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TROISIEME CENTENAIRE
DE LA FONDATION DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
(1625-1925)
PRECIS DE

L'HISTOIRE

DE LA

CONGREGATION

MISSION DEPUIS SA FONDATION

DE LA

EN 1625 JUSQU'A LA

MORT DE M. kTIENNE EN 1874.
(Par M. Amidee ALLOU, C. M.)

(Suite.)
Livre troisieme
De l'lection de M.

Cayla a la mort de M. btienne

1788-1874
CHAPITRE PREMIER

Jean-Flix Cayla (1788-1800)
rale. - Election de M. Cayla. Notice.
g
Seiziimeassembliegn
- Abus signalds par I'Assemblie. - Avis de I'Assembl6e
sur les Missions. - Sur les Seminaires. - Pillage de SaintLazare.- Lesdv6nements se prdcipitent ;avis nos confreres
de France. - Province du Palatinat. - Massacres de septembre: fuite de M. Cayla; M. Fenaja, vicaire apostolique
de la Congrigation. - M. Cayla a Rome. Napoleon en
Italie. - Etat de nos maisons en Afrique, dans le Levant,
en Chine. - Conseils pour les circonstances. - Catalogue
de nos Maisons en 1789. - Mort de M. Cayla t Rome.

La seizibme assemblee generale, commencie le
3o mai 1788 a la maison de Saint-Lazare, fut terminee

le 18 juin, apris la quinzibme session. Elle comptait
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35 membres. Son premier acte fut de donner un chef a
la double famille de saint Vincent dans la personne
de M. Jean-Felix Cayla, quatrieme assistant de la
Congregation.

Le nouveau Superieur general annonce, en termes
pleins d'humilite, le choix qui vient d'etre fait par
1'Assemblee. Dans la circulaire qu'il adresse a la
Compagaie, il fait le plus grand 6loge de son pred6cesseur: ( Respecte, chrri au dedans et au dehors,
M. Jacquier a donn6 a la Congr6gation une consideration dont elle n'avait pas encore joui, des amis et des
protecteurs, illustres et z61is. Cependant, ajoute
M. Cayla, t< ne dissimulons pas nos maux; j'arrive
dans des temps difficiles ,.
Oui, v6ritablement, les temps 6taient difficiles, plus
difficiles encore que la sagaciti de M. Cayla pouvait

le prevoir. Tout un ordre de choses,vieux de plusieurs
siecles, allait disparaitre pour faire place a un ordre
nouveau. La plus effroyable des tempptes allait se
dechainer sur la France, sur l'Europe et sur l'£glise.
Les apprehensions du nouveau Superieur general
n'6taient done que trop justifibes. 11 fallait un homme
singulierement dou6 pour faire face A une situation
aussi difficile. II suffit de lire la notice qui fut publi6e,
peu de temps aprss la mort de M. Cayla, pour demeurer
convaincu qu'il avait toutes les qualit6s requises pour
sauver la Compagnie, si elle avait pu l'etre.
N6 dans le Rouergue, au diocese de Rodez, le
19 f6vrier 1734, M. Cayla appartenait a une famille
distingu6e. Apres.avoir fait d'excellentes etudes chez
les JSsuites de Cahors, il entra au s6minaire interne de
cette ville, le 18 octobre 1749, ag6 d'environ seize ans.
11 fit les saints vceux le 20 ociobre 1751. Les succes
qu'il obtint dans ses 6tudes d6terminerent ses sup6rieurs ah appliquer a l'enseignement. Apres avoir
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professe la philosophic et la thbologie au s6minaire de
Cahors, ii fut envoye a Toulouse. La suppression des
Jesuitesavait laiss6 le s6minaire de Rodez sans professeurs. Mgr Grimaldi, vepque du diocese, proposa a la
Congr6gation de prendre la place des anciens pares.
M. jacquier, charge par devoir de traiter cette affaire,
accepta, et M. Cayla, bien qu'ag4 seulement de trentequatre ans, fut nomme superieur de ce nouvel 6tablissement. Malgre sa jeunesse, il ne tarda pas a justifier
le choix de ses sup6rieurs. Dans le peu d'annues qu'il
passa a Rodez, il sut se concilier l'estiate gneirale et
faire sur le clerg6 de ce diocese une impression des
plus durables. Bient6t ii dut faire le sacrifice d'une
maison A laquelle il s'6tait profondement attache. II
s'agissait de sauver le s6minaire de Toulouse. Ce s6minaire, dirig6 par nos confrires, se trouvait charge de
dettes et dans un 6tat de delabrement qui le mettait
dans l'impossibilite de recevoir et d'elever les itudiants
de 1'Universit6. M.Cayla fut celui que M. le Superieur
general jugea Ie plus capable de r6tablir cette maison.
Plein d'une humble confiance, ii se mit a l'ceuvre, et
bient6t le succes d6passa toute espirance. Le nouveau
sup&rieur devint en pen de temps une des principales
lumieres du clerg6 de Toulouse et des dioceses voisins.
11 itait consult6 de toutes parts, et le nombre des
retraites ecclesiastiques qu'il adonnees, et qui ont etC
suivies des plus heureux fruits, est incalculable.
Quelque grande que fft la consideration dont jouissait M. Cayla dans le Midi de la France, il n'6tait pas
cependant connu dans la Congr6egtion comme ii
Smritait de l'etre; car la province de Cahors ou d'Aquitaine, ohu ii avait toujours v6cu, etant trbs eloign6e de
Paris,et se suffisant elle-meme par le recrutement de
son personnel, avait pen de rapport avec la Maison
Mbrede Saint-Lazare. Cependant, l'assemblee de 1786,
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a laquelle il avait assist6 comme d6put6, le nomma son
secrbtaire. Ce choix et la maniere dont il s'acquitta de
sa fonction firent assez ressortir son merite pour fixer
sur lui les regards et lui concilier 1'estime de tons les
d6putts. Aussi M. Holleville, 1'un des assistants du
Superieur g6enral, 6tant mort, M. Jacquier jeta les
yeux sur M. Cayla pour le remplacer. Retenu dans le
Midi par une maladie s6rieuse, il n'arriva a Paris
qu'apres la mort de M. Jacquier. Quelques mois apres
son arriv6e, la seizieme assemblee generale se r6unit
a Saint-Lazare pour donner un successeur & M. Jacquier. Dis le premier scrutin, M. Cayla reunit le
nombre suffisant de suffrages, et malgre sa resistance
et ses larmes, il fut proclam6 Superieur general.
11 avait recu de I'Assembl6e la mission de faire
disparaitre de la Compagnie les abus qui s'6taient
glisses dans son sein. Elle avait pris soin de les signaler
Asa vigilante sollicitude. Mais ecoutons le nouveau
Superieur general 6pancher son ceur dans celuide ses
enfants :

J'arrive dans des. temps difficiles: je vois une
F
moisson abondante et peu d'ouvriers, et si d'un c6ti je
suis console par la conduite r6guliere et 6difiante d'un
grand nombre de missionnaires, il en est plusieurs
aussi qui font le sujet de ma peine et de ma douleur.
He! quels peuvent etre mes sentiments, lorsque
j'apprends qu'il est quelques maisons oh l'on ne
connait presque plus aucun des exercices de piktk en
usage dans la Congregation; oh le superieur, aussi
relich6 que ses confreres, et plus coupable qu'eux,
donne l'exemple d'une irr6gularit6 soutenue; qu'il est
d'autres maisons oii quelques confreres vivent dans
l'oisivet6, aimant a se rkpandre dans le monde et a
prendre part a ses plaisirs; qu'enfin l'esprit de mondanit6 et d'insubordination, d'amour durepos, des aises,

-9des commodit6s de la vie, fait des progres rapides, et
etend de toute part ses ravages.
Pour 6tablir la r6forme sur une base solide, on
est remonte a la naissance du mal, on 1'a suivi dans sa
marche et dans ses progres. Apres cet examen approfondi, on s'est livre a la discussion des moyens les
plus propres a en arreter le cours et A procurer le plus
grand bien possible dans les circonstances. I1 a 6t6
reconnu unanimement que, pour obtenir plus surement
cet effet, ii fallait d'abord s'occuper de notre jeunesse, portant le plus grand soin dans I'admission des
sujets et dans la maniere de les former aux sciences
et aux vertus de leur 6tat. II a etC done statue qu'on
demeurerait deux ans au s6minaire, mais qu'on en
rendrait le s6jour plus utile par des exercices propres
-A former l'esprit et le cceur.
On a fait ensuite un reglement pour les itudes, trbs
s'age et tres bien combine, et qui procurera aux jeunes
gens la facilitA de se former a 1''loquence de la chaire,
comme a l'enseignement de la theologie. Je communiquerai mes observations sur ces deux objets a nos
maisons d'institution. Cependant, on a pris de sages
mesures pour entretenir parmi nous l'unit6 de doctrine
et d'enseignement et privenir tout esprit de nouveaute.
Afin d'6tablir I'esprit de subordination sans lequel
il n'y a rien a espbrer pour le bon ordre, I'Assembl6e a
rappele MM. les Visiteurs A leurs fonctions et a remis
en activit6 un pouvoir presque nul dans la plupart des
provinces. Desormais, les visites seront faites tous
les deux ans et les procks-verbaux envoyds au Sup&rieur g6neral.
Les superieurs sont maintenus dans toute l'autorit6
que leur donne leur place suivant nos usages. Cependant on les avertit que, s'ils ont l'autorit6 d'un chef,
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ils doivent avoir la tendresse d'un pere, et qu'ils
seraient indignes de leur place s'ils montraient de
Findiff6rence on de la duret6 pour les besoins de leurs
confrbres, et s'ils ne marchaient a leur t&te dans le
chemin de la regularitL. »
A ces decrets genbraux I'Assemblee en a ajout6
d'autres relatifs a certains abus. Ainsi :
1" Elle defend aux superieurs de garder I'argent
de la maison chez eux, d'administrer le temporel en
tout on en partie, sans le concours du procureur, les
bornant a cet igard a ce qui est prescrit dans leurs
regles.
2" Elle defend egalement aux procureurs de s'arro-

ger une autorit6 et des droits contraires a ce qui est
port6 dans leurs regles. Elle veut que les comptes
soient exactement rendus et arrates selon nos usages.
Cette reddition de comptes est encore plus int&ressante lorsqu'elle regarde 1'6vbque; elle doit avoir lieiu
tons les six mois.
3" Elle condamne absolument,
pr6texte que ce soit, I'entr6e des
maisons, i plus forte raison dans
confreres. Elle me charge de tenir

et sons quelque
femmes dans nos
les chambres des
la main a 1'execa-

tion de ce d6cret. Je prends volontiers l'engagement,
et rien ne sera capable de me faire mollir sur un article
de si grande cons6quenee pour l'honneur de la Congr6gation.
4" Elle r6prouve l'usage des montres d'or, des
boucles et des tabatieres d'argent, des ceintures de
soie et d'autres meubles, contraire a la simplicite de
notre 6tat et a I'esprit de pauvrete dont nous devons
faire profession.
5" Elle renouvelle la defense, faite dans 1'Assemblee
de 1759, de jouer aux cartes en quelque temps et en
quelque lieu que ce soit; elle condamne cet abus intro-
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duit dans quelques maisons pendant les vacances,
comme absolument oppose a la dicence de notre etat,
A 1'esprit ecclsiastique et comme- devenant la source
d'une infiniti de fautes contre Ie vceu de pauvret6.
6* Elle d4fend aux superieurs et procureurs de nos
maisons de rendre aux confreres des avances par eux
faites, pour certaines d6penses, dans des voyages
entrepris &1'insu des superieurs, et elle se r6fere pour
les depenses faites dans les autres voyages a ce qui a
et6 rigli dans les assemblies pr&cedentes.
7* Elle s'el6ve avec force contre ce relAchement
intolerable qui a fait tomber en plusieurs maisons
I'exercice de I'oraison, les conferences spirituelles et
les retraites annuelles; et elle me charge tres express6ment de remedier a cet abus par tons les moyens
que Dieu m'a mis en main. II n'est pas d'article qui
me tienne plus a coeur que celui-la. Je n'aurai point
de repos que je ne voie tons ces exercices retablis
dans toutes nos maisons, et il n'est pas de sacrifice
que je ne fasse pour en venir a bout. La fiddlit acce
devoir essentiel d6pend en grande partie des superieurs; je vois que, dans les maisons oh ils donnent
constamment fexemple a cet egard,tout y est regl6 et
6difiant, et, qu'au contraire, tout d6g6nkre et s'affaiblit
dans celles ou les supirieurs sont les premiers A se
dispenser de ces exercices inturessants. Je les conjure
done de r6tablir l'usage de l'oraison en commun, d&s.
la riception de cette lettre. Je ne saurais tol6rer la
disobbissance sur ce point.
8" Sur les representations de M. le Procureur, il a
&ter6gl6 qu'on previendrait toutes les maisons d'envoyer au plus t6t a Saint-Lazare les originaux ou les
copies collationnees des actes de fondation, dotation
on autres objets interessants.
9g II est recommand6 qu'i 1'exemple de ce qui se
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pratique h Saint-Lazare, on s'applique t instruire avec
plus de soin nos freres coadjuteurs, et que le m&me

zele s'6tende sur les domestiques qui sont malheureusement trop neglig6s dans certaines maisons.
1o* Pour riprimer l'abus, malheureusement trop
repandu, de s'attribuer l'honoraire des messes sans
permission, et souvent au pr6judice des maisons
pauvres ou char gees de fondations, l'Assemblee declare,
conform6ment i ce qui avait iti statu6 dans d'autres
assemblies, qu'on peche contre le voeu de pauvret6 et
contre la justice, en s'attribuant ainsi l'honoraire des
messes, ou en surprenant la religion des superieurs
sous de vains pr6textes. Afin d'y remedier plus efficacement, je declare que je ne ratifie les permissions
donn6es par mon pr6d6cesseur que sous ces trois conditions :

a) Qu'on acquittera, comme les autres confreres, les
messes de fondation dans les maisons oi l'on habite;
&b)Qu'on rendra les suffrages ordinaires a nos morts;
c) Et enfin, qu'on sera dans une sorte de necessit6 de
soulager les parents pauvres, et ce pour le temps seulement que durera leur indigence.
I1 L'Assemblee a renouvele le decret de 1747 touchant le voeu de pauvrete, A l'occasion de certaines
demandes qui lui ont eCt faites sur cet article, et a
declar6 que le dit decret suffisait pour calmer les
ames simples.
120 Enfin, pour remplir le voeu general touchant la
r6daction des d6crets et des lettres circulaires, en ce
qui peut etre conforme a nos mceurs et aux usages
actuels, l'Assembl6e a charge quatre personnes distingu6es par leurs lumieres et leur zlee de vaquer a ce
travail. Lorsque l'ouvrage sera achev6 et approuvi par
le Sup.rieur general et son conseil, il en sera envoyd
un exemplaire Atoutes les maisons. )
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Un des moyens les plus surs pour imprimer une
bonne direction a la marche de la Compagnie etait,
sans contredit, le choix judicieux de ceux qui devaient
gouverner les maisons de la Congr6gation. a Les bons
superieurs, avait dit saint Vincent, font les bonnes
maisons ,. et I'exp6rience n'a fait que confirmer la
justesse de cette maxime. M. Cayla en 6tait pleinement convaincu. Aussi, est-ce aux superieurs, locaux
qu'il s'adresse tout d'abord :
c Comme c'est dans la main des superieurs et dans
l'ascendant de leurs exemples que repose le bon ordre
d'une maison, je m'adresserai d'abord a eux, je les
conjurerai d'honorer leur place en montrant 1'exemple
de la r6gularit6 en toutes choses. Je ne doute point
que je ne trouve parmi eux des coop6rateurs z6lIs. Si,
contre mon attente et au m6pris des engagements de
sa place, ii en 6tait quelqu'un, ce qu'i Dieu ne plaise,
qui autorisat les abus par son exemple ou par sa faiblesse, je ne serais point le complice de sa mauvaise
administration en le laissant vivre i sa mani&re. ),
Dans la nomination aux charges, M. Cayla declare
qu'il n'aura igard qu'au m6rite et a l'anciennet6 des
services. Les talents sans vertu ne seront rien & ses
yeux et un missionnaire irr6gulier n'aura rien &attendre
de sa part; cependant il n'aura garde d'affaiblir 1'autorit6 des superieurs. t II est du bon ordre,dit-il,que,
conform6ment a nos usages, on s'adresse d'abord h
son superieur imm6diat pour les permissions qui sont
de son ressort imm6diat et qu'il soit pr6venu ayec
honnetet6 pour celles qui me regardent directement,
afin qu'6tant instruit de ce que j'ai accorde, il soit sans
inqui6tude.
Si on m'6crit sans avoir fait cette preuve de deftrence &son superieur immidiat, ma reponse rappellera
toujours i. cette demarche que 'honn&et6 exige. On
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entend bien que je ne veux pas parler des cas oi I1'oan
aurait &se plaindre des sup&rieurs mimes, ni de ceux

o0 il s'agirait d'affaires de conscience. "
Mais en meme temps, il priait MM. les superieurs de
se conduire avec leurs confreres de maniere A meriter
leur estime et leur attachement, et d'6viter surtout cet
igoisme insoutenable qui rend indulgent pour soi et.
presque prodigue pour desbesoins souvent imaginaires
ou d6plac6s, tandis qu'on ne montre que de la duret&
pour les autres et qu'on use A lear egard d'une parcimonie odieuse.
M. Cayla avait appris que ,plusieurs superieurs se
conduisaient dans 1'administration du temporel d'une
maniere tout a fait arbitraire, qu'ils n'assemblaient
jamais leur conseil et ne prenaient sur rien l'avis de;
leurs confreres. II les avertissait que cette maniere
d'agir n'itait propre qu'a indisposer les confreres et
pouvait devenir tres funeste au bon etat de leurs
maisons.
L'Assembl&e avait montr6 la plus vive inquietude au
sujet de la premiere ceuvre de la Congregation. Un

certain nombre de nos confreres semblaient se d6sinteresser des missions et montraient peu de zele pour
Ss'y appliquer. M. Cayla se sentait pressi de faire un
chaleureux appel aux missionnaires, pour remettre en
honneur parmi nous ce qui avait 6t6 la raison d'etre
de notre fondation. On pr6ferait g6neralement les
s6minaires et les paroisses; c'etait un abus qu'il fallait
faire disparaitre & tout prix. (c Je pr6viens 'donc, dit
M. le Sup6rieur g6nrial, tous les confreres que,
quelques emplois qu'ils occupent en ce moment, ils
doivent se preparer a remplir cette fonction, la premiere de notre Congregation, et que dans quelque
temps je prendrai indiff remment ceux que j'y destinerai. Le voeu qu'ils ont fait de s'y appliquer toute
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leur vie ne doit pas les laisser indiffirents sur cet
objet; privenus sur leur destination, ils alligueront
mal a propos qu'ils ne sont pas pr&ts. J'aurai grand
soin que ceux qui se destinent aux missions soient
formns a la predication et bien instruits des principes
de morale. J'engage les jeunes missionnaires . ne
pas s'en rapporter a eux-mames sur la bont6 de leurs
discours, mais a consulter les confreres les plus
experimentes. ) II voulait aussi que l'on fit des conferences sur les cas de conscience et sur l'Ecriture
sainte. Chacun devait y parler a son tour sur les
matieres proposces, apres que le missionnaire, disigni
pour traiter la question par dcrit, auraitlu son travail.
Cet exercice devait avoir lieu tous les quinze jours, et
commencer un mois apres le retour des missions.
Convaincu que ce qui avait fait tomber les missions
6tait, d'un c6te, le pen de soin & s'y pr6parer, et de
1'autre la negligence & suivre le reglement, M. Cayla
ordonne aux superieurs de faire lire tons les ans le
reglement des missions avant le depart des missionnaires et de fixer, de concert avec eux, le nombre des
sermons et la matiere que chacun doit traiter.
M. Cayla n'oubliait pas l'otevre si importante des
siminaires. Sa longue experience-lui donnait autorit6
pour paler en maitre sur ce sujet. L'Assembl6e avait

remarqu6 que les directeurs de nos grands s(minaires,
les jeunes gens surtout, n'itaient pas assez penatrhs de
1'importance de leurs fonctions, qu'ils no s'attachaient
pas a en saisir 1'esprit et a prendre les moyens pour en
assurer le succis. M. Cayla trace de main de maitre le
portrait du directeur du seminaire viritablement digne
de ce nom : u Un directeur de s6minaire qui connait
sa place et sait en remplir les devoirs, dit-il, forme
d'abord son ext6rieur sur Ie module des bons ecclesiasti ques et sur les lois de son itat. 11 est simple et
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modeste, r6serv6 et d6cent, ennemi des modes et des
frivolit6s; il ne presente rien que d'6difiant et on ne
lui fera jamais le reproche qu'il ne fait pas ce qu'il
preche. II est trop occupe de son ministure pour se
repandre au dehors, et il se respecte trop lui-meme
pour compromettre la dignite de son 6tat par des.
liaisons peu honorables on suspectes. Son temps est
partag6 entre les soins d'une vigilance soutenue et les
travaux d'une etude ecclesiastique. Consacr6 au
bonheur de ses eleves, il aime a vivre avec eux, ili
entre dans les details qui peuvent les intiresser, et il
ne laisse passer aucune occasion de les former aux
vertus de leur 6tat. ) i Si tousnos directeurs de s6minaires ktaient form6s sur ce modile, dit M. Cayla, je
ne serais pas le triste d6positaire des plaintes qui me
viennent de bien des endroits; il est temps de les faire
cesser. Si nous ne nous renouvelons en cette partie,
nous ne sommes pas loin de perdre la confiance des
6veques et de tout le clerge. ))
II fallait des hommes de cceur et de devouement pour
realiser cet ideal. M. Cayla ne l'ignore pas et, a
1'exemple de G6deon, il iloignera ceux qui ne sont pas
fermement decides Amarcher dans la voie qu'il vient de
tracer. ( Si ceux des n6tres qu'on envoie dans les
seminaires, dit-il, ne se sentent pas capables de cette
vie serieuse, retiree, idifiante et appliquie qu'exige la
direction des jeunes clercs, qu'ils l'avouent franchement, et on leur donnera, s'il est possible, une autre
destination. »
C'6tait beaucoup d'adoir dans nos seminaires des
directeurs pieux, 6difiants, z6l6s, instruits, devoues,
mais cela ne suffisait pas. Un bon reglement est indispensable pour guider maltres et el6ves dans le travail
journalier de l'instruction et de la formation eccl6siastique. La Compagnie poss6dait, il est vrai, les sages

avis donn6s par les Assembl6es g6ndrales, et surtout
par celle de 1668. Mais les s6minaires, en 1788,
n'ktaient plus ceux de la fin du dix-septieme si&cle. On
y restait plus longtemps; on y faisait un cours complet
d'6tudes ecclbsiastiques. A une situation nouvelle, ii
fallait un reglement nouveau. L'Assemble de 1788 le
comprit parfaitement. Elle pria M. Cayla d'l6aborer un
projet de reglement; il le fit, et son travail fut
approuv6 par l'Assemblee. On se convaincra, en le
lisant, qu'il fait encore, a l'heure pr6sente, le fond de
notre directoire des grands siminaires :
a 1I On ouvrira, autant que faire se pourrales exercices du s6minaire par la retraite. Cette retraite sera au
moins de cinq jours complets, et on y pr&chera principalement des matieres de morale.
2° On expliquera d'abord la m6thode de 1'oraison,
et on la fera todt haut, au moins pendant le premier
mois, de la maniere qu'on le fait pour les exercitants.
3° La meditation du matin sera precede par la
priire vocale, on au moins par les actAs du chr6tien.
4 . La priere.du soir se ferasuivantl'usage ordinaire
de la Congregation; mais daos le premier mois et, de
temps en temps, dans le reste de l'ann6e, on remplira
les actes par ot elle commence, t l'exception toutefois
du troisibme, qui annonce l'examen de conscience.
5° On feratous les jours au moins un quart d'heure
de lecture. spirituelle en commun. On y ajoutera
quelques petites r6flexions, si la matiere le demand e,
et on appellera de temps en temps quelque s6minariste
pour en rendre compte.
6" On fera exactement les conferences spirituelles
et les rep6titions d'oraison, sans jamais les remplacer

par des lectures on des explications d'Ecriture sainte.
7° On lira tous les jours un des examens de Tronson
i l'examen particulier qui pr6cede le diner.
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8° On accoutumera les jeunes eccl6siastiques g aller
adorer le Saint-Sacrement avant l'oraison et a ne
laisser passer aucunjour sans r6peter quelquefois cette
pratique.
9° On s'attachera serieusement a les former & une
pikt6 solide, a la vie intbrieure et a 1'esprit d'oraison.
o10On s'efforcera, non seulement de leur faire
observer, mais encore de leur faire gofiter les regles
de la d6cence et de la modestie ecclksiastique.
I 1 II est a propos d'expliquer tous les ans, et des
1'entrie du seminaire, soit le discours de Notre-Seigneur sur la montagne, soit les commandements de
Dieu, pour instruire les jeunes gens de la morale
chritienne, et puis, on pourra passer aux Psaumes.
120 A quelque partie de l'lcriture sainte que l'on
s'attache, il faut en faire preceder l'explication par
quelques notions preliminaires sur I'antiquite, I'inspiration et les divers sens des Livres saints. Pour que
cette explication soit vraiment utile, il faut s'y borner
aux points caplitaux, et quand on est aux Psaumes,
tAcher d'en expliquer un chaque fois, a moins qu'il ne
soit trop long.
13° Les regents s'attacheront inviolablement a notre
usage touchant la classe, c'est-A-dire qu'ils emploieront
toujours la premiere demi-heure de la classe a faire
rendre compte de la lecon prec6dente, la seconde a
faire argumenter et la troisieme a expliquer la lecon
suivante; cette explication ne sera jamais omise.
140 Ils 6viteront dans leurs leqons les longueurs et
les vaines subtilites, et ils s'efforceront de former les
jeunes gens a la justesse du raisonnement et a l'application des principes pour la morale.
150 II serait a souhaiter que tous les directeurs, le
sup6rieur m6me, passassent leur recreation avec les
s6minaristes, cet article 6tant de la derniere impor-
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tance et nous 6tant sp6cialement recommand6 par tous
les pr6lats. II faut du moins que jamais les jeunes
gens ne soient en recreation sans quelqu'un des
directeurs.
16" I y aura toujours, a plus forte raison, un directeur avec les seminaristes dans les promenades au
dehors, et meme deux dans les s6minaires nombreux,
sans qu'il soit libre an directeur de permettre aux
jeunes gens d'aller ailleurs sans 1'agr6ment du
Ssuperieur.
170 Les directeurs ne perdront jamais de vue qu'ils
sont obliges solidairement de veiller sur le seminaire.
180 Celui qui est charge de presider a un exercice
quelconque doit faire en sorte, autant qu'il est possible, de se rendre le premier au lieu destine6
cet
exercice.
Ig9 Les superieurs sepr6teront pour les confessions,

si on les demande, si les circonstances paraissent
1'exiger.
200 Tous les directeurs traiteront lIs eccl6siastiques
du s6minaire avec beaucoup de bonti et d'honn6tet6,
et ils ticheront de gagner leur confiance par tous les
6gards et les menagements qu'inspirent le zele et la
charit&.
21* Ils leur donneront dans l'occasion les conseils
et les avis dont ils auront besoin; ils les reprendront
lorsqu'ils les trouveront en faute, mais ordinairement
avec amitie, et ils laisseront au superieur seul les
menaces et les reprimandes considerables.
22° Ils profiteront du ministere de la confession
pour les porter a la pratique des exercices de pi6t6
les plus recommandables i des eccl6siastiques, et ils
les leur donneront quelquefois pour p6nitence, surtout
les lectures spirituelles conformes a leur besoin
particulier.
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23° Ils feront surtout leur capital de les 6difier par
leur pidt6, leur vie retiree, leur simplicit6 et leur
modestie, ainsi que par la sagesse de leurs discours.
24* On retablira les sabbatines de theologie, au
moins les r6p6titions en forme d'examen de ce qui
aura 6te vu pendant la semaine, dans les s6minaires
oh cet usage aurait ete interrompu.
25° On formera, autant que possible, les s6minaristes, surtout les diacres, aux fonctions eccl6siastiques, c'est- -dire aux catichismes, a la pr6dication,
a l'administration des sacrements, au chant et aux
cer6monies de l'Cglise, et on leur donnera des regles
de prudence pour 'administration des paroisses. )
On comprend tout le bien qu'etaient appeles a produire d'aussi sages reglements. Malheureusement la
tourmente revolutionnaire non seulement ne permit pas
de les appliquer comme il Paurait fallu, mais elle
emporta et les directeurs et les s6minaires eux-memes.
En effet, M. Cayla venait ý peine de rentrer a Paris
de la visite qu'il iyait faite de nos maisons du Poitou,
lorsque la maison de Saint-Lazare essuya ce sac terrible dont tout le monde a entendu parler. Des le
12 juillet 1789, la fermentation 6tait tres grande dans
Paris & l'occasion du renvoi de M. de Necker; des
milliers de brigands en profitrent, et, sous pritexte
de l'int6r&t national, ils ne viserent qu'a assouvir leur
haine contre le clerg6 et leur passion pour le pillage.
Le r3 juillet, a trois heures du matin, une bande de
ces furieux arm6s de fusils, de sabres et munis de
torches, se porta sur Saint-Lazare. En moins d'un
quart d'heure, les portes sont forcees; le ravage commence avec une fureur sans exemple, et il se soutient
jusqu'a cinq heures du soir. a Tout est devast,
dans la maison, 6crit M. Cayla; il ne reste plus ni
portes, ni vitres, ni tables, ni lits; tous les meubles
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quelconques oat kti pilles. L'argent des procures et
celui des particuliers a 6t6 enlev6; nous avons perdu
la plus grande partie de nos papiers et de nos titres;
la bibliotheque a souffert prodigieusement; le r6fectoire n'est qu'un tas de d6combres; toutes nos provisions ont disparu. Le vin ruisselait de toutes parts
dans les caves, et pres de cent de ces malheureux s'y
sont noyes apres avoir bu avec excbs., L'6glise avait
et6 respectee.
M. Cayla faisait appel a la g6n6rosit6 des maisons
de la province, pour aider la Maison Mbre a se relever
de ses ruines. Mais surtout il voulait que tout le monde
profitft de cette terrible lecon, non seulement pour se
convainicre de plus en plus de l'instat .t6 des choses
humaines, mais aussi pour adorer avec soumission les
desseins de Dieu. a Peut-8tre disait-il, Dieu a-t-il
voulu punir par ce desastre notre 6loignement de la
simplicit6 de nos phres, et nous ramener a la modestie
convenable a notre 6tat. »
Depuis le.5 mai 1789, date de I'ouverture des Etats
gen6raux, les ev&nements s'6taient pr6cipites d'une
maniýre effrayante : 5 mai, ouverture des ]-tats g6neraux; du 17 mai au 15 juin, les d6putes du Tiers se
declarent Assembl6e constituante; 2o juin, serment
du Jeu de Paume; 27 juin, fusion des trois ordres;
13 juillet, pillage de Saint-Lazare; 14 juillet, prise de
la Bastille, organisationd'une garde nationale; 4 aoit,
abolition des privileges, exces populaires, emigration.
L'ann6e 179 o amine avec elle la vente des biens du
clerg6 et la suppression des ordres religieux. En 1791,
le schisme se couronne par la Constitution civile du
clerg6 et la formation d'une Eglise constitutionnelle.
L'Assembl6e 16gislative decrete les mesures les plus
siveres contre les pretres qui refusent le serment a
cette Constitution schismatique.
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M. Cayla se montra plein de courage. Elu suppliant
aux Etats g6n6raux, il dut prendre la place d'un des
six d6putks ecclisiastiques de Paris A l'Assemblie
nationale; il refusa 6nergiquement le serment exig6
des membres ecclesiastiques. Des qu'il fut libre, il se
consacra tout entier aux besoins de la CongregationDans ces circonstances si dangereuses et si critiques,
il eut soin de prkvenir par tous les moyens possibles
nos confreres contre 1'esprit de nouveauti et d'erreur.
La Maison-Mere bien diminu6e par le nombre itait
singulibrement amelior6e par 1'esprit.
Malheureusement,beaucoup decommunautis hitaient
leur dissolution par des d6sirs empresses et des offres
imprudentes; d'autres 6taient hanties par l'esprit
d'ind6pendance qui faisait de grands ravages dans
les asiles memes de la pidte. a Que 1'on redouble de
r6gularit6 et de ferveur, dit M. Cayla; que les superieurs particuliers redoublent de vigilance, nos liens
sont toujours les memes, et malheur au missionnaire
qui, t6moin des coups portis A I'autorit6 dans tous les.
Etats et qui rendent son impression A pen prbs nulle,
se rejouirait de voir ses ressorts bris6s, et en profiterait pour donner libre carriere A ses desirs effr6n6s.
Quels que soient les 6venements, je prie les confreres
de demeurer dans leurs maisons, de ne point quitter
leur poste,*ans s'etre entendus avec moi. n
En pr6vision des bvinements, et pour donner
de la consistance a un ktablissement tres intiressant,
M. Cayla venait d'6riger la province du Palatinat.
Dans sa circulaire, il mettait les confreres de cette
nouvelle province en garde contre le relichement qui
cherchait d6ja a s'introduire parmi eux au sujet du
lever de quatre heures et de l'oraison en commun.
Bient6t nos maisons de France furent mises par la.
R6volution dans le plus triste etat : a Nous avons
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perdu presque toutes nos maisons, 6crivait M. Cayla,
le i'" janvier 1792; plusieurs sont d6ja vendues ou

demolies, et dans le petit nombre de celles qui nous
restent, nos confreres y sont sans fonctions et exposes
A toutes sortes de vexations et de privations. Plusieurs
se sout trouv6 s sans asile et presque sans ressources;
il en est meme qui ont &t6 repousses du sein de leur
famille. , En terminant, M. le Supirieur g6neral
remerciait nos confreres des provinces 6trangires de la
part qu'ils prenaient & nos malbeurs et des invitations
qu'ils lui avaient personnellement adress6es de se retirer
au milieu d'eux. C'est le parti qu'il sera bient6t oblige
de prendre apres les horribles massacres de 1792. Le

26 mai, et le 26 aofit de cette ann6e, I'Assembl6e 16gislative avait rendu deux d6crets condamnant a la deportation les pr6tres non asserment6s. Auparavant deja,

A Paris et dans les provinces, on les avait incarc6r6s.
Les prisons de la -capitale regorgeaient. Or, sons te
faux pr6texte de mettre Paris A l'abri de toute conspiration intestine pendant la guerre etrangere qui s'allumait sur les frontieres, Robespierre, Danton, Marat

organiserent le massacre des personnes d6tenues A la
Conciergerie, Ala Force, au ChAtelet,a l'abbaye SaintGermain, a Bic8tre, aux Carmes, A la Salpetriere, a
Saint-Firmin. On organisa une compagnie d'6gorgeurs
qui devaient aller de prison en prison.
Le 2 septembre, la Commune de Paris fit tirer le
canon d'alarme, sonner le tocsin et battre la g6n6rale
pour inspirer.la terreur. Les bourreaux coururent aux
prisons de l'Abbaye et des Carmes, et firent un massacre effroyable de nobles et surtout de pr&tres. Le

lendemain, soixante-seize ecclesiastiques, d6tenus dans
notre maison de Saint-Firmin, furent aussi 6gorg6s.
Nous ne pouvons passer sous silence les scenes d'horeur qui se passerent dans ce s6minaire, berceau de la
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Congregation, habit6 par saint Vincent et ses premiers

compagnons jusqu'en i632.
Lorsque le 2 septembre arriva, les ecclesiastiques, renferm6s I Saint-Firmin, loin de soupconner encore le
sort qu'on leur destinait, s'attendaient a chaque instant
a voir ouvrir les portes de leur prison, en consequence
du decret d'exportation qui leur avait 6t6 communique.
Le sieur Henriot, commandant de la section, les avait
bien trait6s de scilerats : il leur avait bien dit qu'ils
periraient tous; mais la publicite de ces menaces leur
avait fait croire qu'on voulait simplement les effrayer.
Ils 6taient tous dans cette s6curite, quand un.garcon
boucher, arrivant des Carmes, s'introduisit a SaintFirmin, cherchant a dcouvrir M Boullangier. Celui-ci,
procureur de la maison, avait au moins la libert6 necessaire pour les d6tails interieurs. Le boucher I'apercoit,
lui dit secretement et d'un ton tres pressant : , Sauvezvous, Monsieur,ce soir, vous allez &tretous 6gorg6s. ,
M. Boullangier ne put croire a cette atrocite. Soupqonnant quelque piege, il courut en avertir M. Francois,
superieur de la maison. Its conviennent d'envoyer un
domestique'prendre des informations a la section; ils
attendent vainement la reponse. Cependant, le boucher,
impatient de ne point voir paraitre M. Boullangier, le
pressa de nouveau : a Tous les pretres, lui dit-il, sont
d6jA massacres aux Carmes, et un quart d'heure encore,
il ne sera plus temps de fuir. , M. Boullangier aurait
au moins voulu pr6venir ses confreres; d'ailleurs pour
s'6chapper, il fallait traverser un nombreux corps de
garde. En ce moment, arrivaient deux autres jeunes
gens que le meme dessein conduisait. Sans donner &
M. Boullangier le temps qu'il demandait, ils le
prennent, et, leurs armes trompant les sentinelles, ils
viennent a bout de l'emmener. Le boucher le conduit
par le bras comme son camarade. Dans cette attitude,
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ilstraversent une horde d'assassins arrivant d6jt pour
s'assurer des postes.
Delivr6 d'un si grand peril, M. Boullangier offre de
reconnaitre par quelque argent le service de son liberateur. « Non, Monsieur, lui r6pond le jeune homme,
je suis trop bien pays d'avoir pu vous d6livrer. La
curiosite m'avait conduit aux Carmes. Ah! Monsieur,
quand j'ai vu tous ces pr&tres mourir comme des saints,
je n'ai pu resister a un tel spectacle, et j'ai promis a
Dieu de faire tout mon possible pour en delivrer au
moins quelqu'un. A pr6sent que Dieu m'a fait cette
grace, me voila trop heureux.
M. Boullangier lui demande s'il ne pourrait pas
essayer d'en d6livrer quelques autres, ou du moins les
avertir de ce qui s'itait passe aux Carmes. ccJ'y cours
des cet instant, puisque vous voila en sureti. Oh!
mon Dieu! si j'en pouvais sauver quelques autres!... ,
Mais il ne put remplir son second vaeu. Les postes
etaient alors gard6s trop soigneusement, et le carnage
devait commencer le lendemain avant I'aurore.
A cinq heures du matin, les bourreaux 6taient tous
arrives. La populace 6tait deja accourue; elle commenqa par demander la vie de ceux qu'lle connaissait
plus specialement. ( Conservez notre saint! » criat-clle, en parlant de M. Lhomond, professeur emerit'e
du college du Cardinal-Lemoine. Ce saint pretre et
trois autres furent mis sous la sauvegarde de la loi.
Les commissaires de la section auraient aussi voulu
conserver la vie a M. Francois, sup6rieur du s6minaire; mais les meurtriers se raidirent contre la section
meme, et le lui arracherent pour l'6gorger avec les
autres. Les assassins se r.6pandirent d'abord dans le
seminaire, en parcourant les endrbits les moins accessibles, enfoncant a coups de crosse les portes qu'tls
trouvaient fermres. Lorsqu'ils se furent assures de
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toutes leurs victimes, ils en firent descendre la majeure
partie dans la rue, et, la, ils les assommirent les uns
apres les autres; mais, par un raffinement de barbarie
qu'on a peine a imaginer, pendant cette scene d'horreur, ils pricipitaient de temps en temps quelques
pretres par les fenetres et ces honorables victimes
etaient revues sur la pointe des piques, aux acclamatious d'une horde de cannibales.
Parmi la foule des spectateurs, se trouvait une troupe
de femmes alt6ries de sang et armees de massues qui
servent i 6craser le platre. Elles couraient avec fureur
sur ceux qui, d6ja mutiles, conservaient un reste de
vie, et elles achevaient de les assommer. Nous tenons
d'un temoin oculaire qu'en entrant dans la chambre de
ces pretres, on commenqait par les sabrer, on les jetait
ensuite dans la rue de la hauteur des divers 6tages;
et ces pr&tres, les bras souaent mutiles, quand ils se
voyaient suspendus par les pieds, aux fenetres, oi la.
ferocite des bourreaux et des spectateurs aimait i
prolonger la vie et le sentiment de leurs supplices,
ces pretres se fortifiaient contre I'horreur naturelle
d'un pareil tr6pas par le signe adorable de la croix.
Un bon nombre de missionnaires 6taient retenus
dans les prisons; beaucoup d'autres avaient pu gagner
les pays 6 trangers. Quelques-uns rest6s en France, a.
l'aide d'un d6guisement, rendaient mille services aux
fideles, au p6ril de leur vie.
M. Cayla lui-meme avait dd prendre la route de
l'exil. Apris le massacre de Saint-Firmin, il se
tint
quelque temps cach6i
Paris, puis i Amiens. II put
s'echapper de cette derniere ville, mais en y laissant
prisonniers nos deux confreres, MM. Julienne et
Brochain. Apres avoir sejourne quelque temps en Flandre,
il parvint i gagner Mannheim avec deux de
ses assistants. De l~il put se mettre en.rapport
avec M. Fenaja,
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-visiteur de la province de Rome, que Pie VI avait
nomm6 vicaire apostolique pour r6gir la Congr6gation
en l'absence du Superieur general. Invit6 a venir &
Rome par un bref do pape en date du ii mars 1794,
M. Cayla y arriva Ie 9 novembre, apres avoir visite
-les maisons d'Italie qui se trouvaient sur sa route.
M. Fenaja n'avait pas attendu l'arrivoe de M. le Superieur pour resigner ses fonctions de vicaire apostolique.
A peine avait-il su que M. Cayla 6tait &Mannheim avec
MM. Brunet et Ferris, ses assistants, qu'il s'etait
empresse de donner avis aux maisons de la Congregation qu'avec la permission de Sa Sainteti, il cessait
de gouverner la Compagnie, et quand M. le Superieur
g6neral fut arrive A Rome, M. Fenaja l'entoura de
tous les 6gards et de tous les soins, et il lui fut d'un
tres grand secours pour la conduite de la Compagnie.
M. Cayla s'&tait retir6 & notre maison de SaintAndr6 du Quirinal. C'est de ik qu'il adressa a la Compagnie sa circulaire du I" janvier 1795. II annonce
que dans toutes les maisons qu'il a visitees pour se
rendre de Mannheim. Rome, regnent la rigularit6, le
zile et la pi6et. Nos 6tablissements d'Italie et d'Espagne, surcharg6s d'6migres franeais, soutiennent ce
nouveau fardeau avec une charit6 au-dessus de tout
dloge. Cependant M. le Sup6rieur gen6ral est oblige
de faire appel & nos provinces d'Italie, d'Espagne et
de Portugal, pour indemniser la maison de SaintAndr6 de toutes les d6penses occasionnees par lesejour
du Superieur, de ses assistants et de son secretaire.
Mais bient6t 1'etat des choses changea en Italie.
D'apres lesa ordres du Directoire, Napoleon venait de
passer les Alpes, et, dans l'espace d'un an, sans ,amais
avoir sous la main plus de trente mille hommea, il avait
ditruit six armies autrichiennes. Les Etats Romains
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furent envahis, et le traite de Tolentino imposa a
Pie VI des conditions tres dures. L'entr6e des Frangais en Italie avait et6 des plus funestes pour la Congr6gation : contributions 6normes, vexations de tous
genres, etablissements perdus, tels avaient et4 pour
nos confreres les malheureux resultats de cette invasion. Les maisons, plac6es sur le territoire des nouvelles R6publiques italiennes, itaient dans le plus
triste etat. Nos missions 6trangeres avaient, elles aussi,
cruellement a souffrir du contre-coup de la Revolution
francaise. La circulaire de M. Cayla, datee de Rome
le I" janvier 1798, donne a ce sujet les d6tails les plus

affligeants. Nous les r6sumons rapidement.
Nos missionnaires d'Alger, priv6s de la protection
du consul de France, sent exposes aux caprices d'un
gouvernement arbitraire. D6ji on leur avait donne
'ordre de se retirer; mais, la peste etant survenue, on
a bien voulu surseoir a leur expulsion.
En Pologne, on commence A executer le projet du
roi de Prusse de s'emparer de tous les biens du clerg6,
sous la promesse vague d'une pension quelconque. II
a &et defendu aux trois maisons situees dans le lot
6chu a 1'empereur de communiquer avec leurs sup&rieurs 6trangers. L'6rection d'un seminaire g6enral a
Cracovie et la defense provisoire de faire des missions laissent nos confreres a peu pros sans fonctions,
et leur inutilitA forc6e amenera fatalement leur suppression.
L'ambassadeur de France a Constantinople a permis
A quelques-uns de nos messieurs de rentrer dans la
maison de Saint-Benoit, mais a titre de particuliers et
non en qualit6 de membres d'un corps qu'il regarde
comme supprim6. 11 est meme a craindre, ajoute
M. Cayla, que les tv6nements dssastreux qui viennent
d'avoir lieu en France n'influent sur la conduite de
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notre ambassadeur et mettent des bornes au systeme
de moderation qu'il semblait avoir adoptS.
Nos confreres de l'Ile Bourbon et de l'Ile-deFrance n'6chapperont pas a la d6sastreuse influence
de la Revolution de la mere patrie. Chass6s de leurs
6tablissements, et r6duits a de maigres pensions p6cuniaires, ils se livrerent avec le meme zile a leurs travaux, malgre les entraves de tout genre qu'ils rencontraient.
Au milieu de la d6solation g6nerale, M. Cayla
trouvait dans la priere, et dans la conformit6 & la
volont6 de Dieu, un grand adoucissement a ses peines:
c Les maux de l'iglise, dit-il, s'aggravent, les pertes
de la Congr6gation se multiplient, et nous ne voyons
plus de remede que dans les misericordes infinies du
Seigneur. Adorons les desseins impen&trables de la
Providence, mais tremblons sur nos infid6lit&s qui
provoquent peut-atre le courroux du ciel. n Tel est le

cri qui s'6chappait du coeur de l'infortun6 Sup6rieur
general. Cependaut, le spectacle de la fid6lit6 de la
Compagnie aux devoirs de sa vocation, 6tait pour lui
un grand sujet de consolation. II constate avec bonheur
que l'esprit de vertige qui commence a envahir les
plus saints asiles n'a pu pen&trer jusqu'i nos maisons;
les principes d'ordre et de subordination, si nicessaires au maintien des societes, s'y conservent dans
Stoute leur puret&. Dans les lieux oi le zele des missionnaires n'est pas enchainb, ils se livrent avec un courage infatigable aux fonctions propres de leur etat.
Tandis que la religion en Europe 6prouvait des
secousses si violentes, notre mission de Pekin jouissait
d'une paix protonde, et 'ceuvre de Dieu y prosp6rait
par les soins d'un petit nombre d'ouvriers apostoliques
que la Providence y conservait encore : a Parmi les
Chinois agr6g~s a la Congregation, ecrit M. Cayla, il
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y a d6jA deux.pretres, un diacre, deux sous-diacres,
un acolyte et un frrre coadjuteur qui est un trisor
pour la Mission. 11 y en a quelques autres qui sont sur
le point de faire les vceux, et I'on s'occupe s6rieusement a former des 6leves. Les deux retraites annuelles,
qu'on est dans. 'usage de donner, riussissent a. merveille, et sont toujours tres frequentees. On y a compt6,
en 1795, deux cent soixante-sept exercitants. Le
nombre des adultes baptis6s dans la meme annie a &t6
de deux cent quarante-quatre. Outre les soins que
M. Raux donne au s6minaire, il vient d'6tablir une
pension pour les jeunes filles, qui reussit parfaitement; elle sera d'une grande utilit6 pour l'instruction
des catichumenes de leur sexe, et pour donner des
mattresses d'ecole dans les districts dont nous sommes
charg6s. v
M. Raux se proposait d'envoyer deux pretres chinois au secours du bienheureux Clet, rest6 seul dans
la grande province du Hou-Nan; mais la guerre
faite aux rebelles avait empkch6 l'ex6cution de ce
projet. Le bienheureux Clet lui-m&me avait dfi s'6loigner et il n'avait pas donne de ses nouvelles depuis 1796.
Les rebelles ayant eth exterminis, les exercices de la
mission allaient reprendre leur cours ordinaire.
M. Raux avait profit6 de 1'inaction forcie de deux
missionnaires pendant la guerre contre les rebelles
pour les envoyer 6vang6liser la grande Tartarie chinoise.
M. Cayla esp6rait envoyer au secours de nos confreres de Pekin quelques missionnaires europiens
qu'il prtparait pour ce lointain apostolat.
Les bouleversements qui agitalent I'Europe rendaient le gouvernement de la Congregation bien difficile. Cependant, M. le Superieur general ne cessait
,de donner a ses confreres les conseils les plus sages
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et les plus pratiques dans les circonstances p6nibles
oi ils se trouvaient. D'un c6te, il les mettait en garde
contre un zele inconsid&r6; de l'autre, il les exhortait
vivement & occuper utilement les loisirs que leur laissait la solitude et l'impossibilit6 de remplirleurs fonctions. u Pas de zele imprudent, disait-il; attendez les
moments du Seigneur; n'agissez que par ses ordres et
sous la direction de I'obeissance. Cette sage precaution 6cartera mille imprudences dont les suites seraient
si funestes en ce moment. » II indiquait aux missionnaires les moyens d'erpployer tres utilement le repos
qui leur etait impos6 par les 6v6nements: a Les objets,
dit-il, ne manquent pas a celui qui connait le prix du
temps, les bornes de 1'esprit humain, et qui conserve
quelque zele pour l'acquit de ses fonctions. Tant6t il
revient sur des compositions faites a la hate, et dans
un age oh le dtfaut de maturit6 et d'expirience ne
permet guere d'atteindre le degr6- de perfection qui
les rend v&ritablement utiles. Tant6t il rappelle, par
une 6tude suivie de la morale et des saints Canons, les
v6ritbs pratiques qui s'effacent si ais6ment, et qui sont
aussi pr6cieuses qu'etendues pour an missionnaire
appel6 aux fonctions redoutables du ministere aupres
des peuples et du clerg6. Tant6t, enfin, il cultive son
ame par la lecture des bons livres et surtout des Livres
saints qui sont la consolation de notre exil, e? une
ressource si puissante dans toutes les situations de la
vie. Ainsi ses journ6es s'ecoulent dans la paix et 1'innocence.

)

Vers la fin du silcle, quelques maisons se relevaient,
mais dans un v6ritable 6tat de d6tresse, et ce n'est
qu'i grand'peine que M. Cayla avait pu envoyer
quelques missionnaires dans les pays .trangers. Nous
croyons utile de donner la liste des maisons de la
Congregation, telles qu'elles 6taient au commence-
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ment de la R6volution franqaise. Par 1a nous serons
plus a meme de juger des affreux d6sastcs qu'elle a
produits, et nous verrons plus tard "avec quel soin
merveilleux la divine Providence les a riparis.
.
La Congregation de la Mission avait en 1789 un
grand nombre d'etablissements et de sujets r6pandus
dans toute l'Europe.
La France comptait sept provinces :
i' Province de France proprement dite : onze maisons. I" Les Bons-Enfants, plus tard Saint-Firmin,
seminaire; 20 Saint-Lazare: maison mrne, seminaire
interne, etudes, retraites, missions, direction des
Filles de la Charit6 et de 1'hopital du Saint-Nom-de
Jesus; 3' Crecy : missions; 4! Fontainebleau: chapelle
royale et paroisse; 5' Versailles: Notre-Dame, chapelle du chateau, paroisse; 6° Les Invalides : paroisse;
7' Chartres: grand seminaire; 8 Saint-Cloud: paroisse;
9* Saint-Cyr : maison royale de Saint-Louis; jlo Chartres : petit s6minaire; i I' Versailles: Saint-Louis,
paroisse.
2° Province de Champagne : onze maisons. i" Toul :
missions, seminaire, paroisse; 20 Troyes: missions, seminaire; 3" Sedan : missions, paroisse, petit s6minaire;
4" Montmirail : missions; 5" Metz : Sainte-Anne, missions, s6minaire; 6' Sens : s6minaire; 7 eAuxerre : s6minaire; 8' ChAlons-sur-Marne : missions, s6minaire;
9' Dijon: missions; 10 Metz : Saint-Simon, seminaire; 11' Nancy: missions, seminaire.
3° Province d'Aquitaine : seize maisons. i" NotreDame de Buglose : missions; 2' Cahors: seminaire
interne et externe, etudes, retraites, missions, paroisse;
30 Agen: seminaire; 4' Montauban: s6minaire; 5" Bordeaux : missions, s6minaire; 6' Sarlat : s6minaire;
7" Pau: s6minaire; 8* Notre-Dame de la Rose: missions; 9"Toulouse: missions, seminaire; Io' Montuzet:
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missions; I * Pamiers : sminaire; I2* Villefranchede-Rouergue : missions, seminaire; 13" Figeac : s6minaire; 14* Albi: s6minaire; 15 Rodez: seminaire;
16* Castres : seminaire.
4° Province de Poitou : dix maisons. 1" Richelieu :
missions, paroisse; 2 * Lucon : siminaire; 3" Saintes :
missions, s6minaire; 4"Fontenay-le-Comte :missions;
5* Rochefort : missions, s6minaire pour fes aum6niers
de marine, h6pital, paroisse; 6"Poitiers: grand seminaire; 7 Poitiers: petit s6minaire; 8* AngoulEme:
seminaire, paroisse; 9g La Rochelle: s6minaire;
io Tours : seminaire.
5° Province de-Bretagne : huit maisons. i" SaintMen : seminaire, paroisse; 2"Saint-Brieuc: s6minaire;
3" Tr6guier : seminaire; 4' Saint-Pol-de-LUon : seminaire; 5"Vannes: seminaire; 6*Saint-Servan: retraites,
s6minaire; 7* Le Mans : missions, s6minaire, direction
de I'h6pital; 8* Angers : missions, seminaire.
6° Province de Lyon : treize maisons. i" Annecy :
missions, s6minaire; 2* Marseille : missions sur les
galbres, s6minaire; 3' Lyon: missions, retraites, seminaire interne, 6tudes; 4* Narbonne : s6minaire;
5" Saint-Flour: s6minaire; 6* Beziers: seminaire;
7° Alet : skminaire; 8"Manosque : s6minaire; 9" Valfleury : missions; io* Bourg-en-Bresse : missions;
IJ1Mornant : missions, seminaire; 12* Aries : s6minaire; I3* Lurs : seminaire.
7" Province de Picardie: neuf maisons. I" Amiens :

missions, s6minaire; 2aNoyon: seminaire; 3° Arras :
seminaire; 4* Beauvais : s6minaire; 50 Boulogne : missions, s6minaire; 6* Bayeux: seminaire; 7 NotreDame de la Delivrante : missions; 8' Soissons : s6minaire; 9"Cambrai : s6minaire.
L'Italie comptait deux provinces :
1I Provincede Rome: 12 maisons : i" Rome, Monte-
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Citorio (seminaire, ordinands, retraites, conference,
missions); 2' Naples(ordinands, missions); 3Peroase
(ordinands, missions, retraites, conference); 4° Macerata (missions, ordinands, retraites); 5' Rome, SainitPaul sur le mont Coelius (siminaire interne, retraites);
6' Florence (s6minaire, missions, retraites, conf6rence); '7 Fermo (s6minaire, retraites, missions);
8" Avignon .collige); g9 Forli (missions, retraites,
confirence); io1 Tivoli (s6minaire, retraites, missions,
conference); I * Bari (missions, conference, seminaire, ordinands); i 2 Parme (s6minaire).
2° Province de Lombajdie : 12 maisons: i* Genes
(s6minaire interne et externe, missions); 2* Turin
(seminaire interne et externe, missions); 30 Bastia
(ordinands, missions, retraites); 4° Reggio (s6minaire,
missions, retraites); 5* Pavie (seminaire, missions);
6° Ferrare (missions, seminaire, conference); 7* Cr6mone (missions, s6minaire); 8' Casale (missions,
retraites); g9 San Remo (missions, retraites); o10Sarzane (missions, retraites); I i Plaisance (s6minaire,
missions, ordinands); 12° Udine (missions).
La province de Pologne renfermait 22 maisons :
°1 Varsovie, Sainte-Croix
(seminaire interne et
externe, paroisse, h6pital, missions); 2° Culm (s6minaire, missions, paroisse, retraites); 30 Cracovie
(s6minaire); 4° Stradom-lks-Cracovie (s6minaire interne et externe, etudes, ordinands, missions);
5° Vilna (seminaire interne et externe, missions, h6pital); 6° Przemysl (s&minaire); 7° Saint-Cloud (paroisse,
h6pital); 8* Sambor (h6pital); g9 Saint-Adalbert prks
Dantzig (m;issions, paroisse); 10o Plock (s6minaire,
missions); i ° Mlawa (siminaire,' missions); 12° Lublin
(s6minaire, missions); 130 Gnesen (s6minaire); 14' Lowicz (s6minaire, missions); iS5 Siematicz (paroisse,
missions); i6' Wladislawic (seminaire); iy7 Krasnt-
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soaw (svminaire); 18° Norodenko'(missions); 19* Brzozow (missions); 20o Leopol (missions, retraites, conf
rence); a21 Smilowicz (missions); 22° Zaslaw (paroisse).
La provifce d'Espagnr renfermait les maisons de
Barcelone (seminaire interne, 6tudes, conferences,
retraites, missions); Guillone (retraites, missions);
Reuss (missions); Barbaste (siminaire, missions);
Badajoz (s6minaire); Palma (retraites, missions).
Le Portugal comptait les maisons de Lisbonne
(siminaire interne, 6tudes, retraites, missions); Evora
(s6minaire, missions, h6pital); Guimareas (retraites,
missions); Sarnache (college).
En Afrique, nous avions des itablissements . Alger,
a 'ile Bourbon, A l'lle-de-France. Nos confreres
s'adonnaient, nous l'avons vu, avec succes i leurs travaux apostoliques en Chine, et les missionnaires se
trouvaient a Saint-Benoit de Constantinople, A Alep
et dans plusieurs villes d'Orient.
Tel ktait 1'etat de nos maisons an commencement
de Ia Rivolation. Toutes, o-.presque toutes, ressentirent d'une maniere ter'rible le contre-coup de ce bouleversement gin6ral. Vers la fin du siecle cependant,
quelques 6tablissements se relevaient, mais, nous
I'avons dit, dans une situation foit gin6e et queliquefois proche de la detresse. En France, pres de deux
cents maisons de Filles de la Charite furent r6tablies,
et M. Cayla eut la consolation d'etre le timoin de
-ette r6surrection.
Ce digne supirieur general, pleia de r6signation,
de calme et de discretion, menait & Rome la vie d'un
chartreux. Le temps que le vide des affaires et I'application a ses exercices de piett lui laissaient hbre,
etait employ6 & 1'rtude. Sa vue en avait souffert, au
point que, depuis 1'automne de 1792, il avait.presque
entierement perdu I'oeil gauche et le droit se trouvait
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fort affaibli. On est'" tonni de voir tout ce qu'il a
6crit dans sa retraite a Rome. Jaloux de ne rien
perdre de ses lectures, il recueillait des notes sur tout
ce qu'il lisait, ou meme en tirait des extraits. Aussi
avait-il acquis une Ctendue de lumiires peu commune.
Aucun genre de connaissances ne lui 6tait 6tranger;
il parlait de tout en homme modeste, mais comp6tent.
Cette habitude d'un travail constant, mais toujours
methodique, jointe a une grande p6n6tration, a une
justesse, une solidite d'esprit assez rares, n'avait pas
peu contribu6 a cultiver, A perfectionner le talent particulier des affaires, qu'il avait recu de la nature.
Quelque embrouillies qu'elles fussent, il avait une
itonnante facilit6 pour entrouver le point vulnerable
et en 6claircir les difficultes. Le jugement qu'il en
portait 6tait pour I'ordinaire egalement prompt et
sur.
II ressentit, le 23 d6cembre 1799, les premieres
atteintes du mal qui devait le conduire au tombeau.
Tout le mois de janvier le retint a la chambre et, le
o1 fivrier 18oo, il reCut les derniers sacrements. Deux
jours apres, il expira Ag6 de soixante-six ans et dans
la cinquante et unieme ann6e de sa vocation. On
ignore le nombre des pretres, des clercs et des freres
qui firent les saints vceux sous son gkneralat - les
registres n'ont gard6 les noms que de cinquante clercs.
II n'y eut qu'un seul 6tablissement fond6, celui de
Castres, pour la direction du skminaire. II forme le
num6ro I57 des maisons cr66es depuis saint Vincent.
CHAPITRE II

Les missionnaires victimes de la Rdvolution

Nous avons dit, dans le courant du chapitre pr6c6dent, que plusieurs missionnaires, emportis par le
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torrent rivolutionnaire, avai'nt 6t6 victimes de sa
fureur et avaient sacrifii leur vie, pour demeurer
fidiles a leur foi et a leur vocation; nous ne pourrions
nous permettre de passer sons silence les noms de ces
v6n6rables confreres. La difficult6 de d6terminer les
maisons de la Compagnie auxquelles ils appartiennent
nous engage a mettre, a la suite des 6vknements qui
se sont passes sous M. Cayla de la Garde, les notes
relatives a ces missionnaires, notes recueillies dans
les Martyrs de la Foi.
Nous regrettons vivement de ne pouvoirenregistrer
ici les noms de tous ceux qui ont trouv6 une mort glorieuse dans les prisons, sur les pontons, a Cayenne et
sur I'6chafaud, et les souffrances bien rudes de ces
missionnaires qui, au p6ril de leur vie et 6chappant
aux recherches des brigands, sont demeurks en France
pour prodiguer leurs soins aux fidles des villes et
des campagnes. D'ailleurs, nous avons pens6 que
nous ne pouvions ceindre d'une plus belle couronne le
front du digne Sup6rieur genaral de la Congr6gation
de la Mission qui a donn6 a tous ses confreres un si
courageux exemple de sa foi et d'un devouement
absolu an Saint-Siege.
M. Bailly (Nicolas-Joseph), ne a Vouguey, diocese
de Besancon, Ie 12 janvier 1764, fut renu a Paris en
1783, fit les vaeux le 18 octobre 1785. Direteur an
s6minaire d'Amiens, an moment de la R6volution, il
refusa de preter le serment de la Constitution civile
du clerg6, en I791, et, continuant a exercer son ministare, il se rendit odieux aux r6volutionnaires et aux
pretres insermentes. En 1792, il fat arr&t6 pendant
qu'il c6lebrait la sainte messe et, rev6ta de ses habits
sacerdotaux, fut jet6 dans les prisons d'Amiens, en
attendant le dernier supplice. Mais Dieu l'appela A
lui pendant qu'il 6tait encore dans les fers, sans le
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priver de la gloire dd martyre, car ii mourut pour le
nom et la gloire de l'iglise de Jesus-Christ, en 1792,
d'apris les renseignements donn6s a Rome, en 1794,
par M. Cayla et par M. Jacob, missionnaire et cure de
Saint-Louis, a Versailles, sur ia vie, les souffrances
et la mort de ce vertueux confrere.
M. Bergon (Francois) naquit k Balaguier, pros
Figeac. II 6tait, en 1791, dans la maison de Cahors,

consacrant son ministere a confirmer la foi des catholiques du canton et a leur procurer les sacrements de
1'Eglise. 11 fut arr&t, mais, profitant d'une bonne
occasion, il s'6vada et revint aupres de son troupean.
Les pers6cuteursl'yfirent rechercher, mais lui s'enfnit
dans les bois sans cependant cesser d'ailer au secours
des malades. Une nuit, celle du io mai 1794, tandis
qu'il portait le saint Viatique a l'un d'eux,- ii fut
reconnu et arrete. Conduit d'abord A Figeac, il fut
ensuite traduit devant le tribunal de Cahors, qui le
condamna, Ie 16 mai 1794, a la peine de mort comme

pretre r6fractaire. Le bourreau s'empara de M. Bergon, qui, apres avoir subi les plus ignominieux
outrages, fut conduit, le lendemain, au supplice.
M. Bergon s'y rendit en r6citant, a haute voix, le
psaume: Miserere mei, Deus. Rencontrant sur son passage une femme qui lui inspirait confiance, il 6ta sa
chaussure et la lui remit en lui disant : a Donnez-la
a un pauvre. Jesus-Christ est allk nu-pieds au calvaire,
je veux en agir de meme..n Arrive A i'echafaud, ify

monta d'un pas ferme et mourut, a I'Age de trentesept ans, en vrai hEros de la.foi.
M. Bone (Andre, dit Portefaix), n6 le 28 d6cembre
1736, a Paulhac, diocese de Mende, fut recu au s6minaire de Cabors en 1757. II fit les vaeux le 18 octobre

1759. Sup6rieur du sekinaire d'Albi depuis le mois
de septembre 1774 jusqu'en 1792, ipoque de la R6vo-

-

39 -

lution, il se retira a Paulhac, son pays natal. ModUle
de pi6t6 et des vertus de son 6tat, il avait refus6 de
preter serment a la constitution civile du clergi. Arr&te
au commencement de 1794, it fut traini dans les prisons de Mende, en Lozere, et condamn6 par le tribunal de ce departement h la peine de mort, le 2 mai
1794. Sa soar, chez qui il demeurait, fut condamn6e
aussi, le 22 mai 1794, a la deportation pour toute sa

vie, comme rec6leuse de pr6tres r6fractaires.
M. Brochois (Paul-Nicolas-Raymond), n6 A Paris,
paroisse Saint-Sulpice, en 1742, le 14 d6cembre,
entra a Saint-Lazare, le 27 juin 1762, fit les vceux le

28 juin 1764. Directeur du s6minaire d'Amiens, au
moment de la R6volution, il ne voulut pas pr&ter serment et continua l'exercice de son ministbre dans
cette ville durant les annees 1792 et 1793. A la fin de

cette derniire ann6e, les revolutionnaires le prirent et
le jethrent en prison avec l'intention de Ie faire
succomber sous la hache homicide. Mais le Seigneur
ne le permit pas et appela h lui ce g6n&reux d6fenseur de la foi quand il tait encore dans lea fers, sans
le priver n6anmoins de la palme du martyre. II
mourut captif, pour Jesus-Christ, apres une longue
dftention, en l'annee 1793. Ces renseignements furent
donn6s i Rome, en 1794, par M. Cayla, Superieur
g'neral de la Congregation.
M. Chambovet. M. Brunet, vicaire general, dans
une lettre du 28 mai 1802, mentionne M. Chambovet
comme mort en prison.
M. Dodin, naquit a Sazancourt, diocese de Langres,
le 24 septembre i755, fut reru & Paris, le 9 aoft 1775,
fit les vceux le o1aofit 1777. Au moment de la tourmente revolutionnaire, il exerqait le saint ministere A
1'hospice des Incurables de la ville de Poitiers. II fut
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d6couvert et eut le bonheur de mourir pour la foi le
jour du Vendredi saint 1794.
M. Fontaine (Simon-Bruno), n6 ; Arras en 1735,
entr6 en 1752, ancien professeur de thoologie et superieur du s6minaire de Noyon, se d6clara hautement
contre la Constitution civile du clerg6, refusa d'en
pr&ter le serment et fut oblige de sortir de France
apres la loi de d6portation. II se r6fugia en Belgique,
puis se rendit dans les etats romains et enfin, a Rome,
ou il fut honorablement accueilli par le Saint-PNre,
Pie VI. La, il composa plusieurs 6crits en faveur de
l'fglise. Parmi ses ouvrages remarquables 6tait une
dissertation, qu'il avait publi6e en Belgique, sous ce
titre : Vains efforts d'un jureur de libertU et d'egalit, ai
l'auieurd'un manuscritires rdpandu,intitulsd : Memoire
sur le serment de liberte et d'6galit6, d6cret6 par I'assembl6e legislative, le 3 septembre 1792.
Cet ecrit
important fut traduit en italien et imprime a Macerata,
sous le titre de Vani Sforzi. Le Souverain Pontife, les
membres du Sacr6 College et les plus savants th6ologiens y applaudirent. Lorsque Pie VI, en 1796, fut
enlev6 de sa capitale et que ses Itats furent changes
en r6publique par les troupes franqaises, M. Fontaine,
forc6 de fuir, alla consacrer son saint ministare aux
malades de l'h6pital de Ljubljana, en Carniole, o6 se
trouvaient douloureusement alites beaucoup de soldats
francais atteints d'une 6pid6mie mortelle. L'archeveque de Ljubljana, Mgr de Brigido, tbmoin de son zele,
I'exhorta souvent avec ses grands vicaires a ne
pas
rester si longtemps avec les pestif6r6s et a veiller un
peu plus a sa conservation. Mais M. Fontaine,n'coutant que son zele, fut bient6t atteint de la contagion,

et, a l'age de soixante-dix ans, il mourut, on peut le
dire, martyr de la charit6.
M. Franfois (Louis-Jean-Joseph) naquit a Busigny,
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diocese de Cambrai, en 1751, et entra a Saint-Lazare
en 1766. Lorsque l'Assembl6e constituante eut dicr&t6
que tous les pretres fonctionnaires publics seraient
tenus d'adherer par le serment a la Constitution civile
du clerge, M. Frangois, alors sup6rieur du skminaire
de Saint-Firmin, qui avait diji donn6 un icrit dans
lequel il s'opposait vivement aux' principes des novateurs et a l'enlevement des biens du clerge, s'empressa
de publier un autre icrit intitul6 : Point de dimission.
Dans cet 6crit, il repr6sentait aux 6veques, aux cures
et autres ecclisiastiques en fonctions que leur devoir
leurs charges. II publia
etait de ne point renoncer
bient6t une Riponse a M. Camus, dans laquelle il
vengeait I'orthodoxie et la rigularit6 des Brefs de
Pie VI, relatifs. la Constitution civile du clergY, et
trois Lettres sur la juridiction i•iscopale, en r6futation
des ecrits schismatiques de Gratien, usurpateur du
siege metropolitain de Rouen. Consid6ri comme fonctionnaire public a raison de son titre de sup6rieur,
M. Francois fut interpellh, par le comitk civil de la
section, de faire le serment. II le refusa, et donna sous
ce titre : Mon apologie, un excellent oavrage, dans
lequel ii d6montrait qu'on ne pouvait le prtter sans
embrasser I'h6resie et creer un schisme. Plus tard,
quand le roi eut refus6 de sanctionner le d6cret du
2 mai 1792, qui condamnait k la deportation tout
pr&tre qui n'aurait pas fait ce serment, M. Francois
du
it
publia un interessant opuscule intitul : Apologie
la
d6porveto oppos6 par le roi au dicret concernant
tation des pretres. ) C'itait plus qu'il n'en fallaitaux
ennemis de la religion pour le comprendre dans le
nombre de ceux que l'impi&tA voulait 6gorger apris
le o1aoft 1792. Aussi, le r3 de ce mois, il fut amen6
au comit6 civil de la section, qui tenait ses seances
dans la maison m&me de Saint-Firmin. Quelques-uns
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des membres du comiit, A cause des bienfaits qu'il
avait repandus dans le quartier et de la douceur de
son caractere, voulaient le faire echapper a la mort,
mais ses &critscontre le serment 6taient trop connus
pour qu'il obtint cette faveur. On se raidit done contre
les prieres de ceux qui voulaient le sauver, et on le
constitua prisonnier dans son seminaire, subitement
converti en prison. Le 3 septembre suivant, il fut jet6,
comme plusieurs autres, par les fen&tres dans la rue,
o6 plusieurs meurtriers apost6s pour assommer les
pr&tres qui survivraient i cette chute, voyant que
M. Francois respirait encore, prirent les moyens les
plus atroces pour lui 6ter la vie. 11 n'avait que quarante-deux ans lorsqu'il mourut.
M. Frayssi (Jean-Pierre), n6e Gourdon en 1739, recu
au s6minaire de Cahors en 1755, refusa le serment,
fut arrkt6, enfermr
dans un couvent de Carmelites oi
il souffrit de.terribles privations; it fut embarqu- sur
le leaxty, en 1794, et mourut des souffrances endurees
sur ce bateau.
M. Galoy (Paul), n6 en 1727 B Gray, entra, en
1747,
an seminaire interne de Saint-Lazare. Sacristain de la
chapelle du rai i Versailles, il se montra aussi fidle
A la foi que les autres Lazaristes de cette ville. Comme
plusieurs autres, il fut pris et renferm4 dans le bitiment qu'on appelait les Ecuries de la Reine. Tout
son crime consistait a n'avoir pas voulu faire le serment
de la Constitution civile du clerg6 et A avoir exerc6
ses fonctions dans la chapelle du roi. Le 8 septembre,
pour exciter la foule, les meneurs criaient : a Ce
monstre est vendu a la cour, il ne doit pas en
rechapper. ) Tout en proferant ces cris, ils le font
avancer; 'un d'entre eux lui dicharge a tour de bras
une barre de fer sur les jambes, les lui casse, et un
autre lui assene sur la tkte un coup de massue; il tombe
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en rendant le dernier soupir. M. Jacob, cur6 de la
paroisse de Saint-Louis de Versailles, temoin de ce
massacre, atteste ce fait.
M. Gruyer (Jean-Henri),.ne
Dlelel 13 juin 1734,
fut requ A Saint-Lazare le 23 janvier 1771; il fut successivement missionnaire i Angers, vicaire i Saint-

Louis de Versailles; il se trouvait a Saint-Firmin au
moment des massacres de septembre.
M. Guibaud (Jean), n6 i Auxtoneas, diocese de
Toulon, le 26 janvier 1761, fat recu a Saint-Lazare le
14 mars 1778 et y fit les voeux le 29 juin 178o, en

pr6sence de M. Philippe. M. Guibaud itait neveu de
Massillon. Residant depuis 1787 dans le grand siminaire du Mans dirig6 par les Lazaristes, il exercait le
saint ministere dans cette ville avec beaucoup de fruit.
II anath6matisait dans toutes les occasions l'hiterodoxie de la Constitution civile du clerg- et affermissait
les catholiques dans la foi de leurs anc:tres. II ne
crut pas devoir obbir h la loi de d6portation du
26 aoit 1792, et, vers la fin de 1793, ne se sentant pas
en sfirete, il alla se refugier dans une campagne pres
de la ville, chez deux religieuses. Une femme cupide
et perverse l'y ayant apercu, le dinon;a pour gagner
la somme promise a tout denonciateur. Bient6t, il fut
saisi et conduit dans les prisons du Mans, oi il resta
captif jusqu'au 18 mars 1794. Ce jour-la, it fut condamnr6
la peine de mort comme rdfractaire par le
tribunal du d6partement de la Sarthe et, le lendemain,
il p6rit sur l'6chafaud.
M. Guiz (Claude-Francois), n6 i Vilory, pres Vesoul,
en 1753, entra dans la Congregation A Paris, et quand
les communaut6s religieuses furent supprimnes, il se
retira dans son pays natal, en 1791. I1se montra un
adversaire zi4l des erreurs du temps et sut en preserver les iddles et exerca pendant la tourmente de
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1793 a 1794 son saint ministere a Besancon. Apres la
crise politique du 4 septembre 1797, il fut arr&te,
conduit a Rochefort et embarqui pour la Guyane, le
12 mars 1798, sur la frigate la Charexte d'oii il passa,
le 25 avril, sur la Dicade qui le deposa .A Cayenne
vers le milieu de juin. Il mourut de la fievre putride,
le 3 janvier 1799, a l'age de quarante-cinq ans.
M. Guinant (Louis) naquit a Mornant, diocese de
Lyon, et fut recu an s6minaire de cette ville en 1752.
II exerca longtemps le saint ministere dans le diocese,
et, age de soixante ans quand fut rendue la loi de la
deportation, il crut pouvoir se dispenser de sortir de
France et vint resider a Lyon. I1 partagea les sollicitudes et les esperances des catholiques lyonnais
pendant le siege de cette ville, en 1793, et lorsqu'elle
fut subjuguee par les troupes de la Convention, on
l'arreta vers la fin de cette annee. Quand ce v6nerable
vieillard fut traduit devant la formidable Commission
revolutionnaire et qu'il s'y entendit faire par les juges
des propositions contraires a sa conscience 6clairie
par la foi, il les repoussa avec intr6pidit6 malgre son
caractere faible et timide. Les juges le condamnerent
a la peine de mort, comme pretre r6fractaire et
prkchant le fanatisme. Cette sentence, dictie par la
haine de la religion, fut rendue le 16 jarvier 1794 et
executae le meme jour.
M. Hayer (Louis), n6 a Sarrelouis, dans le diocese
de Treves, le 4 avril 1751, fut requ au seminaire
interne de Paris en novembre 1768 et y fit les voeux
en 1770. I1 fut arr&t6 pendant qu'il allait porter lesg
secours de la religion i une malade. II fut guillotini
a Niort. Le temps itait magnifique : a Quel beau jour
pour aller an ciel!
s'6cria-t-iI avant de mourir.
M. Janet (Louis) A•quit & Mareuil, dans le diocese de PNrigueux. Prlfesseur de theologie an diocese

-45d'Angouleme an moment de la Revolution, il refusa
de pr&ter ]e serment et continua i exercer le saint
ministbre a Angouleme, oh bient6t la haine de
l'impi6tI le dinonca. Jet6 dans les prisons de cette
ville, il fat envoy6 bient6t & Rochefort vers le milieu

de I'annee 1793 pour ftre d6port&. On l'embarqua
sur le Waskington et, succombant sons les maux qu'il
endurait, il mourut en septembre 1794, A l'age de
trente-six ans et fut enterr6 a l'ile Madame.
M. Imbert (Antoine), ne

.

Lyon en 1727, fut reu au

s6minaire interne de cette ville en 1751. Directeur des
retraites quand l'Assembl6e constituante produisit sa
Constitution civile du clergi, M. Imbert, aig de plus de
soixante ans, laissa s6duire quelques moments sa
vieillesse par le prestige insidieux de cette ceuvre de
l'hbr6sie. Mais il manifesta bient6t le regret de cette
faute et les progres que faisait de jour en jour
l'impi&te contribuirent a rendre son repentir plus
amer et sa foi plus vive. Depuis la suppression de sa
maison et de sa Congregation, il s'6tait retire a
Saint-Chamond, ou il vivait presque ignore, quand, a
la fin de 1793, I'horrible proconsul Javogues etablit A
Feurs une sanguinaire commission charg6e de mettre
a mort les pretres et les nobles. M. Imbert fut arret6
et conduit devant le tribunal de cette ville. II s'y
.montra d6fenseur intr6pide de sa foi et fut condamn6
a la peine de mort. II la subit en vrai martyr, l'Age
d'environ soixante-cinq ans.
M. Julienne (Victor-Jacques), ne6 Tours en 1738 et
reSu i Paris en 1761, fut place & Seyde, dans le
Levant, avec M. Bossu qui exerqait les fonctions de
vicaire apostolique. C'est la qu'il fit ses vceux le
26 septembre 1763. II fut ensuite directeur au s6minaire d'Amiens, ne voulut pas preter le serment et cou-"
tinua dans cette ville i exercer le saint ministere, en
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179;, mairtenant la foi parmi les fiddles par ses exhortations et ses exemples. Mais les rivolutionnaires le
firent bient6t saisir et enfermer dans les prisons
d'Amiens. Sa dbtention longue et douloureuse lui
causa la mort, mort pricieuse qui fut ceile d'un martyr, puisqu'il mourut captif pour Jesus-Christ, au
milieu des souffrances et dispose i donner sa vie pour
la cause de '1~glise.
M. Lucas (Alexis-Julien), ned
Redon le 13 fivrier 1764, fut requ dans la Congregation le 29.f6vrier 1785. II fut arr6t6 en 1793 et, apres avoir beaucoup souffert soit sur te bateau la Tkerese, soit dans
les convents des carmelites et des capuciis transformis en prison, il fut noy6 dans la Loire par Carrier
Ie 16 novembre.
M. Martelet (Frangois-L6onard), n6 AJussey, diocese
de Besaneon, le o1d6cembre 1760, fut recu au s6minaire interne de Paris, le 18 mars 1780 et y fit les
vwe
en 1782. Ses superieurs l'envoyirent an Mans,
oý ii fut pr4fet de chceur et maitre des c6r6monies.
Quand I'Assemblee constituante d6truisit les 6tablissements eccl6siastiques et prescrivit le serment schismatique de 1791, M. Martelet refusa de le pr&ter et
retourna dans son pays natal, oi il s'occupa avec zble
a fortifier les fiddles dans la. foi. La loi de deportation
le forqa de sortir de France vers la fin de 1792, maisson zle I'y ramena quelque temps apres. Cependant,
il 6vita de reparaitre a Jussey, ou les ennemis de la
religion semblaient I'attendre et s'arreta dans la ville
'de Saint-Omer. II resta deux ans dans cette ville,
occup6 du saint des ames; mais, au printemps de 1797,
plein de confiance dans les dispositions du corps
l6gislatif, il se rendit i Paris, dans le dessein de
retourner an Mans, ou il 6tait rappel6 par les voeux de
beaucoup d'excellents catholiques. Mais arriva la
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fameuse catastrophe du 4 septembre 1797 et M. Martelet, expose i de nouveaux dangers dans .la capitale,
se retira chez sa mere, i Jussey. II y arriva le I octobre
et, dix jours apres, onze gendarmes vinrent le saisir
dans sa maisonnatale et 1'emmenirent A la municipaliti
de cette ville. Le juge de paix de Jussey refusa de
l'interroger, et M. Martelet fat traink par les memes
gendarmes auprbs du juge de Blonde-Fontaine, dont
1'aversion pour les pr&tres 6tait connue. Celui-ci lui
demanda s'il voulait renoncer a son itat de pretre; le
saint missionnaire r6pondit qu'il se glorifiait d'&tre
prtre de la Mission. Le magistrat voyant M. Martelet
r6solu mmourir plut6t que de renoncer-i son sacerdoce,
le fit conduire a Vesoul, oii il fat mis en prison et oat.il
resta enferme jusque.vers la fin de janvier 1798. De la,
douze gendarmes le conduisirent enchaine a Besangon,
et le 9 f vrier de la meme ann6e, il fat condamn6 i
&trefusillk comme *migr6 renti6. Reconduit en prison,
il crut devoir faire ses adieux aux pretres et ii leur
&crivit en ces termes : u Ce qui me remplit de consolation en ces derniers moments, c'est d'avoir 6ti le
temoin de votre inibranlable fermeti. Je meurs. Quela
volont6 de Dieu s'accomplisse en moi. OhKt si mon
sang pouvait lui &treagreable pour expier mes fautes
et celies de ma malheureuse patrie, je n'en verserais
jamais autant que je le desirerais. Adieu, je vais
mourir. ) Vers trois heures, il fut conduit au lieu du
supplice; en y allant, il priait avec ferveur. It voulut
6lever la voix pour adresser aa peuple un discours
qu'il avait prepar6, on ne le lui permit pas. II fut
fusill6, et ainsi monurt martyr ce digne enfant de
saint Vincent de Paul.
M. Parisot (Nicolas), n a Aillancourt, diocese de
Besanqon, entra i Saint-Lazare le 05 juillet 1780. II
resta dans la ville de Metz, apres la .dispersion de sa

-48

-

communaut6, refusa de prater le serment, ne voulut
pas ob6ir a la loi de deportation, et pendant qu'il
exerqait son saint ministere, il fat arr&t6 et jeti dans
les fers en 1'ann6e 1793. Vers la fin de cette annie, on
le fit partir pour Rochefort, et on I'embarqua sur le
Washington. Les souffrances qu'il eut a subirle conduisirent bienzit au tombeau et il mourut an mois
d'octobre 1794. Son corps fut inhume dans 'ile
Madame.
M. Raimbault (Cisar-Auguste) naquit a Tours, paroisse Saint-Saturnin, le 7 juillet 1742, fat reau au

seminaire de Paris, le 3 janvier 1762, et y fit les vceux
le 4 janvier 1764, en presence de M. Didier. II fut
employ6 dans la maison de Tours et devint esisuite
curi de la paroisse de Bellou, diocese de Siez. II
6chappa la fureur des revolutionnaires durant les
ann6es 1792, 1793 et 1794. Puis, il se mit a exercer le

saint ministere, pensant que le calme des esprits qui
existait en ce moment continuerait de regner; mais la
crise r 6 volutionnaire du 8I fructidor 6clata et il se
trouva soumis a la loi de deportation. On I'arreta et
bient6t on I'envoya a Rochefort pour y ktre embarqui.
II fut mis sur la Ckarente Ie 12 mars 1798 et sur la
Dicade le 25 du mois suivant. Celle-ci le jeta dans le
port de Cayenne vers la mi-juin, et il en fut aussit6t
repouss6 dans le d6sert de Cananama. La peste faisait
en cet endroit d'affreux ravages. I1 se fit aussit6t
I'infirmier des pestiferes. Les germes pestilentiels se
developpant d'une maniere lente dansses veines,il fat
min6 pena pen et mourut 6puis6 le 18 juin 1799. Ses
compagnons le regrettirent d'autant plus gue c'6tait
un homme d'un excellent coeur. Sa pi6t6 etait aussi
aimable et aussi indulgente qu'elle 6tait profonde et
sincere.
M. Rogue (Pierre-Ren6) naquit a Vannes, sur la
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paroisse Saint-Pierre, 1758. 11 fut baptis6 dans la chapelle Saint-Jean, attenante a la cath6drale. Son pere,
bon et honnete artisan, poss6dait un magasin de chapellerie sur la place des Lices, n° 3. Sa mere, Francoise
Loiseau, se distinguait par sa piet6. L'un et I'autre
avaient su m6riter et obtenir la confiance gen6rale.
M.Rogue, seul enfant que le ciel leur donna, perdit
son pere des son enfance et fut elev6 par les soins
assidus de sa respectable mire, dont il devint la consolation par son obeissance, sa foi vive et son application a l'6tude.
De bonne heure, il entra au coll&ge deVannes, alors
renomm6 par la force de ses 6tudes et la solidit6 de
son instruction religieuse.
II y fit toutes ses classes avec beaucoup de distinction; A seize ans il les avait terminees. Trop jeune pour
se fixer dans le choix d'un itat, il partit pour Iourges,
afin d'y passer quelque temps dans la famille de sa
mere; il y demeura environ un an.
Revenu & Vannes, il se d6cida a entrer au grand
seminaire, pour se pr6parer aux fonctions du saint
ministire, vers lequel un penchant irresistible I'avait
attir6 depuis son jeune Age. Sa pieuse mere ne put
qu'applaudir a cette d6termination.
Dans ce religieux asile, il se livra tout entier A la
sanctification de son ame et an d6sir d'etre, un jour,
un saint prtre. II y suivit pendant six annces les cours
de th6ologie et d'6criture sainte et devint un des plus
habiles dans la science sacr6e.
Mais, comme il grandissait en science, ses vertus
prenaient aussi un nouvel eclat. Parvenu k l'age de la
pr&trise, il fut promu au sacerdoce. Imm6diatement
apres, Mgr Amelot, 6evque de Vannes, le nomma
chapelain des Dames de la Maison de Retraite des
femmes, fond6e par Mile de Francheville, sons la
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direction de M. Eudo de Kerlivio, grand vicaire du
diocese, et du R. P. Huby, recteur du collge. Son
zele s'y montra dans toute son itendue, surtout dans
ses predications. Aux riches, il enseignait l'emploi
salutaire de leur superflu; aux pauvres, 1'exercice
meritoire de leurs privations; aux faibles,les avantages
de 1'obeissance; aux coupables,Ies dangers de l'endurcissement du cour; aux justes le prix de la persiverance et a tous les moyens de mener une vie heureuse.
sur la terre et d'en mdriter une meilleure dans 1'autre
vie.

Qui pourrait dire combien I'onction de sa parole
faisait verser des larmes de repentir, inspirait de
gn6ereuses resolutions, touchait et ramenait & Dieu
des ames 6garbes et des coeuis fl6tris! Ainsi s'ecoulerent
les premiers jours de sa vie sacerdotale, partageant son
temps entre lapriire, I'6tude,le confessionnal, la predication et les bonnes oeuvres.
Au grand s6minaire, il avait eu pour maitres les.
disciples de saint Vincent et, des les premieres ann6es
de sa pretrise, il se sentit fortement press6 par la grice
d'entrer dans leur Compagnie. Mais il fallaitse s6parer
d'une mere tendrement aimee, renoncer aux soins
qu'exigeait une sante delicate, abandonner des amis
que ses heureuses qualites lui avaient gagnes. Pour.
triompher de ces difficultes, il eut recours a la pribre,
aux conseils de son directeur de conscience et, ccnvaincu
que Dieu l'appelait, sa r6solution fut irrevocable. Sans
plus tarder, s'arrachant aux embrassements de sa
v6nerable mere, ii dit adieu a ses amis, partit pour
Paris et entra au noviciat de Saint-Lazare, le 25 octobre 1786.
Quelques mois apres, il fut envoye professeur de
theologie au grand s6minaire de Vannes. M. Legal,
son ancien superieur, le recut a bras ouverts, s'estimant

-

54 -

heureux de I'avoir pour collaborateur et pour ami.
Quant A lui, ii y rentra avec bonhetr et se livra t
l'etude de la thiologie avec une nouvelle ardear, afin
de pouvoir remplir dignement I'emploi qui venait de
lui etre conie.
Sonenseignementn'avait riende relich6 oud'austere,
et leCiel 1'avait pourvu de qualitis propres a lui gagner
tous les cours; il 1'avait douA d'une de ces physionomies heureuses qui sont le cachet de i'innocence et
de la sainteti; il lui avait donn6 une voix charmante,
qu'on aimait a entendre aux offices qui se faisaient a
l'eglise du s6minaire. La bonti se peignait sur son
front; sa douceur et son affabilit6 hui gagnaient I'affection de ses 6elves et des habitants de sa vilie natale;
aussi, dans le s6minaire, tons l'aimaient et, en ville,
beaucoup de personnes pieuses 'honoraient de. leur
confiance.
Mais, tandis que M. Rogue enseignait avec succes la
th6ologie et travaillait an saint des ames avec un -zle
infatigable, d'6pais nuages s'amoncelaient a rhorizon
et s'appretaient A porter au sein de notre belle France
la desolation et la mort. La Revolution s'avantait,
terrible et menacante. Tout a coup, on apprend que le
gouvernement francais demande au clerg6 un serment
schismatique. M. Rogue, n'coutant que sa conscience,
pousse ce ori d'une ame sainte: u Plut6t mourir que de
me souiller n, et il refuse le serment. Au m&me moment,
il apprend que deux ecclesiastiques qu'il aimait et
respectait oat eu la faiblesse de promettre lc sermeat
a la Constitution. Justement alarm6 d'une telle difection, ii accourt vers celui qu'il aime Ie plus et le trouve
6tendu, sans force,, pile, livide, defigur6, en proie aux
pluscruels remords. uAh! moncher confrre, s'6crie-t-il'
en entrant, qu'avez-vous fait? - Oh mon ami, lui dit
celgi-ci en lui tendant Ia main, et il pleure i chandes
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larmes, et sa voix expire sur ses lIvres. - Vite, vite,
reprend M. Rogue, icrivez de suite. Et il lui avanaait
do papier, lai presentait une plume: ecrivez que vous
retirez votre promesse et que vous ne ferez pas le
serment exige. Je me charge de faire arriver votre
lettre i son adresse. n Et il ne le quitta pas avant que

la retractation ne fit ecrite.
Heureux de sa victoire, il part pour faire parvenir
son heureux message a sa destination. En lisant une
semblable declaration, I'assemblee des revolutionnaires
fut indignee, d&clara aussit6t la persecution au clergi,
lui donnant A choisir entre la prison on 1'exil. M.Legal
hisitait a prendre la fuite, car son titre de sup&rieur
lui conferait celui de cure dela paroisse deMene,qui
y 6tait attache et lui donnait par consiqpent charge
d'mnes. M. Rogue lui fit observer qu'il ne convenait
pas que tons se sacrifiassent en meme temps et ajouta
n Je suis d6termin6e ne point quitter Vannes, je mta
charge volontiers de la paroisse du Mene. Si plus tarc
je deviens victime de la Revolution, vous verrez, vovu
verrez ce que vous aurez a faire. n M. Legal accept.
et partit pour 1'Espagne avec plusieurs ecclesiastiques
du diocese. M. Rogue resta et exerca son saint ministere avec toutes les precautions que lui sugg6raient sa
prudence et son zAle. Les persecutions, la vue de 1bprison, rien ne pouvait 1'arr&ter.
Au mois de juin 1795, le d6sastre de Quiberon vintoffrir a son apostolat un vaste theatre. On se rappellL
cette terrible catastrophe. Vannes est encombre de
blesses et de prisonniers; le typhus vient s'abattre suý
les infortuncs que la guerre a 6pargnes; Ie mal se
Srpand dans la ville et y cause d'affreux ravages.
M. Rogue dipense alors toute l'ardeur de son zele
propose a tons ces infortunes les secours et les conso
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lations de son saint ministere et, partout, il reooit les
benidictions de ceux qui vont mourir.
Sans doute,le Ciel,timoin de tant d'h&roisme, avait
hite d'en etre la recompense. La veille de Noil 1795,
entre neuf et dix heures du soir, M. Rogue portait le
saint Viatique. Un peu avant d'arriver a la maison du
moribond,il s'apernut qu'il 6tait suivi par deux hommes
fort connus pour leurs opinions exalties. 11 dit alors
i la personne qui 1'accompagnait d'entrer; que, pour
lui, il allait continuer son chemin, voulant ainsi 6pargner a la famille du malade les malheurs que sa presence lui aurait infailliblement attires, car la loi
portait peine de mort contre quiconque recilait un
prtre. A quelques pas de lU, en face de la prefecture,
qu'on appelait alors le d6partement, les mis6rables qui
le suivaient I'arretent. L'un d'eux lui devait son Rtat et
avait 6t6 l'objet des bienfaits de sa mire. Monstrueuse
ingratitude rappelant bien celle de Judas!
Aussit6t, ils conduisent leur prisonnier au d6partement, oi etaient reunis en siance plusieurs de ses
anciens condisciples, devenus r6volutionnaires. < Nous mettons ce calotin entre vos mains, nous le
confions a votre garde. s Mais ceux-ci, indignes, repliquerent: ( Sommes-nous des gendarmes; allez les
chercher, si vous voulez le faire incarckrer. n Nullement
intimid6s par cette apostrophe, ils partent a l'instant
pour mander les agents de la force publique. Alors ces
messieurs le conjurent de s'evader. c Mais, leur
r6pondit-il, je ne le puis sans vous compromettre, je
suis ici sons votre responsabilit6. D Et il resta.
Craignant de la part de ceux qui vont le conduire en
prison quelque profanation, il annonce qu'il porte le
saint Sacrement: t Je porte sur moi, dit-il & ces
messieurs, le saint Sacrament; je d6sire accomplir un
devoir religieux, je vous en demande la permission. ,
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On la lui accorda. 11 se retire alors dans an coin de
l'appartement, se recueille et consomme la sainte
Hostie.
On raconte que tousles assistants mirent le genoun
terre et s'inclinmrent, tant la religion du pretre a
d'empire sur les coeurs les plus pervers. Cet acte de
pi6te rempli,on le laissa seul dans l'espoir qu'il proftterait de cette libert6 pour s'evader, mais il n'en fit
rien. Au bout de quelques instants les gendarmes arrivent, lui mettent les fers aux mains et 1'entrainent en
prison. 1 y demeura depuis le 31 dicembre 1795
jusqu'au 3 mars 1796, jour de son execution.
Le lendemain, a la nouvelle de l'arrestation de
M. Rogue, les habitants de Vannes furent dans la
consternation et poussirent un cri d'indignation; les
patriotes eux-m mes en furent afflig6s et en temoignerent leur mecontentement, preuve de la grande
estime que tons professaient pour ce saint pretre.
M. Rogue fat enferm1 dans une des tours de
I'ancienne prison, y souffrit du froid et de 1'humidite,
sans nianmoins jamais proferer la moindre plainte. II
y consacrait sa journie A la priere et aux diverses
fouctions de son saint ministere aupres des autres
captifs, qu'il consolait et excitait a la resignation.
Cependant, le gonvernement sembla se relfcher de
ses rigueurs.
A cette nouvelle, M. Rogue eprouva une peine si
vive qu'il ne put contenir ses larmes, en voyant
s'6cbapper la couronne dumartyre,ets'6cria: (c 0 mon
Dieu! je n'en etais pas digne! » Le Seigneur fut sans
doute touch6 du d6sir que manifestait son bon serviteur de verser son sang pour lui, car les lois sangainaires de la Republique reprirent leur cours d'ex&cution.
Le 2 mars, il fut extrait de sa prison et conduit an
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tribunal revolutionnaire, qui tenait ses assises dans
l'ancienne chapelle de la maison de retraite des femmes,
au lieu m&me oh, pendant quelques annies, il avait
exerc6 son saint ministare. Comparaissant devant
M. Lucas Bourgens, accusateur public, celui-ci ne

voulut pas porter la parole contre son ancien condisciple dont il avait su appricier les vertus- M. Rialaud,
avocat a Vannes, prnsenta la defense avec beaucoup
de talent; mais efforts inutiles, car itfallait une victime et l'arrat de mort fut prononce. En entendant
cette sentence, M. Rogue, avec une sir6nite de visage
depeignant la pureti de son ame, se met a genoux et
fait a Dieu cette priire : u Je vous rends grace, 6 mon
Dieu, de ce que vous me jugez digne de mourir aujourd'hui pour la foi et d'entendre ptononcer une sentence
de mort dans un lieu oh si souvent j'ai pr&ch6 votre
parole et exerce les fonctions d'un ministere auguste. »
A cette audience assistait Mme Rogue. Qu'on juge
de la douleur qui dut transpercer son ime, en entendant condamner a mort l'enfant unique que le ciel
lui avait donnd et qui n'avait cess6 d'etre pour elle le
meilleur des fils. Avant de quitter le tribunal, on
permit & M. Rogue de faire ses adieux & sa mere.
Comment d6peindre les derniers 6panchements du
cmur d6sole de la mere et du fils aimant et reconnaissant!
Au moment oi cette scene dichirante ae passa, entra
le trop c61:bre Prieur de la Marne, qui, s'adressant a
Mme Rogue, l'apostr,opha en ces termes : ( C'est la ton
fils, citoyenne? ,,.et sur sa r6ponse affirmative,

il

ajouta : ( Tu as 61ev6 un monstre. ,
De retour a la prison, M. Rogue 6crivit ' sa mre.
une lettre touchante, il l'encourageait a faire son sacrifice A Dieu, la remerciant des soins qu'elle lui avait
prodigues pendant son enfance et de la tendre affec-
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tion qu'elle avait toujours cue pour lui; il lui recommandait instamment de ne point retirer A celui qui
1'avait arr&et les secours qu'elle lui donnait, ainsi qu'i
ses enfants, accomplissant i la lettre le pr6cepte du
divin maitre : ( Rendez le bien pourle mal. n Puis, il
adressa a ses amis la lettre suivante : ( Dieu m'accorde
la m&me faveur qu'a notre ami Robin! Je me recommande i vos prieres. Il a fallu ajouter a la croix, dont

Dieu m'a fait l'honneur de me charger, celle de ne
pouvoir vous embrasser pour la derniere fois. Dieu
m'a encore menag6 celle de voir au tribunal ma pauvre
mere qui s'y est transportee comme une mere de douleur, mais avec des sentiments de religion que je dbsirais. Priez pour elle, je vous en supplie. II parait que
1'ex6cution se fera vers les dix heures. Aimons-nous
toujours pour le temps et pour l'ternit&6.
Apres sa condamnation, on le conjura avec les plus
vives instances de ceder aux voeux de ses amis, qui
tentaient tous les moyens possibles de lui procurer
son 6vasion; mais ce fut en vain, car il ne redoutait
pas la mort; il ne craignait que d'exposer quelqu'un aa
souffrir pour lui.
II employa la nuit qui preceda sa mort a prier Dieu,
a consoler ses compagnons de captiviti. On raconte
qu'un sergent, commis a sa garde pendant cette dernitre nuit, fut tellement touch6 de son calme, de sa
charit6 et du bonheur qu'il 6prouvait en presence de
la mort, qu'etant rentri chez lui, il demanda un pr6tre,
qu'on eut de la peine a lui procurer, se confessa et
protesta qu'il aimerait et pratiquerait dor6navant la
religion autant qu'il l'avait haie et persecutee.
Du nombre des prisonniers se trouvait M. Allain
Robin, vicaire d'Inzinzac, qui, moins fort dans sa fbi
que son confrere, pleurait et ne pouvait se resigner a
mourir. M. Rogue, dans ce p6nible combat de la nature,
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le consolait, 1'embrassait, l'exhortait A la mort, I'en-

tretenait du bonheur du ciel et priait avec lui. 11 r6ussit,
car M. Robin fut A la guillotine avec des sentiments
pleins de foi et d'espbrance.
Le jour de la mort de M. Rogue fut pour la ville de
Vannes un jour de deuil. A trois heures de l'aprismidi, il sortit de sa prison, les mains liees derriere le
dos, comme un vil criminel, et s'avanqa vers le lieu de
son ex&cution portant sur ses traits la paix des cieux
qui 6tait dans son Ame.
* A ce moment supreme, toute la ville fut plongee
dans la plus grande tristesse et des larmes attendrissantes coulaient de tous les yeux. Et, tandis que tous
pleuraient, que se passait-il dans l'ame si tendre de ce
heros de la religion marchant a la mort? En passant
devant le seminaire, il jeta un long regard d'adieu sur
cette maison, ou il avait coui4 de si heureux jours.
Arriv6 au pied de I'chafaud, il se livra aux bourreaux
avec une resignation parfaite et prononwa a haute voix
ce paroles : In manus tuas, Domine, commexdo spiritum
meum. Et, en meme temps, un ange quittait la terre,
et le ciel recevait un nouvel habitant.
Aussit6t les fidles se pricipiterent en foule sous la
guillotine, afn de tremper des serviettes et des mouchoirs dans son sang, precieuses reliques, que plusieurs families de Vannes sont heureuses de possider
et conservent avec la plus grande v6neration. Les soldats, profond6ment touches de ce spectacle si 6mouvant, s'Acriaient : a Ce n'6tait pas un homme, c'itait un
ange! a
Le soir, il' fut enterr6 au grand cimetiere, dans
l'endroit meme oh l'on voit aujourd'hui son tombeau;
et les fidles depuis ce moment n'ont cess6 de visiter
le lieu de sa sepulture et de l'environner de leur'
veneration.
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Des que les jours mauvais ont fait place a des jours
plus sereins, sa mere fit mettre sur sa tombe une croix.
Apr6s sa mort, arriv6e en 1812, des ames pieuses 'ont
renouvelfe jusqu'en 1856, epoque ofi on lui a ilevi un
tombeau en granit, surmonte d'une croix en marbre
blanc; des deux c6tis du monument, sur des consoles,
sont placees deux statuettes ail6es, portant les
emblimes de la Foi, de l'Esp6rance, de la Charit6 et

de la Religion. Sur la face de devant, on a grave
l'inscription suivante : li repose le corps de M. PierreRena Rogue, professeur au grand siminaire,ne & Vannes,
Ie IL jutn 1758, mort le 3 mars 1796, martyr de la foi.

Sur la face opposee, on lit les passages suivants..
tires de l'Eccdsiaste et des Macchables, et qui sont le
r6sume de sa vie tout entiere : Des sa jeuxesse vers It
Seigneur, il tourna son caur. Dans des jours de pichks,
il fortifia ses frkres dans la pietl. 11 refusa de violer I•
sainte loi de Dieu et il fut immole.

La mere de M. Rogue, en mourant, demanda a etie
enterr6e a c6tt de son fils. Ses dernixres volonths ont
6t6 parfaitement executees, et ainsi, apres avoir etC
unis pendant la vie, la mort meme n'a pu les s6parer.
M. Verne (Louis), n6 & Lapte-de-Chastel, dans le i
diocese du Puy, en 1732, avait

&t6 requ au skminaire.

interne de Lyon, en 1752. II 6tait un des directeurs,
que la Congr6gation avait, AMornant, dans le diocese
de Lyon. L'innovation de la Constitution civile du..
clerg6 n'6branla pas sa foi; et, une fois la Congregation dispers6e, il rentra dans sa famille. Lors de la.
d6portation, son Age avance i'emp&cha de sortir de
France. 1 fut pris et enferm6 dans une maison de la
ville du Puy, et ii mourut agi d'environ soixante ans,.
tout dispos6e

supporter les supplices, qu'on projetait

de lui faire endurer pour la constance et la puret6 de
sa foi.
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CHAPITRE III
Vicaires gindraux (18o00-B27)

II. Brunet,

vicaire general. Napoleon retablit la Congregation. - M. Brunet k Paris. M. Sicardi, vicaire gineral. Risumi du gouvernement des vicaires g6enraux. - M. Brunet, vicaire general. M. Sicardi, pro-vicaire. - Mort de
M. Brunet. M. Placiard, vicaire g6neral. - Mort de M. Placiard. M. Hanon, vicaire general. - Itat de la Congregation en 1809. M. Hanon A Finestrelle; sa delivrance.
Mort de M. Hanon. M. de Andreis aux Etats-Unis.
M. Verbert en France. M. Sicardi en Italie. H6tel de
Lorges, rue de Sevres. - Mort de MM. Verbert et Sicardi.
M. Baccari en Italie. M. Boujard succide a M. Verbert; chapelle de la rue de Shvres. - Negociations pour la
nomination d'un Superieur ginEral.

A la mort de M. Cayla, il n'y avait
Rome qu'un
seul assistant, M. Brunet. M. Pertuisot 6tait mort a
Paris, en 1798, M. Ferris 6tait retournm en Irlande, sa
patrie, et M. Sicardi etait rentre chez lui. Le lendemain de la mort de M. Cayla, M. Brunet reunit nos
confreres de Monte-Citorio; il leur d&clara que n'ayant
trouv6 ni cassette renfermant le billet qui disignait le
vicaire genaral, ni aucune indication A ce sujet, il

fallait s'en tenir an paragraphe 12 des Constitutions
Selectes, ainsi cong•u Detunta autem superiore generali
ejus erit quer ipse in vicarium gexeralem nomixaverit,
vel primi assisteanis,si vicariusxnmizatus xon fuetit, amt
offcio suo fungi non posset, congregationem regere usque
ad electionem novi Superiorisgeneralis. Les confr&res de
Monte-Citorio, all6guant un d6cret de Pie VIqui privait
les 6migres francais de voix active et passive dans la

maison dont ils 4taient les h6tes, ne voulurent pas le
reconnaitre. 11 fallut recourir an Saint-Siege, et la
Congr6gation des lvaques et r6guliers, par un d&cret
du 17 mai i8oo, diclara M. Brunet vicaire g6neral.
Un mois apris, le billet qui nommait M. Brunet vicaire
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gen&ral fut retrouv6. II 6tait du 3o octobre 1799, icrit
de la main de M. Cayla et scelle de son sceau. M. Brunet choisit pour assistants MM. Sicardi et Fenaja; ce
choix fut approuv6 par le Saint-Siige. Mais bient6t
apres, M. Fenaja fut nommn
vice-gerant de Rome avec
le titre d'archeveque de Philippes.
Le pape Pie VII, dans son voyage en France pour
le sacre de Napol6on, avait obtenu le retablissement
de la Congregation; un d&cret du 27 mai 1804 nous
rendait en France notre existence l6gale. Mais comme
a cette 6poque 1'esprit revolutionnaire et antireligieux
dominait encore les hommes du gouvernement, on
s'abstint de prononcer le nom de Mission ou de Congr6gation qui euit effarouche. II fut dit qu'il y aura une
societ6 de pretres, charg6e de preparer et de fournir
les ouvriers necessaires aux missions frangaises de::
Chine et du Levant; qu'il lui sera donn6 une maison,
dont 1'6glise sera 6rigte en cure, sons i'invocation de
saint Vincent, et qu'il sera allou6 une subvention,
annuelle de ISooo francs pour les frais de I'education
de lears 6leves.
M. Brunet crut qu'il etait opportun de se rendre &
Paris pour accl'6rer le r6tablissement de la Congregation. En faisant part & ses confrbres de Rome de sa:
resolution de rentrer en France, il ne leur laissa pas
ignorer que son intention tait d'y rester. Ce depart
creait une situation pen r6guhlire. D'un c6t., M. Brunet
n'avait pris aucune disposition pour assurer en son
absence le bon gouvernement de la Compagnie; de
I'autre, il paraissait anormal qu'il se chargekt lui-mn me
-

de ce gouvernement, puisqu'A Paris il n'avait nii
maison ni assistants. Telles 6taient du moins les,
raisons mises en avant par nos confreres de Monte-Citorio pour s'opposer i ce d6part. N'ayant pas r6ussi^
A I'empkcher, ils s'adresserent au Saint-PNre, et ena
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obtinrent un bref en date du 3o octobre 1804 qui scindait le gouvernement de la Compagnie. M. Brunet
etait charge de nos confreres de France et des missions
etrangeres, avec la direction des Filles de la Charit6;
vicaire g&ndral de la Conet M. Sicardi 6tait nommn
en
Allemagne,
en Pologne et au
gr6gation en Italie,
Portugal.
II est tres difficile de mettre quelque unit6 dans le

recit des 6evnements qui ont marqu6 cette piriode de
1'histoire de la Compagnie. Aussi nous contenteronsnous de poser les jalons et de tracer les grandes lignes.
Aprbs avoir dit quelques mots sur les sept vicaires
g6ndraux qui se sont partag le gouvernement de la
Congregation, nous relaterons, annee par ann&e, les
principaux faits qui appartiennent a son histoire.
Voici en quels termes M. Salhorgne, dans sa circulaire
du 7 janvier 1829, raconte akgrands traits I'histoire du

gouvernement de la Compagnie, depuis la mort de
M. Cayla, arrivie en 18oo, jusqu'i la nomination de
M. Wailly, en qualite de Superieur general en 1827 :
c Pour appr6cier la situation pr6sente de la Compagnie, 6crit M. Salhorgne, il est Apropos de rappeler
les vicissitudes qu'elle a 6prouv6es. Nous trouverons
dans ce souvenir la preuve d'une Providence sphciale
pour la conservation de notre saint itat et un puissant
motif pour nous y affectionner de plus en plus.
u Notre dernier Superieur general, M. Cayla, s'6tait
retir6 A Rome et y 6tait mort en x8oo. M. Brunet, son
assistant et son compagnon d'exil, regut les pouvoirs
par rapport aux confreres qui se joindraien't i lui.
Revenu en France en 18o4, il prit un logement chez
les Filles de la Charit6 et y mourut en 18o6. M. Placiard, son successeur, qui semblait devoir fournir
une longue carriere, mourut l'annae suivante au bout
de trois jours de maladie. Il cut pour successeur
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M. Hanon. Le zile avec lequel celui-ci defendit I'autonti que les anciens sup&rieurs avaient-constamment
exercee sur la CommunautW des Filles de la CharitY,
son refus de se pr&ter A des innovations sur ce point,
lui attirirent bient6t la peine d'une ditention dans le
fort de Fenestrelle, d'oii il ne sortit qu'en 1814 pour
revenir A Paris oi il est mort en 1816. Ce ne fut que
l'annee snivante qu'on lui donna comme successeur
M. Verbert, qui ne v6cut que jusqu'en 1819. M. Boujard fat investi du vicariat general. Sous son gouvernement, qui fut A pen pres de huit ans, la Congregation prit des accroissements sensibles par I'ce•vre des
missions et I'admission d'un certain nombre de sujets
qui donnent A- la Compagnie beaucoup de consolations.
a Les cinq vicaires gindraux que je viens de nommer,.
contiaue M. Salhorgne, n'avaientd'autorit6 que sur les
sujets franqais et sur les Filles de la Charit6. Les Polonais, lesItaliens, les Espagnols, les Portugais vivaient
sous le regime d'un vicaire general 6tabli a Rome par
le Souverain Pontife. Ce poste fut occupe de 1804 a
189g par M. Sicardi, et de 1819 a 1i27 par M. Baccari.
Ainsi le gouvernement de la Congregation se trouvait
partag6 entre deux superieurs; il fut pris des mesures
efficaces pour operer la reunion. Les deux vicaires
generaux donnerent leur dimission, et parce que iavole d'ilection fut jugee impraticable pour le moment,
notre Saint-Ptre LUon XII promut A la superioritY
vacante M. Pierre de Wailly, supirieur du grand
seminaire d'Amiens, et I'investit de tous les pouvoirs
qu'avaient eus jadis les superieurs generaux. P
GrAce Ace rapide tableau et A cette vue d'ensemble,.
traces par M. Salhorgne, nous n'aurons qu'h raconter
simplement les faits, annie par anne.M. Brunet ayant done quitt6 Rome en 1804, vint fixer
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sa r6sidence a Paris, chez les Filles de la CharitY, rue
du Vieux-Colombier. II y vecut en compagnie de deux
missionnaires charges du soin spirituel de la Communaut6. Le 29 novembre de la meme annie, M. Sicardi
donna g la Compagnie communication du bref Cum
utiaccepimus, qui le nomme vicaire g&enral.
Au mois de mai i806, un bref de Sa Saintet6 confhrait a M. Brunet seal le titre de Vicaire g6neral, avec
le pouvoir de se designer un successeur, et autorisait
M. Sicardi a exercer & Rome les fonctions de provicaire, sous la dependance du Vicaire g6neral.
M. Brunet mourut le iS septembre de la meme ann&e
et I'on trouva sous pli cachet6, ecrit de sa main, le
nom de M. Placiard d6sign~ pour lui succtder.
Entr6 dans la Congregation en 1775, M. Placiard,
apres avoir itk professeur, s'6tait surtout applique a
1'euvre des missions. 11 parvint a se cacher pendant
les mauvais jours de la Revolution; et des que la Communaut6 des Filles de la Charit, eut 6t6 retablhe, il
6tait venu se joindre a M. Philippe, un de leurs anciens
confessears, pour Ini preter secours. Choisi comme
assistant par M. Brunet, il I'avait puissamment aide
dans l'ceuvre de la restauration de la Compagnie.
Par un bref du g9 juin 1807, Pie VII r6tablit I'unite
de gouvernement dans la Compagnie, en mettant fin
au pro-vicariat de M. Sicardi, qui fut nomm6 premier
assistant avec la facult6 de resider a Rome.
Le 16 septembre de la meme anane, M. Placiard
6tait enlev6 par une attaque d'apoplexie a I'Age de
cinquante et un ans; d'une activit6 incessante, il avait
non seulement travaillb avec autant de force que de
prudence an retablissement de la Congregation, mais
il avait fait an bien immense dans les missions de la
Vendee. Les fatigues qu'il y essuya durent certainement abr6ger ses jours. C'est sons son vicariat que la
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Compagnie reprit la direction du grand siminaire
d'Amiens.
Sur la presentation et la demande des missionnaires,
Pie VII, par un bref du 14 octobre 1807, nomma

M. Hanon, vicaire g6enral, avec pouvoirs ordinaires et
extraordinaires. Ce v6nerable confrere, n6 a Saint-Pol,
diocese d'Arras, en 1757, 6tait entr6 fort jeune dans

la Compagnie. 11 fut envoy6 au s6minaire de Metz
pour y professer la philosophie, puis la theologie.
C'est a ce poste que la Revolution le trouva entourb de
1'estime et de la confiance de tout le clerg6 messin. II
4tait a la tete du grand s6minaire d'Amiens quand le
choix de ses confreres le proposa au Souverain Pontife
pour la direction des deux familles de saint Vincent.
11 vit bient6t les difficult6s surgir de toutes parts.
I1fallait riorganiser la Congr6gation sans en avoir les
moyens; et bient6t il dut lutter contre Napoleon, qui
voulut soustraire les Filles de la Charit6 i la direction
du Superieur de la Mission, pour les soumettre a
l'administration particuliire des eveques.
M. Hanon commenca d'abord par se mettre en rapport avec tous les missionnaires dont il put d6couvrir
la r6sidence, et, dans une lettre du 8 fevrier 1808, il
leur annonqait que le Souverain Pontife l'avait nommi
Vicaire g6neral de toute la Congregation, avec tons les
privileges, droits et facultis ordinaires, assignUs par
nos Constitutions, tant aux Vicaires g6neraux qu'aux
seuls Superieurs g6neraux. II avait, entre autres pouvoirs, celui de designer son successeur en cas de mort.
II avait envoye des copies authentiques dudit bref a
tous les visiteurs des provinces existantes. Ainsi, tous
les missionnaires places hors de France furent des
lors r6unis et places sons la d6pendance d'un seul chef.
Une tkche bien autrement difficile 6tait de reunir
tous les missionnaires disperses dans toutes les parties
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de l'empire frangais..M. Hanon avait en main les lettres
d'un grand nombre de nos confreres appelant de tous
leurs voeux cette reunion. Mais il y avait bien des
obstacles a vaincre. II fallait d'abord rassurer les missionnaires sur la nature mmme de la Congregation,
telle qu'elle avait ete retablie par le decret de 1804.
C'etait bien la Compagnie telle que saint Vincent
I'avait fondee et comme elle avait subsiste jusqu'i la
Revolution. Sans doute, le decret ne parlait que des
missions 6trangeres; mais, implicitement, le gouvernement maintenait nos maisons de Genes, de Savoie,
de Plaisance, reconnaissait la Congregation pour les
oeuvres qui lui sont propres.
Dans sa circulaire du Ier janvier 1809, M. Hanon
entre dans quelques details sur 1'6tat de la Compagnie : a La mission portugaise de Pekin est florissante. La prefecture apostolique de l'IIe-de-France
doit nous &trerendue. A Alger, notre confrere M. Joussouy, apres vingt-huit ans de travaux et de fatigues
de tous genres, est pres de succomber; il n'a aupras
de lui qu'un jeune missionnaire n'ayant pas encore
fait les saints vceux. La cour de Naples envoie des
secours a cette Mission, et Napol6on lui assure 6ooo fr.
Le gouvernement frangais envoie aussi des sommes
considerables dans le Levant. Nos confreres de Constantinople sont dans les alarmes a cause de la R6volution qui a eclate dans ce pays. Quant a nos confreres
d'Espagne et de Portugal, ils se trouvent expos6s a
bien des avanies par suite de la guerre entre la France
et ces deux pays. Le cardinal Fesch, oncle de I'empereur, a promis d'user de toute son influence aupres de
son neveu pour ecarter de nos confrreres tout 6v6nement ficheux. ,
Le 28 f6vrier de la meme annie 1809, M. Hanon
exposait I'6tat general du personnel de la Congregation
3
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dans les diverses contrees de l'Europe. La lecture de
ce document est du plus grand inter&t. Apres avoir
constate qu'au moment de la R6volution la Compagnie
comptait en France 78 maisons et 46opretres, M. Hanon
d&clare qu'elle n'a plus, B proprement parler, ai maisons,ni provinces. Elle n'a pas meme de Maison Mire
a Paris, puisque l'etablissement de la rue du VieuxColombier, qui nous a ete destine par 1'empereur, est
toujours occup6 par les Filles de la CharitY. t Dans
cette maison, dit-il, nous sommes 5 pretres occupes, en
partie, an service spirituel des sceurs, et d'autre part
aux correspondances et affaires. Tous les autres
confreres sont disperses sur la surface de l'empire.
Tous nos anciens s6minaristes et 6tudiants ont &et
aussi disperses par la Revolution. Des 460 pretres qui
existaient, lorsqu'elle a commence, environ 160 sont
morts, une cinquantaine sont infirmes. Des 2oo qui
restent, il y en aura probablement une centaine qui
reviendront des qu'on aura 6cart6 tous les obstacles
qui, jusqu'ici, ont emp&ch6 notre reunion effective. ,
Ce n'est pas d'ailleurs d'apres de simples suppositions
que M. Hanon comptait sur ses confreres. - Ind6pendamment des assurances verbales d'un bo noambre
d'entre eux, il avait en mains les lettre! d'une quarantaine de ces missionnaires qui soupiraient aprEs ie
moment de se retrouver dans leur ancienne vocation.
Apres avoir donn6 des details sur 1'6tat des maisons
que nous poss6dions en Italie, en Espagne, en Turquie,
en AIgerie..., M. Hanon fait une recapitulation gtn6rale : Nous avons 6 missionnaires a la maison du
Vieux-Colombier, a Paris; 260 presumes existants et
ppars dans l'ancienne France; 30 dans le Pi1mont.
L'enmpirefrancais comprend5 maisonset Ioconfreres;
Ie royaume d'Italie, 5 maisons et 37 missionnaires; les
Etats du Pape, 4 maisons et 75 missionnaires; le
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royaume de Naples, 4 maisons et 89 missionnaires;
I'Espagne, 6 maisons et io missionnaires; le Portugal,
4 maisons et 68 missionnaires; le grand-duch6 de
Varsovie, i maisons et 102 missionnaires; la domination autrichienne, 2 maisons et 7 missionnaires; la
Lithuanie, la Pologne russe et autres pays appartenant
a la Russie, 3o maisons et 152 missionnaires; la domination prussienne, I maison et 2 missionnaires. Au
total: 72 maisons et I 048 missionnaires. )

Il y avait lI des l66ments pour une solide restauration de la Compagnie; mais, pour cela, il fallait rassembler les membres 6pars et tenir sous la main les
maisons encore debout. Malheureusement, M. Hanon
allait etre mis dans l'impossibilit6 d'agir.
Nous avons dit que Napol6on voulail soustraire les
Filles de la Charit6 a la direction du Sup6rieur general
de la Congregation de la Mission pour les soumettre a
I'administration particulibre des eveques. C'eit et6 un
coup mortel porte a l'unit6 de la Compagnie des Filles
de la Charit6, et dttruire t'euvre de saint Vincent.
M. Hanon le comprit et il n'h6sita pas'k d6fendre ses
droits. II ne pouvait le faire impun6ment. Le Conseil
d'Etat . avait reconnu que la qualite de Supirieur
g6neral des Filles de laCharit6 ttait inh6rente a celle
de vicaire g6neral de la Congr6gation de la Mission.
Alors, pour couper court a toute r&clamation, l'empereur prit le parti de supprimer la Congregation de la
Aission, croyant supprimer par IAmeme l'autoritA d'un
vicaire g6neral qui, selon lui, n'existerait plus. Le
26 septembre 1809, Napoleon signait le decret de
suppression, en ajoutant que ce d6cret serait seulement
notihf aux interess6s, mais qu'il ne serait niimprime,
ni publiC; circonstance qui empkcha plus tard qu'on
le considerit comme ayant force de loi. Une lettre,
adress6e par le prkfet de la Seine aux missionnaires,
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leur ordonna de se disperser, all6guant des ordre
requs a cet effet, mais ne faisant nulle mention da
decret. M. Hanon d6clara qu'il tenait ses pouvoirs da
Saint-Siege et qu'une mesure 6dict6e par le gouvernement ne pouvait l'en depouiller.
II devint evident que le triomphe ne pouvait ktre
obtenu que par son 6loignement de Paris et de la.
France. Apres avoir 6te enleve inopin6ment de la
maison qu'il habitait, rue du Cherche-Midi, et conduit
en prison, M. Hanon fut d'abord interne a Saint-Pol,.
dans le Pas-de-Calais, sous la surveillance de la police,
puis enferm6 dans la prison d'Etat de Fenestrelle, ea,
Pi6mont, oii il demeura captif jusqu'a la chute d
i'Empire, en 1814.

Privoyant ce ficheux denouement, M. Hanon avaiL
eu soin de demander et d'obtenir du Pape des pouvoirs,;
extraordinaires pour les visiteurs de province, ain qu'•Lj
soa d6faut, I'administration de la Congregation ne fi
pa; interrompue. En vertu de cette d6legation, le
Visiteur avait sur toute sa province, en y comprenant
les Filles de la Charit6, tous les pouvoirs des vicaires,
et des superieurs g6neraux, pouvoirs revocables, a•;,
nutum Superioris.vel Vicarii generalis, et ne devant etre.

exerc6e que dans le cas oi les rapports avec
Superieur general ou le Vicaire g6neral auraient etl
declares par ceux-ci impossibles. Le Visiteur avait, del
plus, le droit de d6signerun provisiteurqui ne pourrait
exercer son pouvoir que dans les cas de mort d4
Visiteur, et jusqu'a ce que son successeur ait et
d6sign6 par le Superieur ou le Vicaire general de la
Congregation.
Dans sa prison de Fenestrelle, M. Hanon se montra
un digne fils de saint Vincent et un module de risigna-4
tion, d'humilit6,;de patience,de force d'ime et de geneSrosit6; aussifut-il honore de l'estime des plus illustres.
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prisonniers compagnons de sa captivit6, du cardinal
Pacca en particulier, et de plusieurs prelats de la cour
romaine. A l'approche des troupes alli6es, il fut interne
a Bourges.Enfin,le i3 avril 1814, il obtenait un passeport pour se rendre a Lyon.
Le premier usage qu'il fit de sa libert6 fut de
s'occuper du gouvernement de la double famille de
saint Vincent. Revenu a Paris, M. Hanon trouva de
nombreuses difficult6s pour la pacification des Filles
de la Charite et la r6organisation de la Congr6gation.
M. d'Astros, vicaire g&ndral de 1'archeveque de Paris,
fut nomm6 par lePape visiteur des Filles de la Charit6,
a 1'effet de r6g4er les affaires de leur Communaut. Les
droits de M. Hanon furent reconnus. Une nouvelle
Sup&rieure fut choisie et on put respirer en paix. IIest
a remarquer, en effet, qu'un certain nombre de Filles'
de la Charit6 avaient accepte une direction autre que
celle du Vicaire gin6ral de la Congregation.
D'autre part une ordonnance royale, en date du
3 f6vrier 1816, rendait a la Compagnie son existence
legaleet les missionnairesdisperss venaient se grouper
autour de M. Hanon. Hl6as! ii ne devait pas 8tre
temoin de la r6surrection de la 'Congr6gation; ii
mourut le 24 avril suivant. II laissait a la double
famille de saint Vincent un modele de toutes les vertus
qui font le parfait missionnaire.
Quelques mois apres, une colonie d'ouvriers apostoliques quittaient Bordeaux pour aller fonder aux
9tats-Unis des etablissements que nous verrons plus
tard trbs florissants. A leur tete se trouvait notre
confrere, M. de Andreis, homme de Dieu sous tous
rapports. II emmenait avec lui deux autres missionnaires, MM. Rosati et Acquaroni et quelques pr6tres
s6culiers. Mgr Dubourg, 6vbque de laNouvelle-Orl6ans,
6tant a Rome, avait demand6 a M. Sicardi qu'on lui .
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ivangeliser son vaste diocese, et sa demande avait &et
exauc6e. Nos confreres et leurs compagnons firent la
tiavers6e en hommes vraiment apostoliques, et au bout
de quelques annies de fatigues, de travaux, de sacrifices de tous genres ils obtinrent, dans leur nouvelle
patrie, les r6sultats les plus consolants.
M. Legal, sup6rieur du s'minaire de Vannes, avait
et6 d6sign6 par M. Hanon pour prendre le gouvernement de la Compagnie apres sa mort. Sur son refus
absolu, M. Claude, assistant, reunit i Paris 21 missionnaireset, le 12 aofit I816, ils choisirent M. Verbert
pour le pr6senter au Saint-Pere, afin qu'il I'agreit en
qualit6 de Vicaire g6neral de la Congr6gation. Ce
choix fut approuv6 par un bref du 13 juillet 1817. N6
,dans la Bresse, a Pont-de-BeauvoiSin, en 1752, M. Verbert avait fait les saints voeux . Lyon, en 1771. Au
moment de la R6volation, il 6tait professeur au grand
seminaire de Marseille. Le 5 mai 1802, il fut nomme
cure de la paroisse Saint-Franqois de cette ville. 11i
concut 1'idee de construire une eglise en l'bonoeur de
saint Vincent de Paul dans un quartier nouveau et
pauvre de la cite. En 1816, il 6tait professeur de
th6ologie a la facult6 d'Aix.
Ayant connu le choix que les missionnaires avaient
fait de lui, M. Verbert s'empressa de r6signer sa
fonction universitaire et de se rendre a Paris, an milieu
de ses confreres. Le bref de sa nomination lui conf- :
rait les pouvoirs de Superieur sur les missionnaires de
France seulement, mais toutes les Filles de la Charite
ktaient soumises a son autorite. Son premier soin fut
de se procurer une maison oit la Congr6gation pitt.
placerson nouveau berceau. La maison de Saint-Lazare
n'ayant point 6tC alienee, M. Verbert la reclama.

Le roi Louis XVIII reconnut ce droit, mais cette -
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maison ayant 6t6 transform6e en prison, le ministre de
1'Int6rieur persuada a Sa Majest6 qu'il 6tait impossible
de changer la destination de cet edifice. De plus,
M. de Chabrol de Volvic, alors pr6fet de la Seine, fit
observer que la maison-mere des Filles de la CharitE se
trouvant 6tablie dans le faubourg Saint-Germain, les
missionnaires seraient mal places dans le faubourg
Saint-Denis pour les desservir; une ordonnance royale
l'autorisa a acquerir, pour le compte de l'Vtat, l'ancien
h6tel de Lorges, rue de Sevres, n° 95, afin de l'affecterau service de la Congregation de la Mission.
M. Verbert en prit possession le 2 novembre 181711 s'empressa de faire executer les r6parations les plus
urgentes dans une habitation v6ritablement d6labr6eSix ou huit novices y furent admis en l'ann6e 1818.
La plupart des anciens missionnaires avaient succomb6; il n'en restait plus en France qu'une centaine
environ, dont presque tous 6taient incapables de suivre
complitement les habitudes d'une vie r6gulibre en
communaute.
Aussi M. Verbert, homme sage et prudent, tout en
souhaitant leur retour, y mettait une discretion d6licate, se contentant d'accueillir avec effusion ceux qui
se pr6sentaient etles traitant avec une douce et cordiale
condescendance.
Pendant I'biver de 18i8 a 1819, M. Verbert fut pris
d'une indisposition subite, qui causa les plus vives
inqui6tudes; il mourut le 4 mars 189g.
Doux et affable, facile et prevenant, patient dans
toutes les occasions, toujours pr&t a obliger,il avait su,
par ces qualit6s d'un bon coeur, se concilier I'affection
de tous et ses talents distingu6s, mfris par 1'experience,
avaient promptement conquis l'estime universelle. II
avait un grand amour pour la Compagnie et il se plaisait
a r6p6ter cette maxime : ( Un missionnaire qui ne sait
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pas mourir pour la Congregation n'est pas digne
d'elle. ,
M. Sicardi avait suivi M. Verbert dans la tombe; il
mourut a Rome, Ie 13 juin 81i9 ,A l'age de quatre-vingtdix ans.
Homme de grandes qualites, il rendit de notables
services aux provinces d'Italie. GrAce ses soinset Ala
generosit6 de Pie VII, le seminaire interne fut installe
A Saint-Sylvestre. Grace aussi a sa sollicitude, on put
jeter les fondements de notre etablissement aux 8tatsUnis.
M. Baccari, n& dans les ttats de Venise, A Lendi-,
nara,en 1747,entravers l'age de seize ans au sminaire
interne de notre maison de Saint-Jean et de SaintPaul. Professeur de thoologie A Fermo, il dut quitter
cette maison pour porter secours a nos confreres de;
Forli. tpuis6 par le travail, il dut etre envoye ai
Lendinara respirer l'air natal. Les armies 6trangeres
avaient envahi I'Italie; la confusion 6tait partout. La
suppression de la Compagnie, en 18Io, le forca a
rentrer dans le monde. Tout son temps fut employe
aux travaux apostoliques, a la construction et a la
reparation de nombreuses 6glises; car il avait un rare
talent pour l'architecture. En 1816, il fut appel6 par_|
M. Sicardi A Monte-Citorio. D'abord assistant, puis
sup6rieur de la maison, il fut nomm6 par le Souverain
Pontife, vers la fin de 1817, pro-vicaire pour aider
M. Sicardi dans sa charge de Vicaire g6n6ral. A la
mort de M. Sicardi, il fut nomm6 par Pie VII, malgr6
ses r6pugnances, Vicaire gen6ral des pretres de la";
Mission et des Filles de la Charite, dont les maisons '
ktaient hors de France.
Une des premieres circulaires de M. Baccari nous
donne des d6tails tres int.ressants sur l'6tat g6ndral de
la Congr6gation,en 1819. i Nous avons, dit-il, ARome,
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deux maisons, comme autrefois, Monte-Citorio et
Saint-Sylvestre. La premiere, qui est la plus ancienne
de la province romaine a &t6, en partie,'priservEe de
la disgrace commune. Ses biens lui ont 6t6 enlev6s,
mais le local n'a pas subi le meme sort. Les habitants
ne furent pas obliges de l'abandonner et de partir,
except6 les 6trangers. Tout leur mobilier, y compris

une importante bibliotheque, leur fut laiss6 et ils
furent pourvus d'une pension jusqu'au retour glorieut
et triomphant du Souverain Pontife qui, par sa bont6 et
sa liberalite, leur fit octroyer des secours du Trisor
public. Nous ne sommes que 13 pretres, y compris les
infirmes, nombre bien insuffisant pour la multiplicite
des emplois et des fonctions. Neanmoins, on tient tete
a tout, parce que tous, par la grace de Dieu, s'ypretent
avec zele, ardeur et sans r6serve. Nous avons io etudiants en theologie, espoir de la province.
« La seconde maison est celle de Monte-Cavallo,
aujourd'hui Saint-Sylvestre, qui sert pour le s6minaire
interne et les philosophes; nous y avons 21 jeunes
gens.

)

M. Baccari donne ensuite quelques nouvelles des
autres maisons de l'Italie: cDepuis le retour du SaintPere, 4 maisons de 1'Etat pontifical ont 6t6 rbtablies, ce
sont celles de Tivoli, de P6rouse, de Macerata et de
Fermo. - Dans le royaume de Naples, nous possidons
4 -tablissements. Ils n'ont pas eu le malheur d'etre
supprim6s et sont pourvus de rentes et de sujets. Nos
confreres de ces royaumes, et principalement ceux de
Naples, sont tres occup6s dans les fonctions de notre
saint Institut; ils sont en grande estime et en grande
v6neration aupres des habitants. ) A Plaisance, le
college, grace a sesanciens fonds, 6tait en itat d'entretenir de nombreux sujets. A Florence, la maison avait
&t6 d6pouillbe de ses revenus. Enfin nos confreres de
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Genes, de Sarzane, de Savone faisaient des prodiges
de zle, bien qu"ils fussent en nombre tout a fait
disproportionn6 avec les occupations multiples qu'ils
avaient a remplii, principalement a Savone, dont le
collbge et l'internat leur 6taient confi~s, sans compter
un grand nombre d'mouvres qu'il fallait soutenir.
CCependant, ajioute M. Baccari, ils satisfont a tout
avec tant de fruit et de succes qu'ils sont, la aussi, en
grand cr6dit et en grande vtndration aupres des habitants non moins qu'aupres des eveques et des magistrats. n Dans le Pi6mont, it n'existait plus aucune
maison, mais on avait l'espoir fond6 d'en voir renaitre
bient6t deux des anciennes, grace a la bonne disposition du roi pour la Compagnie.
De I'Italie, M. Baccari passa a la France. Apris
avoir rappele que la maison de Saint-Lazare a e't
saccagee, ruinie par la R6volution, il reproduit les
terrues m&mes d'une lettre de M. Verbert, ecrite en
1817, pour exposer la situation de la Communaut6:
4 Le roi, dit M. Verbert, vient de nous donner un
h6tel, favorablement situ6 dans la rue de S6vres, pris
de l'6tablissernent des Filles de la Charite... La
semaine prochaine, j'irai m'6tablir dans notre nouvelle
maison avec mes confreres qui sont au nombre de six.
Ce sont : le directeur des Filles de la Charite, deux
autres confesseurs., un assistant, un procureur et un
directear de Saminaire interne que j'attends. Les
jeunes gens ddji requs ont et6 distribues dans les
differeates maisons, afin d'etre a mame de continuer
leurs etudes jusqu'au jour oh nous pourrons les recevoir a Paris... n Plusieurs pretres d6ja formes avaient
6t6 envoyes dans nos seminaires et dans nos missions.
Nous avions des 6tablissements 5 Amiens, a Soissons,
a Sarlaf, a Montauban, a Vannes, a Valfleury, a
Saint-9tienne.
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apres, M. Verbert avait 6crit .
maison de Paris comptait une vingque nos confreres itaient appel6s
aI
s6minaires. Malheureusement,

manque de personnel ne permettait pas de faire face
a toutes les demandes. Depuis vingt-huit ans, la mort
avait fait de nombreuses victimes parmi nous et beaucoup de survivants avaient contract6 des engagements
tels qu'il leur etait difficile de briser leurs liens pour
rentrer dans la Congregation.
Apres avoir parl6 de la France et de l'ltalie, M. Baccari passe rapidement en revue l'6tat de nos provinces
dans les autres royaumes. En Espagne, nous avons
6 maisons; la principale, celle de Barcelone, compte
13 pr&tres et 12 s6minaristes. Nos confreres sont trbs
exacts observateurs de nos saintes Regles. En Portugal, notre maison de Lisbonne comprend 16 pr&tres,
i it udiants, i s6minaristes et 8 frbres coadjuteurs.
On compte de plus 5 autres maisons, y compris le college de Macao oh sont 6lev6s les jeunes gens qui se
destinent aux missions de Chine. L'6veque de Nanking, Mgr Pires, appartient a notre Congr6gation.
Dans les 5 maisons du Portugal, M. Baccari comprenait l'6tablissement de P6king qui comptait 3 pr&tres
portugais. « Dernierement, dit-il, il s'est 6lev6 une
cruelle pers&cution contre les catholiques, beaucoup
sont morts martyrs, mais la plus grande partie out
apostasi6. Quant aux n6tres, ils ont 6t6 sauves. i,
M. Baccari donne ensuite des nouvelles de notre
province. de Pologne et de Lithuanie. La Pologne
comprenait a cette 6poque 12 6tablissements. Le principal 6tait notre maison de Sainte-Croix, a Varsovie.
Elle avait un personnel de 16 pretres, 9 6tudiants,
15 s6minaristes et to frrres coadjuteurs. Nous avions
aussi plusieurs maisons en Lithuanie, oiinos confreres
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remplissaient avec zlee toutes les fonctions de notre
institut.
Dans nos missions du Levant, nos confreres avaient
grandement a souffrir de !a part des schismatiques.
On ne craignait pas de les calomnier m6me aupres de
la Propagande,et le Vicaire Apostolique, Mgr Louis
Gandolf, avait particulierement une situation aussi
dure qu'elle 6tait meritoire. Notre maison de SaintBenoit, a Constantinople, ne comptait que deux missionnaires, M. Renard, supbrieur de tous nos 6tablissements du Levant, et M. Bricet. Ils se faisaient aider
par un pr&re seculier. II n'y avait personne a Damas...
Nos maisons de Salonique, de Naxie, de Santorin
souffraient aussi de la pe6urie de missionnaires. t Ceci
nous afflige vivement, dit M. Baccari, parce que si
Notre-Seigneur ne nous envoie bient6t quelques bons
ouvriers, aptes pour ces missions dans lesquelles on
preche en grec, en turc, en arabe, nous serons contraints de les abandonner. , Cependant les nouvelles
reques des Etats-Unis etaient tout A la fclis des plus
consolantes et des plus 6difiantes. C'etait veritablement un spectacle digne de Dieu et des anges que
celui qu'offraient nos confreres de cette province.
Catholiques a conserver dans la foi et les pieuses pratiques du christianisme, protestants a convertir, sauvages a 6vangeliser, tel 6tait le lot confi6 leur sollicitude. Is s'y employaient avec un zele infatigable.
Peines, fatigues, travaux, privations de tout genre,
rien ne leur coatait pour sauver ces chores ames. M. de
Andreis surtout, si faible de complexion, ne se soutenait que par miracle. Ces vaillants missionnaires
semaient dans les larmes, mais ils recoltaient bient6t
dans la joie.
Le o1aouit 7820, M. Boujard etait nommn, par le
Souverain Pontife, Vicaire general, mais avec une
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juridiction restreinte aux missions du Levant; aux
maisons de France et aux Filles de la Charit6 rbsidant
sur le territoire francais. Ni a Trevoux, en 1751, il
etait sup6rieur au seminaire de Narbonne lorsque
eclata la Revolution. Retire en Espagne, il travailla
pendant onze ans au bien de la religion dans ce pays.
A la nouvelle du r&tablissement de la Congregation,
il manifesta a M. Platiard, puis k M. Hanon, I'intention de venir rejoindre ses anciens confreres, mais ce
ne fut qu'en 1818 qu'il put reprendre sa place dans la
petite Compagnie. La nouvelle maison-mire ressemblait alors, dit M. Etienne, a l'etable de Bethl6em.
Cependant box nombre de Filles de la Charit6 s'empress&rent de secourir les missionnaires qui s'y trouvaient install.s. La sceur Meyrand, alors sceur servante
d.e l'Hospice des Incurables femmes, fit des prodiges
et son gom warite de passer a la postrite. Non seulement elle consacra ses ressources a procurer I'ameublement de premiere necessit6, mais encore, comme la
place manquait au nouveau Saint-Lazare, elle logea,
dans 1'hospice qu'elle dirigeait, deux missionnaires
ven&rables, MM. Wuillerme et Delgorgues, qui y
demeurerent jusqu'a leur mort. Ce d6vouement de sa
part 6tait d'autant plus m6ritoire qu'il 6tait blame par
les soeurs, alors pr6posies au gouvernement de leur
Compagnie; l'esprit de la maison-mere de la Communaut6 n'&tant pas, a cette 6poque, ce qu'il est devenu
depuis. Elle 6tait admirablement secondee, dans
l'exercice de son zbIe, par une de ses compagnes, sceur
Ninglaise, qui, pour ce futile motif, fut eloignee de
Paris. Elle fut plac6e h Dijon, ou elle demeura en
qualit6 de seur servante jusqu'a sa mort.
S(Je dois ajouter ici, continue M. Etienne, p6ur 1'6dification de la g6n6ration presente.et pour celle des
generations a venir, que les ven&rables missionnaires
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appelks a relever l'6difce 'de saint Vincent contributrent aussi, autant qu'il leur fut possible, aux frais.
de l'installation de la nouvelle maison-mnre. Leur
amour pour la Congregation &tait tel, que, mime
durant leur 6migration, lorsqu'ils vivaient en quelque
sorte de l'aum6ne de l'6tranger, ils amassaient des
economies, dans le but d'aider un jour a son retablissement. Rentres en France, e't occupant des postes
dans le clerg6 s6culier, ils etaient pr6occup6s de la
ra6me pensie. Aussi apporterent-ils a la famille
renaissante leur mobilier, leur linge, leurs livres,
leurs vases sacris, leurs ornements et autres objets
consacr6s au culte. Ce fut ainsi que se forma le premier fonds de la lingerie, de la bibliotheque et de la
chapelle. Plusieurs meme avaient amass6 des sommes
assez importantes, qui furent les premiers articles del
recettes de la caisse de la maison-mrre. Je ,citerai
M. Verbert, Vicaire'gen6ral, qui y d6posa 50 ooo francs,
et M. Boujard, son successeur, qui avait apporth
d'Espagne, oix il avait pass6 tout le temps de l'6migration, une somme de 6oooo francs qu'iI affecta a
l'acquisition de notre maison de campagne de Gentilly, acquisition qui fut faite en 1824.
Malgre le divouement de nos confrbres et de nos
chores sceurs, 1'exiguite du local de la nouvelle
maison-mere et l'impossibilite de l'adapter . tous lesbesoins de la CommunautA etaient un obstacle au
ritablissement de la r6gularit6 primitive. Les modestes
constructions, entreprises a la hate par M. Verbert et
terminees par M. Boujard, 6taient devenues absolument insuffisantes poui un personnel qui s'augmentait
d'annee en ann6e, et surtout il 6tait impossible que la
Communaute restat plus longtemps priv6e d'une chapelle d&cente. La seule piece qu'il avaitlte
possible
de convertir en chapelle etait un lieu de passage, oi-
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il eCt kt6 inconvenant de conserver la reserve. On y
disait seulement la sainte Messe, et c'6tait en meme
temps la salle d'oraison de la Communaut6. On fut
doac pendant longtemps priv6 du bonheur de visiter
et d'adorer Notre-Seigneur dans le sacrement de son
amour. Mais le terrain manquait pour eriger une chapelle convenable. Des demarches furent faites aupres
de Mgr Frayssinous, 6vtque d'Hermopolis, alors
ministre des Affaires ecclesiastiques.
Ce v6n6rable prelat honorait la Compagnie de sa
bienveillance. Ayant, un jour, I'honneur de le voir,
raconte M. Itienne, et de lui exprimer notre reconnaissance pour l'affection qu'il nous t6moignait, il
m'adressa ces paroles, qui firent une telle impression
sur mon esprit qu'elles sont demeur6es grav6es danr
ma m6moire : a J'aime votre Congregation; or. savezvous pourquoi? Je n'ai jamais et6 a m&me d'avoir des
relations avec elle, mais j'ai bien 6tudi6 l'histoire de
tous les ordres religieux. Le r6sultat de cette 6tude
est que je ne vois que votre Congr6gation qui ait de
1'avenir aujourd'hui, parce que son esprit est le seul
qui s'adapte aux temps ou nous vivons. Je d6sire la

mettre a meme de se multiplier et de se bien organiser,
afin qu'elle puisse r6pondre aux besoins de notre
6poque, car si le Gouvernement est sage, ii devra lui
conferer tous les services religieux qui d6pendent de
lui. i

II fallait, pour construire une chapelle, faire l'acquisition d'une maison voisine, celle qui portait le
num6ro 93. Le proprietaire ne voulait la c-der qu'au
prix de 200000 francs. Mgr Frayssinous r6solut de
procurer cette somme, et il mit en avant la pensie des

Missions 6trangeres pour la riunir. II en obtint le
quart de la cassette du roi Charles X, il prit un autre
quart sur son budget des affaires ecclesiastiques. Les
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deux autres quarts lui furent accord6s par les deux
ministres de la marine et des affaires 6trangeres, en
vue des services rendus par la Congregation ou de
ceux qu'elle 6tait destinee h rendre plus tard a la
France, dans les missions lointaines et etrangeres.
Une fois le terrain acquis, on se mit en devoir de
commencer les travaux de la chapelle. La premiere
pierre en fut pos6e, le 16 aoit 1826, par M. Boujard,
et la construction fut pouss6e avec tant d'activit6 que
la benediction en fut faite solennellement le I" novembre 1827, par Mgrde Quelen, archeveque de Paris.
Ce v6n6rable pontife, dont l'affection pour nos deux
families rappelait celle de Mgr de Gondy, I'un de ses
pridecesseurs sur le siege de Paris, manifesta en cette
.circonstance tout ce que son cceur renfermait de devotion pour saint Vincent et d'amour pour ses enfants.
Apres avoir c6elbr6 la premiere messe dans cette nouvelle chapelle, il voulutlaisser anotre sacristie, comme
t6moignage de sa pidt6 et de son affection, l'ornement et l'aube dont il s'etait servi au saint Sacrifice.
Dieu continuait a benir les travaux de la petite
Compagnie. Aux Etats-Unis, nos confreres faisaient
un bien immense soit parmi les catholiques, soit meme
parmi les protestants. La moisson paraissait mere,
mais malheureusement les bras faisaient difaut. Huit
des meilleurs sujets avaientd6jýsuccomb6 a la fatigue
et aux privations de tout genre. A Sainte-Marie des
Barrens, les missionnaires se multipliaient pour faire
face A la double direction d'un S6minaire interne et
d'un S6minaire externe; de plus ils avaient A exercer
un ministere des plus actifs qui exigeait de longues
courses. Mgr Rosati, outre la charge d'un grand dioceso, remplissait encore les fonctions de superieur, de
predicateur, de confesseur, de professeur. II demandait a grands cris du secours, mais I'argent et les

hommes faisant d6faut, il 6tait impossible de venir a
son aide.
Au Bresil,. nous avions dans le diocese de Marianna
4 pretres et quelques frbres, tres occup6s et faisant de
grands fruits. Don Pedro se montrait anim6 d'une
grande bienveillance a notre egard; mais comme il
6tait difficile de recevoir des ouvriers du Portugal, on
avait ouvert un S6minaire interne au Br6sil afin de se
recruter dans le pays.
( Nos 6tablissements des Echelles du Levant, dit
M. Boujard, continuent, a l'aide des secours que nous
leur envoyons, chaque annie, a rendre les services les
plus importants pour le bien de la religion et pour
l'honneur de la Congr6gation. )
En France, la petite Compagnie prenait un accroissement qui d6passait toutes les esperances. ( Dbja,
6crit M. Boujard, nous comptons six grands s6minaires tres bien dirigis, trois colleges, un pensionnat
eccl6siastique et une compagnie de missionnaires
missionnants. Je dois vous faire remarquer, Messieurs
et tres chera confreres, ajoute M. le Vicaire g6neral,
que ce qui nous rend le gouvernement favorable, c'est
la sagesse qu'il a remarqube dans notre conduite. II
nous a exprim6 plus d'une fois que nous devons ses
bienfaits a la maniere de remplir.nos fonctions sans
eclat et sans ostentation. > C'est aussi cette faqon

d'agir qui attirait aux missionnaires la confiance des
pr6lats et la sympathie du clerg6.
Malgr6 ces avantages incontestables, la Congr6gation, privee de son chef depuis vingt-sept ans, souffrait de se voir partag6e en deux obediences; elle
desirait ardemment qu'on mit un terme a cette funeste
division en r6unissant toutes les provinces sous la
conduite d'un seul et meme supbrieur. Pour rendre
plus facile la conclusion de cette importante affaire, le
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Pape Ldon XII demanda et obtint la d6mission des
deux Vicaires g6neraux. Cette double dimission une
fois donnee, il voulut aussi avoir leur avis sur la question de savoir s'il convenait de proc6der, selon let
formes ordinaires, a l'election d'un Superieur generak
ou s'il ne valait pas mieux, pour cette fois, abandonner la nomination au Pape lui-meme, et il chargea
Mgr Mlacchi, nonce pres de ia cour de France, d'en con*fereravec M. Boujard. Celui-ci garda soigneusement
le secret de cette nigociation; il n'en parla qu'a un
jeune confrere, appel6 a jouer un grand r6le plus tard
dans le r6tablissement de la double famille de saint
Vincent; nous avons nommi M. ltienne. II n'y avait
d'ailieurs, a cette 6poque, aucun conseil constitu6, etd'autre part, M. ]tienne, quoique tout jeune et a
peine sorti des 6tudes, avait tellement conquis l'estime
et 1'affection de tous qu'il se trouvait naturellement
d6sign6 pour les fonctions les plus d~licates. Ce fat
done lui que choisit M. Boujard pour I'accompagner
chez le nonce. La conference avec Mgr Macchi ne fut
pas longue. On tomba facilement d'accord sur la
n&cessit6 d'abandonner la nomination du Sup6rieur
g&niral au choix du Pape; et M. Boujard consentit a
remettre au nonce un mimoire dans lequel il exprimerait son avis a cet 6gard. Ce fut M. Itienne qui r6digea ce m6moire et qui fut charg6 de le porter a la
nonciature. Nous n'entrerons pas dans le d6tail des
negociations qui se poursuivirent a ce sujet a Rome et
A Paris. Nous dirons seulement qu'elles furent heureusement termin6es par la nomination de M. de
Wailly, sup6rieur du grand siminaire d'Amiens, que
son merite eminent signalait depuis longtemps i
I'attention de ses confreres. Le Bref qui le nommait

Sup6rieur gen6ral de la Congr6gation de la Mission
et de la Compagnie des Filles de la Charit6 est du
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16 janvier 1827. Quelques dificult&s imprevues en
retarderent l'ex&cution et ce ne fut qu'au mois de
juillet de cette annee que M. de Wailly put entrer en
fonctions et adresser sa premiere circulaire a la Congregation. M. Boujard continua de resider h la maisonmere. II y mourut le 29 mai

i83i g l'age de quatre-

vingts ans, des suites d'une operation de la cataracte,
dans les sentiments de la plus parfaite soumission k
la sainte volont6 de Dieu.
CHAPITRE IV

P. de Wailly (1827-1828)

M. de Wailly nomm6 Superieur g6neral par le Souverain
la confiance et . i'esPontife. - Notice. - Exhortation
prit primitif. - Nomination des assistants et des principaux
officiers. - Nouvelles de la Compagnie. - Mort de M. de
Wailly. -- M. Salhorgne, vicaire g6n6ral. -

tion attaqude et defendue

N

La Congriga-

a la Chambre.

Ile 25 janvier 1759, a Vacqueriettes, autrefois du.

diocese de Boulogne, aujourd'hui du diocese d'Arras,
M. de Wailly, apres avoir fait ses etudes

i

1'Univer-

site de Douai, entra dans la Congr6gation le 6 novembre i7y8. Notre Compagnie dirigeait alors un
grand nombre de s6minaires et desservait les cures
royales, ainsi que la chapelle duthiteau de Versailles.
M. de Wailly, d'abord attache a I'eglise Saint-Louis
de cette ville, fut ensuite envoye dans les missions du
diocese d'Amiens; puis il professa la philosophie an
s6minaire de Chartres, d'oi il passa a celui de SaintBrieuc, pour y enseigner la theologie. II occupait ce
poste, lorsque eclata la R6volution. Apres avoir passe
quelque temps en Allemagne, il rentra en France
d'assez bonne heure. Au prix de mille dangers et
d'incroyables fatigues, il parcourut les camnagnes de

-84I'Artois, pendant plusieurs annies, instruisant, consolant, fortifiant les fidles exposes a perdre la foi et
priv6s ordinairement du soutien de leurs pasteurs pers&cutes. En 1806, il fut un des directeurs du grand
s6minaire d'Amiens, et quelquesann6es apres, en 1811 ,
Silfut plac6e la tete de cette importante maison. Grace
a ses soins, la Compagnie rentra en possession du
magnifque local qu'elle avait fait bitir avant la R&v;lution et qui est un des plus beaux siminaires de
France. 11 avait fonde les deux colleges de Montdidier
et de Roye, qui ont rendu tant de services aux families
chr&tiennes, et sous sa direction une compagnie de
missionnaires 6vang6lisaient les campagnes, de la
Picardie.
Tel 6tait I'homme qui avait fix6 sur lui le choix du
Souverain Pontife pour presider a la conduite de la
double famille de saint Vincent de Paul. M. de Wailly
n'accepta ce lourd fardeau que par ob6issance et par
amour pour la Compagnie. II se mit a l'ceuvre, plein
de confiance en Dieu et, au milieu des difficultes de
toute sorte qu'il devait rencontrer, il ne c6da jamais
au decouragement. Bien plus, il sut communiquer sa
confiance a tous ses confreres : a Quelle consolation
pour moi, disait-il, de pouvoir vous annoncer que la
divine Providence vient enfin de faire cesser le long
veuvage qui affligeait notre chere Congregation depuis
pros de trente ans! Quels transports de joie et d'allWgresse doivent animer tous les enfants de saint Vincent
de Paul, en voyant se renouer les liens sacres qui les
unissaient autrefois si admirablement entre eux!
( A la nouvelle de cette faveur que la Congr6gation
doit a la sollicitude du Souverain Pontife, mon ame
s'est r6pandue en actions de graces et j'ai senti renaitre
en moi la douce confiance que notre Compagnie est
encore l'objet de la predilection du Seigneur et que
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saint Vincent de Paul, du haut de sa gloire, continue
de la couvrir de son affectueuse protection. )
Non content d'animer ses confreres ALla confiance,
M. de Wailly tracait A chacun les devoirs qu'il devait
remplir pour mener A bonne fin la restauration de la
Compagnie : c Tous, disait-il, vous m'aiderez de vos
lumiires; tous, vous vous empresserez de vous rendre
Ames d6sirs qui n'auront pour but que votre bonheur.
Ainsi, MM. les Visiteurs me seconderont par leurs
renseignements findles, qu'ils me transmettront sur
leurs provinces respectives, par leur zele a maintenir
l'observance de nos saintes regles et par leur exactitude a visiter, selon les statuts de nos assemblies
generales, les differentes maisons qui sont sous leur surveillance. Ainsi, MM. les sup6rieurs locaux me seeonderont par la sagesse de leur administration, par la
r6gularit6 qu'ils observeront et feront observer, par
le soin qu'ils apporteront a reprimer tons les abus que
le malheur des temps aurait pu introduire. Ainsi, tous
mes chers confreres qui partagent mon autorite dans
les differents emplois qui leur sont confi6s, me seconderont, en s'acquittant fidelement des devoirs qu'ils
ont A remplir. Ainsi, MM. les Pr&tres, nos chers freres
etudiants, s6minaristes et nos chers frires coadjuteurs,
me seconderont par leur application, leur piet6, leurs
efforts pour leur avancement dans la vertu.
c Il ne suffsait pas d'etre r6unissous une seule autorite; il fallait surtout faire revivre, conserver parmi
nous 1'esprit des premiers missionnaires. Combien
serions-nous coupables, si nous ne r6unissions tous nos
efforts pour restaurer une oeuvre si visiblement pro.

t6g6e par la divine Providence! Apres plus de trente
ans de rtvolution, on 1'a vue survivre en France, an
bouleversement universe!. Le pen de missionnaires
qui avaient kchapp$ au glaive de la persecution et qui
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n'avaient pas succomb6 sons les fatigues de l'exil, out
pu la relever de ses ruines et lui donner encore une
consideration qui inspire l'Atonnement. Elle a des
6tablissements en assez grand nombre, un seminaire
interne qui offre les plus belles esperances, une maison.
a laquelle la pieuse munificence du roi tres chritien
et la lib6ralitO des fideles ont donn6 de grands accroissements. Nous avons pu faire construire une magnifique
chapelle, o~ nous esp6rons faire dans peu la translation du corps de notre bienheureux Pere saint Vincent.
Rendons-nous dignes de tant de faveurs et n'oublions
rien pour en m6riter la continuation. n
M. de Wailly s'empressa d'organiser le gouverne-ment de la Compagnie, en choisissant les membres
de son conseil, selon le mode indique par le Bref de
Leon XII. Dans sa circulaire du I ' janvier 1828, il fait
part

.

la Congregation des choix qu'il a faits : a Je

dois vous informer, dit-il, que le Souverain Pontife,
en me nommant Superieur g6neral, m'a donnI le pouvoir de choisir moi-mime mon admoniteur et mes
assistants. Apres y avoir pens6 serieusement et recommand6 instamment cette operation importante au Seigneur, par l'intercession de saint Vincent de Paul, j'ai
fixi definitivement mon choix et j'ai nomm6 mon
admoniteur M. Augustin Delgorgues; j'ai nomm6
assistants MM. Dominique Salhorgne, Joseph Mansuet,
Boulangier, et Pierre Le Go. J'ai nomm6 M. J.-B.
]tienne, procureur et secretaire de la Congregation.
Je d6sirais beaucoup me conformer a l'usage 6tabli par
une Assembl6e g6n6rale, de mettre au nombre de mes
assistants un missionnaire italien. C'est pour cette
raison que je n'en ai nommt que trois. Mais les besoins
pressants de nos provinces d'ltalie ne permettant pas,
pour le moment, d'appeler pres de moi un confrere
propre a cette place, j'ai r6solu d'attendre des circon-
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-stances plus heureuses pour nommer mon quatrieme
assistant. »
Dans cette meme circulaire, M. de Wailly donne
sur 1'etat de la Congregation des d6tails tres int6ressants: a La moisson est grande, mais le nombre des
ouvriers est insuffisant. Nos confreres d'Italie et
<d'Espagne sont surcharg6s de travail et ne pourront
manquer de succomber sous le faix, s'ils ne sont
secourus. » La paix a 6t6 troubl6e au Portugal, mais
les sages mesures prises par M. le Superieur general
lui donnent bon espoir pour le r6tablissement de
l'union et de la concorde. Les "rapports avec la province de Pologne 6tant tres difficiles, M. de Wailly
n'a encore pu donner jusqu'd present des renseignements positifs. Il sait, cependant,que les missionnaires
y jouissent d'une grande consideration et font beaucoup de bien. (Lestroubles qui ont lieu dans le Levant
peuvent exposer les missionnaires a de serieux dangers. On a toutefois des raisons de croire que les
Turcs no sont pas mal dispos6s a leur endroit. Le
blocus d'Alger par les Franqais a oblige nos confreres
a revenir en France. Notre mission d'Ambrique fait

concevoir les plus flatteuses esperances et semble destin6e a devenir une des plus int6ressantes de la Congr6gation. Trois de nos s6minaristes se disposent a
partir au printemps pour porter secours a nos confreres
surcharg6s. ,
Malheureusement notre 6tablissement en Chine 6tait
dans la plus grande d6tresse. ( Cette mission, dit
M. de Wailly, est dans un etat qui nous fait craindre
de la voir tomber tout a fait. Je la recommande a vos
prieres; et si quelqu'un, parmi vous, se sent dispose
a se consacrer a ce ministere vraiment apostolique, je
le prie de me le faire connaltre. n
La maison de Paris consolait grandement le cceur
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de M. le Supirieur general. Nos confreres anciens
oubliaient leur age et leurs infrmitis pour ne suivre
que l'ardeur de leur zele. Les jeunes missionnaires
marchaient g6n6ralement sur les traces de leurs ainas.
IUs tAchaient de se remplir de l'esprit de saint Vincent et se preparaient a accomplir fructueusement les
fonctions que l'obeissance allait leur confier. Bien
que le personnel ftt restreint, il suffisait a tous les
besoins de nos maisons de France.
Les deux families de saint Vincent prosperaient
sous la conduite du chef experimentk que le SaintSiege avait plac6 a leur t&te. Partout la Compagnie
des Filles de la Charite multipliait ses 6tablissements
et les missionnaires commenqaient a jeter sur I'avenir
un regard plus confiant. Toutefois, un grave sujet
d'inqui6tude se melait A la joie commune. L'age
avance de M. de Wailly, et surtout les infirmitts
dont il etait accabl, ne permettaient pas d'esp&rer
qu'on pit le conserver longtemps encore, et l'on se
demandait si l'election de son successeur ne ferait pas
renaitre les difficult6s r6cemment aplanies par la
sagesse du Saint-Siege. Le venerable Superieur avait
lui-m&me le pressentiment de sa fin prochaine. 11
n'avait accept6 sa nomination qu'avec une extreme
r6pugnance et pour ne pas entraver par un refus
'etablissement de l'uniformit6 dans le gouvernement
de la Compagnie. Ces apprehensions n'6taient que
trop fondees. Le 23 octobre 1828, apres une courte
maladie, M. de Wailly rendait son Ame A Dieu dans
les sentiments de la foi la plus vive et de la plus
parfaite resignation. I1 6tait ag6 de soixante-neuf ans
et gouvernait la Compagnie depuis quinze mois
seulement.
M. de Wailly, convaincu que les missionnaires ne
pourraient contribuer A relever la Compagnie de ses
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rines et a lui rendre son 6clat d'autrefois, s'ils
n'etaient, avant tout et surtout, des hommes intdrieurs,
s'6tait applique, pendant les quelques mois de son
gentralat, a inculquer a tous ses confreres cette
maxime, que l'Ame de toute la conduite d'un missionnaire est 1'esprit d'oraison : u L'esprit d'oraison, dit-il,
est si indispensable pour le bon acquit de nos fonctions
que, sans lui, nousne serons jamais,selon l'expression
de saint Vincent, que des fant6mes de missionnaires.
Notre vocation nous impose deux obligations importantes: celle de travailler a notre santifcation, et celle
de nous consacrer a la conversion et au salut des'
peuples ; et l'oraison seule peut nous procurer les
moyens de remplir ce double devoir.
C'est dans l'oraison, que nous puisons la connaissance
de nous-memes, que nous d6couvrons les diverses
inclinations de nbtre cceur, que nous apercevons les
obstacles qui s'opposent en nous a la pratique du
bien, que nous discernons enfn les mouvements de la
grace ct de la nature; connaissance necessaire pour
diriger nos voies dans la justice et nous avancer dans
le chemin de la vertu.
Et comment pouvons-nous 6vang6liser les peuples,
si nous ne poss6dons l'esprit d'oraison ? Par quel autre
moyen pourrons-nous nous rev6ti r des armes spirituelles
dont parle saint Paul, et qui doivent nous servir a
triompher des puissances de l'enfer et a r6sister A
leurs attaques ?
N'est-ce pas dans l'oraison que pous nourrissons
notre ame des veritbs eternelles, que nous formons
Jesus-Christ en nous, pour le former ensuite dans les
autres, et que nous puisons cette onction sainte, seule
capable de toucher et de fendre les cceurs, de les
arracher a l'esclavage du vice et de les retablir sous
le doux empire de la grice ? Oui, Messieurs et tres
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chers freres, la science nous est utile; je ne dis pas
assez, elle nous est indispensable ; mais avec elle, si
elle n'est accompagn6e de l'esprit d'oraison, nous ne

serons qu'un airain sonnant,une cymbale retentissante;
avec elle nous pourrons convaincre, mais non convertir.
Pourquoi les premiers missionnaires, formi6s A l'kcole
de saint Vincent, obtenaient-ils tant de succes dans
leurs travaux apostoliques ?
Parce qu'ils 6taient tout remplis de l'esprit d'oraisonEt cette autre fonction de notre &tat, par laquelle
nous formons a J6sus-Christ des ministres, a l'lglise
des pasteurs, aux peuples des maitres et des ap6tres,
comment pourrons-nous nous en acquitter dignement,
si nous n'avons l'esprit d'oraison ? Par quel autre moyen

pourrons-nous porter a l'amour et a la pratique de la *
vertu les ecclsiastiques coniafs a nos soins ? Si nous
ne nous en sommes pnertr6s nous-memes dans I'oraison,
comment leur ferons-nous connaitre la sublimit6 de
leur vocation, la saintet6 qu'elle exige d'eux, et les devoirs importants qu'elle leur impose ?
Comment leur inspirerons-nous ce zile ardent, qui
doit les consumer, cette onction puissante, qui doit
leur ouvrir 1'entr6e du cceur, et assurer Ie succes de
leur ministere ?
Comment, enfin, pourrons-nous en faire des pretres,
selon le coeur de Dieu, si nousn'en faisons d'abord des
hommes d'oraison ?Et comment les rendrons-nous des
hommes d'oraison, si nous ne le sommes nous-memes ?
Ne n6gligeons donc rien pour acqu6rir cet esprit
d'oraison.
II y a en lui un je ne sais quoi de divin, qui ttablit
dans notre ame une paix parfaite et qui donne a notre
zAle une force et une efficacit6 qui triomphent de tous
les obstacles. Mais n'oublions jamais que cet esprit
d'oraison ne se conservera

en nous qu'autant que
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nous fuirons le monde et ses maximes; que nous serons,
comme nous le recommande notre saint Instituteur,
des ap6tres a la campagne et des chartreux i la maison;
que nous aimerons et pratiquerons fiddlement nos
saintes regles, et que nous ferons de continuels efforts
pour arriver a la perfection de notre 6tat.
Je me suis arr&t6 particulibrement a vous parler de
1'esprit d'oraison, parce qu'il doit 6tre 1'1me de toute
la conduite d'un missionnaire et que, des que nous
avons le bonheur de le poss6der, nous poss6dons avec
lui toutes les vertus et tous les moyens de remplir tous
les importants devoirs de notre vocation. ,
Apres la mort de M. de Wailly,on chercha en vain la
boite ou il avait du renfermer l'acte de nomination du
Vicaire gendral qui devait gouverner la Compagnie
jusqu'i la nomination de son successeuir. D'ailleurs,
interrog6 par M. Etienne, a ses derniers moments, sur
le lieu oi elle pouvait se trouver, il.avait declare que
toute recherche serait inutile, l'acte de nomination
ayant &et d6truit par lui quelques jours avant sa
maladie. Aux termes des Constitutions, M. Salhorgne,
premier assistant, devenait, par le fait m&me, Vicaire
g6neral de la Compagnie. Son premier acte fut de
convoquer l'Assemblee gen&rale pour l'election d'un
nouveau Sup&rieur. Cette assembl6e devait s'ouvrir a
Paris, le 15 mai 1829.

Durant cet intervalle, un grave incident politique
faillit amener la ruine de la Congregation. Le parti
liberal avait arrach6 au roi Charles X les fatales ordonnances de juin 1828, qui supprimaient en France les
colleges de la Compagnie de Jesus et prescrivaient la
dispersion des membres de I'Ordre. Encourag6s par ce
premier succes, les lihbraux aspiraient i completer leur
ceuvre de destruction en proscrivant pareillement
toutes les autres congregations religieuses. Malheureu-
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sement,le ztle indiscret des missionnaires de France,
fond6s par M. l'abbl de Rauzan, pouvait servir de
pr6texte a la persecution que l'on meditait. Cette
Congregation 6tait composee d'hommes tres respectables, d'un divouement et d'un talent incontestables;
mais ils eurent la ficheuse idee de meler la politique
a la religion, dans leurs cantiques aussi bien que dans
leurs predications; de sorte que le parti liberal les
consid6rait comme des instruments employes par le
gouvernement pour agir, dans ses iritbrkts, sur l'esprit
des populations. Une petition futadressee a la Chambre
des d6put6s contre cette Congregation. L'auteur de la
p'tition, croyant que notre Compagnie partageait le
meme esprit et avait le mtme but, voulut qu'elle eit
le meme sort. Mais la Providence veillait sur I'oeuvre de
saint Vincent et ce fut la question des Missions etrangeres qui nous sauva.
II y avait, parmi les membres de la Chambre et du
parti hostile au gouvernement, un deput6 trbs influent,
qui joua plus tard un r6le important dans les 6evnements
de juillet i83o.Ce deput6 6tait M. lecomte de Laborde
11 venait de faire un voyage en Orient et a son retour
il lut a l'Institut, dont il 6tait membre, un rapport sur
son voyage. Dans ce rapport, il parlait beaucoup, et
avec 6loges, des Lazaristes et de leurs oeuvres en
en Orient. M. Etienne fit une demarche aupres de Iui;
il le remercia des louanges qu'il ayait bien voulu
donner a notre Congregation, ajoutant que s'il voulait'
'lever la voix en notre faveur a la Chambre, il nous
rendrait un 6clatant service. M. de Laborde accueillit
M. 9tienne de la maniere la plus gracieuse et lui
promit de d6fendre la Congr6gation de la Mission. II
tint parole, entraina tout son parti et obtint que le vote
de la Chambre nous fut entierement favorable. Le
ministre des Affaires ecclesiastiques avait aussi soutenu
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notre cause en termes admirables. Apres avoir solidement prouv6 qu'on ne pouvait pas refuser a la Congr6gation son existence 16gale, il fit un saisissant tableau
des services rendus a la France, par nos confreres,
dans leurs etablissements du Lpvant et de P6king.
Pouvait-on raisonnablement disputer le droit de
bourgeoisie a des pretres qui faisaient b6nir le nom
francais jusqu'aux extr6mites de I'Asie? Enfin, rappelant que l'existence des Filles de la Charit6 est li6e en
quelque sorte a celle des pr&tres de la Mission, ii
conclut ainsi : t Vous ne permettrez pas, Messieurs,
que l'ceuvre de saint Vincent de Paul soit d6truite et
que la France soit deshirit6e des monuments de sa
charite, qui sont une partie de notre richesse nationale.
Vincent a legu6 des servantes aux malheureux et des
meres aux orphelins; il sera permis a ces filles incomparables de continuer leur admirable ministere sous la
conduite des guides et des appuis que leur avaitchoisis
leur saint fondateur. Les pretres, qu'il a charges de
l'honorable mission de perp6tuer sa bienfaisance,
rempliront en paix leur douce et sublime dcstinee.
M. ittienne venait de rendre Ala Compagnie un service signale. Desormais, rien d'important ne se fera
plus dans la maison ie Saint-Lazare et dans la Congregation, sans qu'il y prenne une part considerable. II
sera le bras droit du successeur de M. de Wailly.
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CHAPITRE

V

Dominique Salhorgne (1829 -iS35)
.7' Assemblde gnorale. -

Election de M. Salhorgne.-

Notice.

- Translation des reliques de saint Vincent. - Rdvolutioa
de 183o. - Avis pour les circonstances. - Exhortation a la
sainte indiff6rence. - Nouvelles de la Compagnie : Chine,
Levant, ttats-Unis. -

Catherine LabourC, la M6daille

miraculeuse. - 18' Assemblie gen6rale. M. Salhorgne. Election de M. Nozo.

D6mission de

L'Assembl6e gendrale, convoqu6e par M.Salhorgne,
se r6unit
ala Maison-Mere de la rue de Sevres, a
Paris, le 15 mai 1829. C'etait la dix-septieme depuis la
mort de saint Vincent. La seizieme s'6tait tenue quarante ans auparavant.
La nouvelleAssembl6e presentait l'aspect le plus
v6nerable; ceux qui en faisaient partie 6taient des
vieillards courb6s sous le poids des ans et blanchis au
milieu des tribulations de 1'exil et des travaux du saint
ministare. C'dtait quelque chose de touchant que la
r6union de ces d6bris de 1'an'cien 6difice de la Compagnie, qui allaient &trecomme les pierres fondamentales
du nouveau. Ils rappelaient les anciens d'Isral revenus
de la captivit6 de Babylone pour relever le temple du
Seigneur ruin6 par la fureur des peuples barbares.
Mais, parmi ces vieillards, il tait difficilede decouvrir
un homme capable de supporter le poids du genralat.
Aussi M. Salhorgne, p6netre de cette difficult6 et
redoutant que les voix ne fussent, en quelqut sorte,
forc6es de se porter sur lui, d6clara a 1'Assemble
qu'il avait obtenu du Saint-Siege, pour elle, la permission d'dlire Supdrieur g6neral un missionnaire
qui n'eut pas les douze ans de vocation apres les voeux,
r&clam6s par nps Constitutions. L'Assembl6e manifesta
hautement l'intention de s'en tenir aux termes des
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Constitutions de la Compagnie. Le nombre des voix se
porta en grande majorit6 sur M. Salhorgne, et ce
venerable missionnaire fut proclam6 Sup6reur general
de la Congregation de la Mission.
M. Salhorgne avait toujours ete le modele du parfait
missionnaire. N6 A Toul, en 1756, d'une famille honoSaint-Lazare en
rable et religieuse, il etait entr6e
1772, et avait prononce les saints voeux en 1775, n'ayant

pas encore dix-neuf ans accomplis. On n'avait pas
tard6 a reconnaitre en lui un sujct de grande espirance, et de bonne heure il fut appeli a l'enseignement. Professeur de philosophie au grand seminaire
de Chartres, puis envoy6 a Heidelberg, dans un etablissement dependant de l'universit6 de cette ville,
pour occuper une chaire de theologie, il 6tait au grand
s6minaire de Saintes au moment de la Revolution. II
6migra en Allemagne et, grace a un certificat des plus
flatteurs, d6livr6 par I'Universite de Heidelberg, il put
se livrer a l'tude et a Fenseignement, surtout en Saxe,
oi il passa la plus grande partie de son exil. Apres le
Concordat de 1802, il rentra en France et se fixa dans
le diocese de Nancy et de Toul. Mgr de Barral, archeveque de Tours, I'ayant appel6 en 1809 pour restaurer
son grand s6minaire, M. Salhorgne y professa la
philosophie, jusqu'en 1821, avec le plus grand succes.
II avait accept6 un canonicat, mais le successeur de
Mgr de Barral essaya en vain de lui faiie accepter la
chargede Vicaire general titulaire. L'espoir de voir la
Congregation se r6tablir engagea M. Salhorgne .
n'accepter que les pouvoirs de Vicaire gen6ral honoraire pour se tenir plus libre i 1'egard du diocese. En
effet, a travers toutes les p6ripeties de son existence,
il n'avait pas oublie la petite Compagnie t laquelle il
restait profond6ment attach6. I1 en avait conserv6
l'habit et en observait les pratiques. Dbs qu'il le put,
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il se mit en relation avec les vicaires g6n6raux et quand,
en 1827, le bref de Leon XII rendit a la Congregation son unite et sa vie par la nomination d'un Superieur
general, M. Salhorgne s'empressa de se dbmettre de,
son canonicat et de solliciter la grace d'&tre r6uni &
ses confreres de la Mission. Ni son age, ni ses infirmit6s, ni l'estime et 1'affection de Mgr de Tours, ni son
attachement pour les oeuvres qu'il dirigeait ne purent
le retenir et,au mois d'aodt 1827, ce venerable vieillard
portait, la Maison-Mere, 1'dification desa regulariti
exemplaire et de ses vertus consomm6es.
Nomm6 premier assistant et directeur gen6ral des
Filles de la Charit6, il n'accepta cette double charge
que par obeissance; par obeissance encore, il dut se
resigner et se soumettre a la volont6 de l'Assemblee
genurale, qui le chargeait de la conduite de la double
famille de saint Vincent. II avait toutes les qualites
n6cessaires pour remplir cette double fonction:
t C'etait, dit M. Etienne, un de ces hommes d'1eite que
la Providence destinait a etre pr6sente a la famille
renaissante, comme le type du vrai missionnaire,.,
alliant un profond savoir a la candeur la plus limpide1 ,
et a la simplicit6 la plus edifiante, digne de la vi6nration de tous et n'inspirant lui-meme que du respect
pour tous. II y avait un air de bont6 dans tout sonext6rieur, une suavit6 dans ses paroles, une 6levation
dans ses sentiments et une affabilit6 dans ses manieres,
qui lui gagnaient tous les cceurs. C'etait bien laIlmiere ,
de l'Evangile, qui ne devait pas demeurer sous le
boisseau, mais etre placee sur le chandelier. Toute ma
vie, ajoute M. Etienne, je benirai le Seigneur de
m'avoir fait la grace de vivre dans son intimit6. Les
belles qualites de son esprit et de son coeur m'ont mis
a m.me de puiser, dans nos rapports, des lecons que
je n'oublierai jamais. ,
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Le r" juin 1829, M. Salhorgne adressa aux maisons
de la Compagnie sa premiere circulaire de Supirieur
g6neral. Aprbs avoir fait un r6sume, tres rapide et
tris interessant, de 1'bistoire de la Compagnie depuis
le commencement de la R6volution, il donne quelques.
d6tails sur les travaux de la derniere Assembl6e. II
annonce son election en termes pleins d'humilite et se
recommande aux prieres de tous ses confreres. Les
quatre assistants choisis par l'Assemblee sont:
MM: Le Go, Boullangier, Richenet et Baccari. II
termine sa circulaire en recommandant aux missionnaires une vive affection pour leur saint itat, une
parfaite indiff6rence pour les emplois et une grande
union et charite.
Moins d'un an apres l'el6vation de M. Salborgne an
gen6ralat, eut lieu la translation solennelle du corps
de saint Vincent dans notre chapelle de la rue de
Sevres. On 6tait au milieu des preparatifs del'expedition d'Alger; I'archeveque de Paris, Mgr de Quelen,
voulut mettre l'arm6e franqaise sous la protection d'un
saint qui avait et6 rui-meme esclave sur les c6tes
d'Afrique et qui, apres sa d6livrance, avait operi tant
de merveilles de charit6, en faveur de ses compagnons
d'infortune. I1 r6solut de n'ecouter plus les clameurs
de la presse, ni les timides conseils du gouvernement
et, par son mandement du mois de mars i83o, il
annonca que la translation solennelle des pr6cieuses
reliques aurait lieu le dimanche 25 avril de la meme
ann6e. Sauv6es par une main pieuse pendant la R-volution, elles avaient 6t6 d6posees dans la chapelle des
Filles de la Charite. De lU, elles furent transport6es
a l'archev&ch6 et Mgr de Quelen, apres avoir entendu
le rapport de la commission nomm6e pour constater
l'authenticit6 du d6p6t sacr6, en fit la reconnaissance
authentique. Le corps de saint Vincent fut place dans
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une chisse magnifique, oeuvre d'art tout a la fois 'et
timoignage de la gnderositd de l'illustre prilat et du
diocese de Paris'. Le samedi 24 avril, les saintes
reliques furent exposees l'entrie du cheur de NotreDame, a la v6enration publique. Le lendemain
dimanche, la c6remonie de la translation se fit avec le
plus grand &clat. Depuis I'6glise mitropolitaine
jusqu'a la chapelle des prktres de la Mission, la population parisienne se pressait dans les rues et jusque sur
le toit des maisons, saluant la dipouille mortelle du
hiros de la charit6 et donnant partout les signes les
moins 6quivoques d'un religieux respect.
Maisle parti hostile a la royaut6 et i la religion ne
desarmait pas, et trois mois apres cette solennelle
translation du corps de saint Vincent de Paul, une
rivolution sanglante 6clatait a Paris, renversant la
monarchie et mettant la religion elle-meme en peril.
On croyait voir reparaitre les mauvais jours de 1793.
Ce ne fut pas seulement pendant les trop famenses
journ6es de juillet i83o que la population, excitee par
la presse liberale, manifesta des dispositions hostiles
A l'6gard de la religion; la crise se prolongea, sur
plusieurs points de la France et principalement i Paris,
jusque vers le milieu de l'aanne 1832, et I'on pent dire
que, durant cet intervalle, le clergi et lescommunautbs
religieuses v6curent dans de continuelles alarmes. On
crut qu'il y aurait de la t6mbrit6 i laisser publiquement
I. En 1827, il y cut 1 Paris une exposition de 1'industrie. M. Odiot,
orfkvre, dAsiranty exposer un travail sortant de ses ateliers, s'adressa k
Mgr de Quiten. Celui-ci L'engagea hfaire en argent une chAsse digne de
renfermer les restes precieux de saint Vincent de Paul. La pensee du
pr6tat et les indications donnies a l'artiste furent admirablement executies et ce travail, place k l'exposition, fut singulierement appr6cie du
public. Mgr de Quelen en fit l'acquisition au prixde 70ooo francs et au
nom du diocese de Paris, pour le remettre a la Congregation de la
Mission. Cette chAsse fut deposee P'archeveche, jusqu'au momeint de
la translation du corps de saint Vincent dans notre chapelle, oil elle se
trouve aujourd'hui.

-99.exposie la chasse de saint Vincent, dont la richesse
pouvait d'ailleurs tenter la cupidit6 des profanateurs.
On transporta done les reliques an college de Roye, en
Picardie, dirig6 alors par la Congrigation de la Mission et la chasse elle-meme fut rendue provisoirement
i l'orfkvre, qui n'av;it requ qu'une partie de la somme
due. En effet, une somme considerable destin&e an
payement de la chsse et depos6e A I'archev&che, avait
disparu dans le pillage et le sac de cet edifice.
Le 14 fivrier i831, A l'oecasion d'un service c6lebre
A Saint-Germain-l'Auxerrois, pour l'anniversaire du
duc de Berry, la populace, ameutie et condnite par
des meneu'rs, avait saccage I'eglise et, le lendemain,
<lle s'6tait portie i I'archev&ch6, qu'elle avait pille et
d4moli de fond en comble. L'orfevre n'avait pu etre
pay6 integralement, A cause du vol fait a I'archevch6,
de la somme qui devait lui etre remise. II riclama la
chasse, afin de disposer de I'argent qui en formait la
matiere. Mgr de Quelen s'y opposa et, par son mandement de 1834, prescrivit de nouvelles quotes dans le
diocese de Paris. La chariti du troupeau r6pondit i ce
second appel du pasteur et la chasse, oi les reliques
de saint Vincent de Paul furent replac6es, les pr6senta
de nouveau a la veneration des fdeles, dans la chapelle
des pr&tres de la Mission.
M. Salhorgne s'empressa de faire parvenir aux
missionnaires les plus sages avis, capables de les

guider dans les circonstances pinibles of ils se trouvaient. II leur recommande de suivre, en tous points,
les maximes de notre saint Fondateur en matiere poli-

tique. 4 Saint Vincent, dit-il, a vcau, lui aussi,dans des
temps de troubles et de discussions civiles; mais,
inspire par sa rare prudence il nous a interdit tout

examen des questions politiques qui ont pour objet le
gouvernement des peuples. I1 veut que, fildles a Dieu
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et soumis a son Eglise, nous mettions toute notre
sollicitude a prier pour le bonheur et le salut des
hommes et de ceux qui les gouvernent. Telle a &t
jusqu'& pr6sent notre conduite et nous ne nous en
dcarterons pas. ,
La gravit6 des 6venements poussa nos confreres a
engager M. Salhorgne a quitter la capitale. CUdant
& leurs instances, il alla resider au grand seminaire
d'Amiens et ne rentra a Paris que le 23 mai 1832.
L'ann6e suivante, dans sa circulaire du I" janvier,
M. le Sup6rieur g6enral annonca a toute la Compagnie que nos confreres de France jouissent d'une
tranquillit6 qu'on n'avait os6 esp6rer; 18 jeunes gens
se trouvent au Seminaire de la Maison-Mere.
Nous avions besoin de nombreux ouvriers pour
remplir les vides occasionn6s par la mort d'excellents
missionnaires. Plus que jamais, il fallait que nos confreres fussent entre les mains du Supbrieur comme la
lime entre les mains de I'ouvrier. Aussi M. Salhorgne
insiste-t-il sur la necessit6 et la pratique de la sainte
indifference. 4 Rien, dit-il, n'est plus obscur que les
lumieres del'homme sur sa destin6e. Nos prevoyances
sont incertaines, Incertae providentiae nostrae. Nous
ne savons guere, et il est impossible que nous sachions
au juste ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, ce qui nous sera plus ou moins avantageux.
Si notre esprit pouvait percer le voile qui nous d6robe
la connaissance de l'avenir, quelle suite d'v6dnements
peut-6tre fUcheux se pr6senteraient a nous! Car il n'est
point de chemin dans la vie qui ne soit de part et
d'autre comme bord6 de pr6cipices; j'en dis autant des
lieux et des emplois qui nous sont destin6s. Partout
nous trouverons des moyens pour nous sanctifer et
des dangers pour notre salut. Mais pour profiter de
ces moyens, ou pour echapper a ces dangers, il faut
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que nous soyons la oh Dieu nous veut. Ainsi, le lieu,
la fonction, je dirai m6me 1'itat de sante le plus convenable pour nous, c'est celui que Dieu nous fait connaitre par la voix de nos Superieurs, parce que nous
y recevrons plutbt et plus abondamment les secours de
la grace, que dans une situation que nous aurions
choisie.
En se placant o' l'on veut, et non pas oiu Dieu veut,
on se prive de l'avantage que Dieu a marqu6 pour
chacun de nous dans ses decrets eternels, et l'on se
trouve expose, sans le secours de graces sp6ciales, a
tous les dangers du lieu et de l'emploi oh Dieu
n'appelle pas. C'est exposer aussi ividemment son
salut, que si l'on prenait un 6tat auquel on n'est pas
appele.

Ce qui rend difficile la pratique de la sainte indifference, ce sont les difficult6s que 1'on pr6voit, ou la
raison de sant6 que l'on allfgue, pour se dispenser
d'ob6ir. Je prie ces confreres m6ticuleux de faire
cette reflexion : Dien peut les affliger d'une maladie,
dans le lieu ou dans 1'emploi qu'ils auront choisi; ils
doivent craindre qu'il ne punisse ainsi leur r6sistance. II peut aussi, pour r6compenser leur obbissance,
maintenir leur sant 6 dans le lieu et I'emploi qui leur
est assign6. Mais, en supposant que ce Dieu, auteur
et conservateur de notre existence, juge a propos que
nous soyons dans un etat de souffrance, pour op6rer
plus surement notre salut, qui sommes-nous, pour
avoir une volont6 contraire a la sienne? La raison de
sante n'est donc qu'un pretexte d'amour-propre, qui
ne doit pas nous arreter. Je conviens que la rggle
permet d'exposer au superieur les motifs de crainte

qu'inspire telle ou telle destination; mais elle veut
aussi qu'on soit dans la disposition d'obeir, lorsqu'il
persevere dans sa resolution.
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Quant a la repugnance motivie sur la crainte du
travail, ces peines, des contrarietis et autres inconv6nients, je me demande si Dien ne peut pas d6dommager amplement de tous ces maux, par I'abondance
de ses graces et par 1'heureux succes de nos entreprises en aplanissant les difficultes qui nous effrayent.
II le peut, sans doute, et nous devons croire qu'il le
fera. Vir obedient loquetur victoriam.
S'imaginer que, dans une autre place, on travaillerait plus sirement a sa sanctification et au service de
Dieu, c'est presque toujours une illusion, car il arrive
souvent qu'apres avoir obtenu par des plaintes et des
instances r6it&rees ce qu'ils voulaient, les esprits
inconstants on trop difficiles &contenter se plaignent
de, la nouvelle situation qu'ils se sont choisie et
regrettent celle qu'ils ont quittie. C'est le sort auquel
doivent s'attendre ceux qui ne veulent rien souffrir et
ne savent pas mettre de bornes a leurs d6sirs. C'est
pourquoi nous ne devons pas 6couter notre inclination
sur le choix des lieuxet des emplois, mais nous laisser
conduire & Dieu par l'obeissance, car il est indubitable
que nous ne serons jamais plus en stret6 pour notre
salut que la ou il lui plaira de nous mettre. ,

Aprbs avoir encourage les missionnaires a la pratique de la sainte indifference, M. Salhorgne stimule
leur zele en leur parlant des besoins de nos missions.
M. Louis Perboyre avait 6t6 emportt par une fibre
c6r6brale, pendant la travers6e, sur le navire qui le
conduisait en Chine. M. Lamiot venait aussi de disparaitre. Parti en 1789, cet excellent missionnaire avait
rendu les plus grands services i la religion pendant
son sejour a la cour de Peking en qualit6 de professeur de mathematiques. Forc6 de sortir de la Chine en
1820 a l'occasion du procks du bienheureux Clet, il
s'6tait retire a Macao. IIy avait fond6 un s6minaire

-

io3 -

qui avait fourni de nombreux missionnaires. Sa mort
&taitune grande perte pour la Chine et pour la petite
Compagnie. Car c'etait sur lui que s'appuyaient les
superieurs majeurs pour procurer le bien des missions dans l'Extreme-Orient. La Chine, cependant,
n'6tait pas abandonnue; MM. Rameau, Laribe, Mouly
et Danicourt y avaient 6t6 envoyes et plusieurs jeunes
Chinois form s & Paris 6taient retournes dans leur
pays pour travailler a la conversion de leurs compatrirtes. Deux d'entre eux furent places par notre confrbre, M.' Torrette, i la tate de notre seminaire de
Macao, quand le gouvernement portugais cut force
tous les missionnaires europeens a quitter cette ville.
Une nombreuse colonie d'ouvriers apostoliques avait
6te dirigee vers nos missions du Levant. Nous y trouvons les noms de MM. Bouverey, Testa, Tastel, Moitrelle, Brunet, Bonnieu, Lepavec, Cigala et, plus tard,
ceux de MM. Leleu et Delmas. A Constantinople,
notre college, un moment transport6e San Stephano a
cause de la peste, ktait dans un etat prospere. Mehemet-Ali s'6tait empari de la Syrie par l'6pe d'Ibrahim,
son fils, en 1832; mais cette guerre entre Constanti-

nople et l'Igypte n'avait pas trouble nos oeuvres en
Syrie, les ouvriers seuls faisaient d6faut.
Pour rendre l'administration plus facile dans le
Levant, la Propagande avait 'cr6 deux prefectures
apostoliques, celle de Constantinople et celle de
Syrie. La premiere fut confiee i M. Bricet et la
seconde i M. Poussou. C'6taient deux missionnaires
recommandables a tous 6gards.
M. Bricet s'etait montr6 toujours admirable de zfle,
de d6vouement, de charit6 dans l'accomplissement des
diverses fonctions qui lui avaient etC confi6es. Deux
circonstances surtout 'avaient mis I m&me de faire
6clater les ardeurs de son inppuisable amour pour ses
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freres en Jesus-Christ. En 1829, la persecution se
dechaina contre les catholiques armeniens de Constantinople. Is furent exilks au nombre de 20000.
Chass6s de leurs habitations, d6pouill6s de leurs biens,
priv6s de tout moyen d'existence, ils ktaient exposes
au danger de la seduction et de l'apostasie. Malgr6
qu'il eut requ la d6fense expresse de s'occuper de ces
malheureux, M. Bricet brava tous les perils pour les
secourir. D6guisi sous toutes les formes, il les visita
pendant deux ann6es et plus, administrant les sacrements, fortifiant les faibles, leur portant avec les
paroles de consolation des secours abondants en
aum6nes. Bien qu'on lui eit fait parvenir de France
des sommes consid6rables, fruit de la charit6 des
fideles, il ne pouvait s'expliquer lui-meme comment
il avait pu subvenir a tant de besoins. On ne comprenait pas non plus comment sa sante si faible et si
d6licate avait pu soutenir tant de travaux et tant de
fatigues. M. Salhorgne ne pouvait pas s'emp&cher d'y
voir une protection toute sp6ciale du ciel.
Quelques annees plus tard, la peate d6cimait Constantinople; M. Bricet se montra dans cette occasion
comme toujours l'ami et le pere des malheureux. Ii
portait partout avec abondance les secours de la charite la plus compatissante et ceux d'un zele vraiment
apostolique, s'exposant a la contagion sans m6nagement. Tel 6tait le digne missionnaire place par la
Propagande a la tkte de la pr6fecture apostolique de
Constantinople.
La prefecture apostolique de Syrie 6tait confiee a
notre confrere M. Antoine Poussou. ( Ce ze16 missionnaire, dit M. Salhorgne dans sa circulaire du i'ejanvier
1834, est digne h tous 6gards d'occuper ce poste
important. Ce fut lui qui ritablit la Mission de Damas
et en rebktit l'6glise et qui l'organisa de maniere .

produire de grands fruits de salut. Ce fut lui qui,

l'ann6e derniere forma dans cette ville une ecole de
garcons, qui compte dejh quatre-vingts el6ves; il vient
d'y ouvrir une ecole pour les filles dans laquelle, en
meme temps qu'on leur procure 1'instruction, on les
exerce aussi an travail des mains. 11 doit ktre, en ce
moment, a Tripoli de Syrie, pour ritablir la Mission
abandonnee depuis plus de soixante ans et pour y
former les memes institutions qu'a Damas. ,
Apres maintes sollicitations de Mgr Auvergne,
visiteur apostolique, et du consul de France a SaintJean-d'Acre, la Congregation venait d'ouvrir Antoura,
pres Beyrouth, un college destin6 aux jeunes gens de
la Syrie, de l'Egypte et de 1'ile de Chypre. Ce collUge
6tait appele a rendre les plus grands services a notre
sainte religion. A Santorin, on avait fonde une &cole
et un s6minaire.
Aux Etats-Unis, nos ceuvres 6taient en pleine prosp6rite, et l'on comptait vingt-neuf jeunes gens au
s6minaire interne de Sainte-Marie-des-Barrens.
Au Bresil, nous jouissions de la protection de
Dom Pedro ; nous y poss6dions deux maisons, un
s6minaire interne, 9pr6tres, 6 s6minaristes, 2 6tudiants,
2 frires coadjuteurs.
Nos confreres d'Espagne et de Portugal avaient eu
a subir bien des epreuves par suite des changements
de gouvernement, survenus dans ces deux pays: aussi,
tous les jours apres le diner on r6citait a notre MaisonMbre les litanies de saint Vincent pour attirer la
protection du ciel sur ces deux provinces.
La Pologne 6tait dans le plus triste etat. Elle s'etait
soulev6e contre la Russie, an mois de d6cembre i83o.
D'abord victorieuse, cette nation chr6tienne, divis6e
en plusieurs partis et abandonn6e des puissances
6trangeres, avait fini par succomber. Le gouvernement
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russe procida dbs ce moment d'une maniwre syst6matique a la destruction de la nationalit6 polonaise.
2o.oo0 families furent exilies ou d6portes ; la Pologne
fut dCclarbe partie integrante de 1'empire ; Penseignement de la langue polonaise fut interdit. II ne restait
plus de cette malheureua- contree que la ville libre de
Cracovie; elle sera annexee par I'Autriche en 1846.
11 est facile de comprendre quelle devait ktre la
situation de nos confreres. Plusieurs de leurs maisons
furent ferm6es et il leur devint difficile d'exercer leur
ministere aupres de leurs compatriotes catholiques.
Au milieu de toutes ces craintes et de toutes ces
inquietudes, le ciel avait donni & la famille de saint
Vincent un signe indubitable de sa protection. C'est a
cette 6poque, en effet, qu'eut lieu un 6v6nement surnaturel de la plus haute importance. Nous voulons
parler de 1'apparition de la Vierge de la Medaille
miraculeuse a une jeune novice des Fillesde la Charit6,
Catherine Laboure, apparition que le Saint-Siege vient
de consacrer de la maniere la plus solennelle par l'institution d'une fete en son honneur. Tous connaissent
I'histoire de cette apparition, la diffusion merveilleuse
de cette m6daille et les graces sans nombre dont elle
fut l'instrument. Tous les enfants de saint Vincent
regarderent cette celeste faveur comme un signe de la
protectionsp6ciale dont Marie Immacul6e les environnait. A dater de cette epoque, nous allons voir, en effet,
la Congr6gation de la Mission grandir et se fortifier
en d6pit de tous les obstacles, et malgr6 une crise
int6rieure qui semblait devoir amener sa ruine. Pour
les Filles de la Charit6 surtout, ce m6morable 6venement deviendra le signal d'une 6tonnante prosperit6.
La modeste chapelle consacrie par l'auguste presence
de la Reine des Cieux, n'aura plus rien a envier aux
sanctuaires les plus privilegies; d'innombrables gen6-
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rations de vierges chretiennes, attiries en ce lieu par
un charme irresistible, viendront rev6tir sous les yeux
de Marie Immacule lalivr&e des servantes des pauvres;
et cette vaillante armie de la Charit6, r6pandue
ensuite dans les contr6esles plus lointaines, sera, par
l'heroisme de son d6vouement, la joie de 1'Iglise et
l'admiration du monde.
Ea I835, M. Salhorgne, qui n'avait accepte qu'avec
une extreme repugnance la charge de Sup6rieur general, se voyant arriv6 a 1'Age de soixante-dix-neuf ans
et accablN d'infirmit6s graves, se decida a r6signer ses
fonctions. Une assembl6e sexennale devait se tenir
cette ann6e, il la transforma en assemble g6n6rale.
DMs la premiere s6ance, qui eut lieu le 15 aoIt, le
v6nerable vieillard donna sa d6mission et se retira
aussit6t pour donner a la discussion une pleine libert6.
Alors M. Richenet, deuxieme assistant, crut devoir
adresser la parole a l'assembl6e.'Apris avoir t6moign6
de sa v6neration pour ce respectable vieillard et du
regret profond qu'il iprouvait de sa d6termination,
il exposa qne ses infirmites ne pouvaient etre un motif
d'accepter sa dimission, parce qu'elles n'avaient en
rien altbre ses facult6s morales, et qu'il etait aussi
capable de gouverner la Congregation qu'd I'epoque
de son election; mais en m6me temps il observa que si
l'administration de la Compagnie lui devenait impossible, c'6tait parce qu'il ne pouvait 6tre aid6 de ses
assistants, trop Ag6s on trop infirmes ; l'assemblte
n'avait qu'a lui en choisir de plus valides.
En consequence, pour contribuer A l'adoption de
cette mesure, il d6clara qu'il donnait sa d6mission.
L'Assemblie n'entra pas dans ces vues; elle crut devoir
accepter la demission du Sup6rieur g6n6ral :elle
I'accepta en effet i une imposante majorit6. Une
deputation de quatre membres se rendit aupres de
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M. Salhorgne pour lui faire part de cette decision.
Non seulement il accueillit avec bonheur la d&cision
de l'Assemblie, mais encore il se rendit immmdiatement
dans son sein pour lui en temoigner sa reconnaissance.
Ce fut par ce bel exemple d'humilit6 qu'il termina son
genaralat et acheva le tableau d'6dification trace
pendant les six annies qu'il avait occup6 la place de
saint Vincent.
L'Assemblee g6nerale choisit pour lui succ6der le
Visiteur de la Province de France, M. Jean-Baptiste
Nozo. L'annee suivante, M. Salhorgne rendait a Dieu
sa belle ame a l'age de quatre-vingts ans.

CHAPITRE VI

Jean-Baptiste .Vozo (18.35-i81z)
Notice sur M. Nozo..-Sujets de crainte. - Assemblee sexennale de 1841. - M. Poussou, Vicaire general. - Pouvoirs
partagds, tiraillements. - Recours au Saint-Siege. Demission de M. Nozo. - MM. Aiadel et Etienne I Rome.
- Assemble genfrale. - Election de M. ktienne. - Etat
de la Congregation de 1833 1 1843. - France, Irlande, Alggrie, Levant, Perse, Abyssinie, Chine. Martyre de
M. Perboyre. - ktats-Unis. - Action merveilleuse de la

Providence sur la petite Compagnie pendant la crise.

M. Nozo 6tait entr6 dans la Congregation en 1820.
Successivement professeur aux s6minaires de SaintFlour et de Cahors, il fut ensuite charge de la direction du Seminaire interne de Paris. C'est 1l qu'il eut
occasion de se divouer, en 1831, avec un zele admi'rable aux soins des chol6riques requs dans une des
salles de notre maison-mere. Vers 1832, il fut plac6 au
s6minaire de Chalons-sur-Marne, en devint le supkrieur, puis il fut mis a la tate de la province de France
en qualite de Visiteur. Ce titre lui donnait place a
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l'Assemblie de I835. Nous avons vu qu'elle lui confia
le gouvernement de la Compagnie apres la dtmission
de M. Salhorgne. MM. Le Go, Grappin, Aladel et
Fiorillo lui furent donnes comme assistants.
Ce generalat ne fut pas heureux. M. Nozo eut le
tort de s'engager dans des operations inancieres. Mal
conques et encore plus mal conduites, ces operations
lui occasionnerent des pertes considerables. Elles
donnarent lieu a des procts oh il risquait tout a la fois
son honneur et celui de la Compagnie.
Moins d'un an aprbs son election, les Assistants
comprirent qu'il s'engageait dans une voie funeste; ils
s'efforcerent de 'en detourner, mais tous leurs conseils echouerent devant un parti pris. Ils durent se
demander quelles mesures il convenait de prendre
pour preserver la Compagnie d'une ruine qui la menaai.t. La convocation d'une assemblee generale leur
parut un moyen trop violent et capable d'aggraver le
mal en provoquant un fhcheux eclat. Ils r6solurent
done de se r6fugier dans la patience et la priere et
d'attendre que la Providence elle-mime mit fn a cette
situation douloureuse qui s'aggravait de jour en jour.
Enfin 'Assemblee sexennale s'ouvrit & Paris le
15 juillet 1841. Les deputes qui en faisaient partie
n'avaient pas une connaissance exacte de la triste
situation de la Compagnie, mais ce qu'ils avaient
appris de la rumeur publique suffisait pour leur
donner les plus vives apprehensions. La question soumise i la d6liberation de 1'Assembl6e, d'apres nos
Constitutions, Atait la suivante : a Dans 1'etat present
des choses, est-il expedient oui ou non de convoquer
une Assemblee g6n6rale ? La reponse n'etait pas douteuse et l'affirmative s'imposait i tous les votes.
M. Nozo I'avait compris et, pour 6carter le peril dont
il se sentait menace, il prevint la decision de I'Assem-
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bl6e par un acte auquel les d6putes elaient loin de
s'attendre et qui allait jeter la perturbation dans la.

Compagnie, sous pretexte de la guerir du thal dont
elle souffrait. Le r6cit suivant, emprunt6 k la circulaire de M. Poussou, du I't janvier 1842, donnera une

id6e exacte de ce qui se passa, a cette occasion, au
sein de I'Assemblee :
a M. Nozo fit lire une d6claration dans laquelle il
annoncait qu'en vertu de la facult6 qu'il avait reque du
Souverain Pontife, il venait de nommer un vicaire
g6neral, auquel il donnait tons les pouvoirs que les
Constitutions lui accordent, quand il est nomm6, dans
les cas prevus par elles,avec facultd d'en jouir jusqu'i
la prochaine Assembl6e. ,
Ici se place un incident auquel M. Poussou fait a
peine allusion et qui eut la plus grande portte. M. Nozo
se mit a. genoux devant l'Assembl6e, s'humiha beaucoup devant elle et demanda pardon a la Congr6gation des scandales qu'il avait pu donner. Les deput6s,
touches par cet acte d'humilit6, voulurent y repondre
par un acte de generosit. Ils suppli&rent M. le Sup&rieur gn&-ral de permettre qu'en fixant les facultis
qu'elle accordait au vicaire general, I'Assemilee lui
en reservat aussi quelques-unes tant pour l'honneur du
g6n6ralat que pour le respect df a sa personne.
M. Nozo ayant t6moign6 qu'il aurait cela pour agreable,
l'Assemblee voulut qu'il lui fit r6serv6: i* de nommer
les Visiteurs sur la presentation du Vicaire general;
2° de donner la d6mission des voeux, egalement sur la
demande du Vicaire g6enral, qui poarrait la donner
lui-meme si le Superieur general itait hors de France;
3"de convoquer l'Assembl6e g6n6rale apres avoir pris
1'avis de son conseil. Touteschoses 6tantainsi r6gl6es,
on jugea que la convocation d'une Assembl6e g6nerale n'etait pas n6cessaire.
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M. Poussou, superieur du grand seminaire de
Cahors, avait 6ti choisi par M. Nozo en qualite de
Vicaire general et ce choix fut approuv6 par l'Assembl6e. Sa nomination, cependant, demeura secrete pendant trois mois. Ce delai avait et6 jugi n6cessaire
pour permettre a M. Nozo de terminer la poursuite de
certaines affaires litigieuses devant les tribunaux.
La nomination d'un Vicaire general avec des pouvoirs tres restreints n'6tait qu'une demi-mesure sans
proportion avec la gravit6 du mal. Elle eut de funestes
consequences. L'autorit6 se trouva partagee entre
deux hommes qui n'avaient point les mnmes vues, et
ce partage amena necessairement des conflits. Dans de
telles conditions, la crise ne pouvait que se prolonger
et devenir chaque jour plus dangereuse. Le Vicaire
general et les Assistants ne tarderent pas a s'en apercevoir; ils se d6ciderent alors Aconvoquer l'Assembl6e
g6niraledontils reconnaissaient pourlors la ncessit6.
Is en avaient le droit d'apres les Constitutions ; mais
1'Assembl6e ayant aussi accords ce droit a M. Nozo,
on dut trouver 6trange qu'ils entreprissent de l'exercer
sans lui. Aussi, pour cette raison et pour d'autres
encore, des missionnaires de la province de Rome
adresserent un recours an Souverain Pontife avec
priere de suspendre la reunion de 1'Assemblee jusqu'a
ce que le Saint-Siege eit r6tabli l'ordre dans la Congr6gation. Leur requete fat agr6ie et le cardinal
Ostini, prifet dela Congregation des Iveques et r6guliers, ordonna an Vicaire general de suspendre la
reunion de I'Assemblee : il mandait en meme temps a
Rome M. Nozo. La situation 6tait critique : il 6tait A
craindre que la Sacr6e Congregation, tromp6e par de
faux rapports, ne se rendit pas bien compte de l'6tat
et des besoins de la Compagnie. On ridigea un m6moire oui la v6rit4 etait exposee dans tout son jour, et
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ce m6moire fut remis i Rome par notre confrere
Mgr Rosati. Le Souverain Pontife Gr6goire XVI prit
connaissance de cette piee et M. Nozo, a peine arrive
dans la Ville Eternelle, recut ordre de donner sa
d6mission.
Cette d6mission ne mit pas fin a l'effet du recours.
Ceux qui l'avaient fait s'efforcerent d'obtenir du SaintPere que le successeur de M. Nozp fit nomm4 directement par le Pape et le nom de M. Timon, Visiteur
des Etats-Unis, fut mis en avant et signalM au choix
du Souverain Pontife. Le succes de cette d6marche
semblait assure, pourvu qu'il ne vint aucune opposition de la part du gouvernement francais. 11 fut done
r6solu qu'on lui demanderait son assentiment i la
nomination projetee, et Mgr Garibaldi, nonce du
Saint-Siege a Paris, re.ut I'ordre du cardinal pr6fet
de la Congr6gation des Eveques et reguliers d'agiren
ce sens aupres de M. Guizot, ministre des Affaires
6trangeres. Celui-ci donna une r6ponse absolument
negative et la note remise par l'ambassadeur de France
au cardinal Lambruschini, secr6taire d'Etat, fut tout
a fait explicite.
Alors le Saint-Siege declara que les affaires devaient
etre traitees entre la Congregation des Eveques et
r6guliers et les parties interess6es. II exprima en outre
le d6sir que deux missionnaires francais fussent
envoyes a Rome pour prendre part aux deliberations.
.Le nonce de Paris transmit cette invitation au Vicaire
g6naral; il insista beaucoup pour qu'elle fit accept6e
et pour que M. ttienne, dont il connaissait le merite,
fft un des deux d6putes charges de cette delicate
mission. On lui adjoignit M. Aladel, et les deux amis,
effray6s de la responsabilite qui pesait sur eux, s'embarquerent a Marseille, le 26 janvier 1843. Deux jours
apres ils 6taient a Rome.
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Dans une premiere entrevue, le cardinal Lambruschini exprima aux deux d&putes le vif disir de r6tablir la bonne harmonie dans la Congr6gation de la
Mission, diclarant en meme temps que le mode lui
importait peu, pourvu que le but ffit atteint : (t Nous
croyons sincerement, leur dit-il, qu'il conviendrait,
dans la situation difficile oji vous vous trouvez, d'abandonner au Saint-Pere la nomination du nouveau Sup6rieur. La supr6matie pontificale n'existe en effet que
pour s'exercer dans les cas oui les regles ordinaires
sont impuissantes a rem6dier au mal. Mais, A cet
6gard, nous n'avons pas de parti pris, et nous sommes
prets a accepter toute autre combinaison qui serait
jugge plus propre a assurer l'unit6 et la prosperit6 de
votre institut. )
Les memes assurances furent donn6es aux deux
deputes francais par le cardinal Ostini, pr6fet de la
Congr6gation des Eveques et riguliers. 11 voulut
meme que, par une sage precaution,les deux d6putes
eussent une entrevue avec les Visiteurs des trois provinces d'Italie. 11 esperait sans doute que des explications mutuelles assureraient un accord, on que du
moins elles dissiperaient les malentendus et permettraient de mieux pr6ciser les questions i r6soudre.
Cette confbrence eut lieu, en effet, sons la presidence
de notre confrere Mgr Rosati et le r6sultat en fut
considerable. Avant tout, M. 9tienne demanda qu'on
voulht biei examiner une question de fait, qui lui
paraissait tres importante. Les auteurs du recours au
Pape avaient affirm6 que les trois provinces d'Italie
et celles de l'Amerique partageaient leur micontentement et souscrivaient a leurs r&clamations.
II faut, dit M. ]tienne, que ce fait soit bien
6clairci, avant toute discussion; car il est le point de
depart des difficult6s actuelles, et si 1'assertion des
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recourants n'est pas fondee, leurs plaintes sont sans
objet et ne doivent pas etre icoutees. n C'6tait une
diversion habile qui placait la discussion sur un terrain
o~ M. Ltienne 6tait stir de triompher. I1 n'ignorait
pas, en effet, que la tres grande majoriti des missionnaires italiens 6tait rest6e etrangere a la demarche
de leurs confreres de Rome. En outre, M. Timon,
Visiteur des Etats-Unis, avait 6crit que non seulement
les missionnaires d'Amerique n'avaient adressi au
Saint-Siege aucune plainte, mais qu'ils voulaient tous
le maintien de l'ordre actuel. Les Visiteurs d'Italie
interpells successivement firent une r6ponse semblable. 11 restait done d6montr6 que le recours n'etait
l'oeuvre que d'un petit nombre de missionnaires de la
province romaine. Cette question une fois vid6e, les
deux deput6s francais firent ý leur tour une d6claration tres importante : a Nous affirmons, dirent-ils, que
jamais les missionnaires francais n'ont pr6tendu que
le Superieur g6neral d-it n6cessairement resider en
France et appartenir a la nation franqaise. Seul le
gouvernement frangais a 6mis cette pr6tention. 11 a
constamment d6clar6 que d'aprbs les regles du droit
public du royaume, aucune Congregation dont le Sup&rieur ne serait pas Francais ne pouvait etre reconnue
et que si la nomination d'un etranger avait lieu, meme
par le fait d'une Assembl6e g6nerale; ii serait contraint,
tout en le regrettant, d'ordonner la dissolution de
tous les etablissements des Lazaristes dans le royaume.
Pour nous; ajoutait M. ttienne, nous reconnaissons
volontiers que d'apres nos Constitutions, le Superieur
g6neral peut etre choisi dans n'importe quelle province de la Congr6gation, pourvu qu'il ait les qualitEs
requises, ainsi que l'a express6ment reconnu un d6cret
de l'Assembl6e generale de 17o3, confirm6 par Clement XI. Nous protestons, en outre, que tous les
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missionnaires francais sont disposes a obbir.au Sup6rieur general qui sera elu, A quelque nation qu'il appartienne, suppose m6me qu'un tel choix dft amener, ce
qu'a Dieu ne plaise ! la suppression de la Congr6gation en France, et obliger le Sup6rieur gendral a
transf&err son siege dans une autre contree. ,
Grace aux explications 6chang6es dans cette conference preparatoire, deux points importants se trouvent
mis hors de doute: 1° I ltait faux qu'on eut a redouter
une scission de la part des provinces etrangeres a la
France, et que le mecontentement fut g6ndral au point
de mettre en peril I'unite de la Congr6gation: la d6claration des Visiteurs d'Italie et d'Am&rique donnait
cet egard; 2° le projet de faire
toute s6curite'
nommer le Superieur g6neral par le pape pour soustraire cette nomination a l'influence franqaise devait
etre abandonne, puisqu'il rencontrait une opposition
de la part du gouvernement francais pouvant amener
la suppression de la Congregation en France : la protestation si explicite des d6put6s francais donnait
d'ailleurs toute satisfaction et reservait I'avenir.
La Sacrce Congregation des kveques et r6guliers
mit fin a tous les d6bats en rendant un decret qui
permettait aux Pretres de la Mission de tenir un'e
Assembl6e gen6rale dans laquelle le Superieur g6neral
serait e6u selon les regles ordinaires. Le Souverain
Pontife approuva ce decret sans observation aucune et
sans restriction. Une lettre fut adressee au Vicaire
general de la Compagnie par le Prefet de la Congregation des tveques et r6guliers pour lui donner connaissance du decret.
Dans cette lettre du 5 mars 1843, le cardinal Ostini'
racontait les principaux incidents que nous avons rappeles plus haut; il permettait la tenue de l'Assembl6e
g6nerale; il d6clarait qu'il n'y avait pas lieu a diminuer

le nombPe de provinces en France ni a changer quoi
que ce fut quant aux missionnaires qui exercaient les
fonctions de superieur dans un s6minaire; il permettait qu'on convoquit d6sormais les provinces situbes
hors de 1'Eurcpe; il rappelait que le Superieur g6n6ral
pouvait etre choisi dans n'importe quelle province,
que les assistants devaient etre in quantum feri poterit
ex variis provinciis et que l'on devait avoir & Rome un
procureur g6neral pros le Saint-Siege.

Grande fut la joie des deux d6put6s franqais, et
M. Etienne nous la retrace en termes emus :: Ainsi,
dit-il, la Compagnie sortit de cette terrible lutte, non
seulement victorieuse, mais encore sans y avoir requ
la moindre blessure. Dieu meme nous r6serva, en terminant toutes les discussions que nous avons eu a
soutenir, une consolation bien douce a nos coeurs. Le
cardinal Ostini, en notifiant dans une seance solernelle
la decision du Pape, nous adressa la parole, exprimant
la satisfaction que lui avait causee notre zele &difendre l'oeuvre de saint Vincent. 11 exalta la sagesse
profonde qui avait dict6 les Constitutions qu'il nous
avait donn6es et nous exhorta & persiverer dans
l'affection que nous avions manifestee pour elles.
Aprbs cette derniere s6ance, nous eames 1'honneur
d'etre admis a l'audience du Pape. Grigoire XVI nous
fit 1'accueil le plus gracieux, nous entretint familibrement pendant une demi-heure, nous permit de lui
baiser les pieds et nous donna sa b6endiction. Imm6diatement apres nous reprimes la route de France. Nous
arrivames a Paris le 18 mars, et, le 19, sous la protectiondesaint Joseph, partirentleslettres de convocation
de I'Assembl6e generale qui devait clore la phase
douloureuse que la Congregation avait travers&e, par
l'ilection du Superieur g6neral. »
L'Assemblee g6nerale s'ouvrit a Paris, le i" aout
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1843 .A mesure que les d6putes arrivaient a la MaisonMere, on pouvait constater une parfaite union des

coeurs, mais aussi une grande ind6cision des esprits
relativement a l'election du nouveau Superieur. De
tous les noms qui 6taient mis en avant, aucun ne
paraissait devoir r6unir la majoriti des suffrages. Peu
A peu cependant l'opinion sembla se concentrer sur
MM. Etienne etPoussou et, quand le jourde 1'election
fut arrive, les d6put6s entrevoyaient quel serait le
resultat du scrutin. Ils s'attendaient neanmoins. un
ballottage et a une longue seance.
L'allocution du Vicaire gtn6ral fut tras admire ;
on y sentait percer a chaque phrase l'intention peu
d6guiste de ditourner sur un autre les suffrages des
6lecteurs.
Le scrutin commenca ensuite an milieu de l'anxi6t6
genCrale et, des le premier tour, le nom de M. Etienne
r6unit 21 voix sur 3o. L'*lection 6tait faite. Deux

d6put6s vont aussitot chercher l',lu qui, n'6tant membre de l'assembl6e qu'. raison de ses fonctions de
secr6taire et de procureur general, ne devait point,
d'apres la rtgle, assister la s6ance de l'election. II
arrive pile et d6fait, et reqoit les hommages des
d6put6s, qui viennent, tour a tour, lui baiser la main.
Mais dbjA la nouvelle circule dans la maison et ycause
une joie universelle.
Mgr Rosati, 6veque de Saint-Louis, etait alors retenu
a Paris par une cruelle maladie qui devait, quelques
mois plus tard, le conduire au tombeau. Des que le
pieux prblat entend prononcer le nom de M. Etienne,
ilnepeut contenir sa joie: c Dieusoit lou6 ! s'ecrie-t-il,

et accourant, malgr6 ses souffrances, au lieu oh se
tenait l'Assembl6e, il se jette aux pieds du nouveau
Suptrieur, qui le releve aussit 6 t et le tient longtemps
embrass6. Des que M. Etienne put se soustraire aux
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dkmonstrations affectueuses dont il 6tait l'objet de
la part de ses confreres, il alla se prosterner devant
le Saint-Sacrement et resta longtemps plong6 dans
une fervente priere : a En ce moment, disait-il plus
tard, 1'effroi dont mon ame 6tait saisie s'apaisa
subitement. Ii me sembla que Notre-Seigneur, prenant
pitie de ma faiblesse, me donnait l'assurance que, si
j'6tais fidele a maintenir toutes les regles 6tablies par
saint Vincent, il gouvernerait lui-m6me la Compagnie,
et je demeurai convaincu que Dieu ne me demandait
pas autre chose que de rtablir et de conserver dans
toute son int6gritt 1'ceuvre du saint fondateur. )
Nous n'avons pas voulu interrompre le recit des
6v6nements qui mirent la Congr6gation &deux doigts
de sa perte. Dieuveillait sur elle, et, malgr6 cette crise,
un grand bien s'op6rait par la Compagnie. Nous allons
dire quelques mots de l'etat de nos provinces de I835
a 1843.
Au moment de la nomination de M. Nozo, le s6minaire de la Maison-Mire comptait beaucoup de sujets
et paraissait bien fervent. Les belles fetes du centieme
anniversaire de la canonisation de saint Vincent, en
1837, imprimerent un nouvel elan vers la Compagnie.
Denx ans aprIs, le s'minaire et les etudes comptaient
quatre-vingt-sept jeunes gens. Plusieurs de Nos
Seigneurs les 6veques faisaient de vives instances pour
nous faire accepter la direction de leurs seminaires
diocesains. On dut ceder aux pressantes sollicitations
de Mgr I'archev6que de Sens et en 1839 quatre de nos
confreres prirent possession du s6minaire de cette
ville. En 1842, nous dirigions en France sept de ces
grands s6minaires :Amiens, Saint-Flour, Albi, Cahors,
Carcassonne, Chilons et Sens. Nos deux colleges de
Montolieu et de Mondidier etaient en voie de prosp6rit6. Nous ne pouvions pas malheureusement satis-
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faire a toutes les demandes de Nos Seigneurs les
&v6ques, car nos missions a l'intbrieur et A l'6tranger
avaient besoin d'etre fortifites. Cependant, en 1843,
M. Poussou faisait remarquer que, malgri la f cheuse
publiciti de la crise par laquelle la Congregation
passait, les vocations avaient sensiblement augment6,
et l'union, la paix, la cordialite regnaient a la MaisonMWre.
En Italie, M. Nozo avait cru devoir changer la
plupart des supirieurs de la province romaine ; les
esprits, un pen surexcites d'abord, s'6taient ensuite
calm6s et parfaitement soumis. Une nouvelle maison
avait et6 fond6e- a Oristano, en Sardaigne. A Naples,
en 1836, les confreres italiens prirent possession de la
maison de Saint-Nicolas et y transporterent le cours
de philosophie. Cette meme annee, le chol6ra qui fit
d'affreux ravages en Italic donna aux missionnaires une
nouvelle occasion de manifester leur devouement. Nos
confreres de Plaisance transform&rent en h6pital pour
les chol6riques leur maison de campagne.
L'ann6e suivante, notre maison de Monte-Citorio
fut le th6etre de f&tes magnifiques en 1'honneur du
centenaire 'de la canonisati6n de notre bienheureux
Pere. Le Souverain Pontife voulut donner une marque
sp6ciale de sa bienveillance pour la Congregation, en
venant c6l6brer la sainte messe le deuxieme jour de la
neuvaine. Nos confreres d'Italie, justement appr6ci6s
des populations et du clerg6 6taient sollicit6s par Nos
Seigneurs les evaques d'accepter de nouveaux 6tablissements ; mais le personnel dont ils pouvaient disposer
ne permettait pas de r6pondre a. des offres si honorables pour eux. Cependant, la Providence, en 6largissant
le champ des ceuvres, envoyait aussi des ouvriers, et en
1841 on constatait que les noviciats de Turin et de
Naples 6taient bien fournis. A Monte-Citorio, on avait
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remis en vigueur les conf6rences liturgiques ; elles
produisaient les plus heureux resultats et furent
encourag6es par la presence des Eminentissimes cardinaux. La meme annee M Fiorillo, assistant, ayant
6t- oblige de quitter Paris a cause de sa sante, fut
remplac6 au conseil par M. Sturchi.
En Espagne, par suite de l'etablissement d'un gou.
vernement constitutionnel, le clerg6 devou6 A Don
Carlos &tait persecut 6 . Beaucoup de nos confr&res
avaient di prendre la fuite. Vingt et un d'entre-eux
furent recueillis a la Maison-Mere et un pareil nombre
fut r6parti dans nos residences du midi de la France.
, Leur presence au milieu de nous, est-il dit dans
la circulaire du I" janvier 1836, servira .a nous ranimer nous-memes dans I'esprit de saint Vincent et i
resserrer de plus en plus les liens de la charit6 qui
doivent unir tous les membres de la Congregation.n
Les confreresespagnols nesecontentaient pas d'6difier les maisons qui les avaient recus, ils savaient s'y
rendre utiles ; et quelques-uns avaient voulupartir pour
nos missions ktrangeres. En 1839, le visiteur M. Rocca
et M. Cros 6taient retournbs en Espagne, malgr6 la
continuation de la guerre civile, afin de consoler leurs
confreres et de diriger les Filles de la Charit6 depourvues des secours propres a leur vocation. Les ann6es
suivantes laisserert les missionnaires dans une situation
p6nible. Elle 6tait telle que M. Poussou, dans sa circulaire du i" janvier 1844, manifestait la crainte
que la Congregation ne pit etre retablie de longtemps
en Espagne.
En Portugal aussi, la revolution avait disperse les
missionnaires. La suppression de la Congr6gation en
ce pays mettait nos confreres portugais dans l'impossibilit6 de fournir le personnel suffisant aux ceuvres
qui leur etaient confieesen Chine. Aussi la Propagande,
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par un decret du Ix janvier 1837, confia le soin de
ces missions a nos confreres francais. La situation
devint de plus en plus pinible en Portugal et la cirjanvier 1843 manifestait a l'6gard de
culaire du r"
ce malheureux pays les memes craintes qu'elle avait
exprimees au sujet de l'Espagne.
Les missionnaires de Pologne se trouvaient 6galement dans une situation tres difficile. Ils n'avaient
aucune libert6 pour communiquer avec les Sup6rieurs
majeurs. Mais Dieu b6nissait leur zele et, en 1842,
M. Poussou peut 6crire qu'ils sont les meilleurs
gardiens de la foi menacie dans cette malheureuse
contrie.
En 1839, s'Atait passe un 6vinement des plus heureux
pour la Congregation et pour un pays trbs cher au
coeur de saint Vincent: nous voulons parler de l'union
des directeurs et fondateurs du petit s6minaire de
Dublin a la Compagnie. L'Irlande n'avait pas perdu
le souvenir des services rendus A ses habitants persecutes par Cromwell et si g6nereusement secourus par
saint Vincent. Une Compagnie s'y 6tait form6e sous le
titre de Pretres de saint Vinoent. Ces pieux ecclesiastiques s'appliquaient a se p6n6trer de l'esprit de notre
bienheureux Pere. Inform6s des progris de la Congregation, ils demandbrent a s'y associer. La demande fut

agre6e et leur Supbrieur, M. Dowley, vint passer
quelque temps A notre Maison-Mere pour se former a
nos usages et acquerir une parfaite connaissance de
nos saintes rkgles. De plus, un de nos plus dignes
missionnaires, M. Girard Joseph, se rendit au milieu
d'eux, y sejourna quelques mois afin de les initier A
l'esprit de notre institut. Bient6t les postulants affluerent, et la Congregation eut l'espoir fond6 de se
multiplier en Irlande. Outre le s6minaire, oh ils 6levaient une jeunesse 6difiante, nos confreres irlandais
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avaient la direction de l'6glise Saint-Pierre, pris de
Dublin. Cette 6glise devint le centre de plusieurs
associations pieuses qui contribuaient puissamment a
la gloire de Dieu et a la sanctification des ames.
En 1842, la Providence acquit un nouveau champ au
zale des deux famnlles de saint Vincent, en les appelant en Algerie. Nous avions du ceder aux instances
de Mgr d'Alger, appuybes de l'intervention du gouvernement franýais. 21 Filles de la Charit6 et 4 missionnaires, avec i frere coadjuteur, furent dirig6s vers la
terre d'Afrique. Les soeurs furent charg6es de I'h6pital,
de la visite des malades k domicile, des classes pour
les jeunes filles pauvres et du soin des orphelines. Les
missionnaires eurent le soin de diriger les Filles de Ia ,
Charit6, de les seconder dans leurs ceuvjes et de
s'occuper des enfants de leurs 6coles. Ils avaient, de
plus, la mission de recevoir chez eux les pretres du
diocese pour y vaquer aux exercices de la retraite et
ils devaient pr6parer l'itablissement d'un grand
seminaire.
En 1836, 1'itat de nos Missions dans le Levant etait
des plus consolants. L'entrevue de M. Leleu avec
Ibrahim Pacha, dans le Liban, nous avait menag6 sa
protection. Les travaux d'aminagement du college
d'Antoura 6taient terminis et tout annongait, pour cet
6tablissement, une grande prosp6rit6. Nos ecoles de
Damas etaient sorties victorieuses des embarras qu'on
leur suscitait. Dan le voisinage de Tripoli, deux
anciennes Missions, Sgorta et Eden, abandonnees
depuis soixante, ans, avaient it6 r6tablies et, chaque
semaine, nos missionnaires s'y transportaient pour
exercer, leur ministere aupres de populations avides
d'en profiter.
Nos confreres de Constantinople voyaient, eux aussi,
leurs ceuvres prosp&rer; ils avaient oper6, parmi les
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heretiques, de nombreuses conversions. Notre ecole de
Smyrne comptait 140 6lves et les belles processions
du Saint-Sacrement, faites i Salonique, an milieu d'un
recueillement g6nbral, itaient un viritable triomphe
pour notre sainte Religion.
La prosperite de nos aeuvres et la multiplication des
ouvriers apostoliques dans le Levant engagerent les
Supne•urs majeurs a 6tablir, dans ces Missions, le
meme ordre et la meme rigularit6 que dans nos
maisons d'Europe. A cet effet, les deux prefectures
apostoliques furent 6rig6es en provinces,'avec les
pr6fets pour visiteurs. M. Lelen fut nomm6 visiteur de
la province de Constantinople et M. Poussou, visiteur
de la province de Syrie. Ceci se passait en i838.
M. Bricet, ancien pr6fet apostolique de Constantinople, accable par l'Age et les infirmitis, avait dfi
rentrer en France. Dans le cours de 1'ann6e suivante,
nos confreres de Smyrne avaient vu s'l6ever une belle
eglise sur les ruines de I'ancienne, incendiie en 1764.
Cette meme ann6e 1839, les Filles de la Charite
prenaient possession du Levant. Parties- de Paris le
II novembre, elles s'embarquerent au nombre de 7
pour Smyrne et Constantinople. Deux protestantes
converties, fort pieuses, les avaient devancies comme
pour sonder le terrain et leur pr6parer la voie.
Elles avaient ouvert une ecole et, quand nos seurs
arriverent, ces pieuses demoiselles prirent leur costume
et augmenterent leur nombre. Les 6coles furent d6finitivement rendues publiques an mois de janvier suivant.
Aussit6t, les enfants accoururent en foule et il fallut
envoyer 6 nouvelles Filles de la Charit6. Leur zele put
s'exercer sans entraves; elles se concilierent promptement 1'admiration et la reconnaissance de toutes les
families, non seulement catholiques, mais turques,
arm6niennes et grecques schismatiques. Le bien oper6
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par les enfants de saint Vincent en ces contrees avait
m6rit6 les 6loges du Saint-Pare; il avait daigni
declarer, dans un entretien avec un protestant converti,
que ( les Lazaristes etaient son bras droit dans le
Levant >. Nos sceurs ne restaient pas en arriere, pour
le zHle et le divouement. A Smyrne, elles se trouverent,
en 1841, au milieu des desastres d'un affreux incendie
qui d6vora les deux tiers de la ville et reduisit a la plus
extreme misbre pres de 40ooo habitants. Oubliant
tout, s'oubliant elles-memes pour ne songer qu'a soulager cefte multitude immense d'infortunns, on les vit
se multiplier partout pour subvenir a tous les besoins,
se d6pouiller de tout, s'exposer a toutes les privations,
secourir toutes les n&cessites. Elles offrirent le ravissant spectacle de tout un peuple d'infidiles et d'h6ritiques, manquant de tout, consoles, soulagis, nourris,
soign6s, recueillis par quelques filles dont les coeurs
6taient dilat6s par la charit6 de saint Vincent. Une
6pid6mie mortelle, qui suivit l'incendie et en augmenta

les d6sastres, les trouva aussi courageuses, aussi
z61Fes, aussi heroiques. Aussi le Pacha, gouverneur de
Smyrne, ne sachant'comment exprimer les sentiments
d'admiration et de reconnaissance qu'il 6prouvait,.
donna-t-il & ces humbles filles le nom d'anges de la
terre.
La moisson 6tait grande dans le Levant, mais malgr 6
l'envoi de nombreux missionnaires, les bras manquaient
pour -la recueillir. La Providence procura a nos
confreres un secours des plus pr6cieux, en associant
les Freres des tcoles chr6tiennes h leurs travaux apos-

toliques. En leur confiant les 6coles, les missionnaires,
d6charg-s du soin d'instruire la jeunesse, purent
d6sormais se livrer a toutes les fonctions du saint
ministere et operer un plus grand bien dans les Ames.
u Le succes, dit M.Poussou, a depass6nos espirances.
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Ces bons Freres, 6tablis A Constantinople et a Smyrne,
y sont singulierement goat6s. Cinq A six cents enfants
catholiques, h6r6tiques et turcs sont r6unis dans leurs
ecoles et sont, de leur part, l'objet du zele le plus
6difiant. »
Nos chers freres coadjuteurs 6taient aussi d'un
puissant secours pour les missionnaires. GrAce au
d6vouement et A l'intelligence de nos freres Claret et
Tronquet, on avait pu ouvrir, A Naxie, une maison
d'6ducation pour les jeunes catholiques.
En 184o, le Souverain Pontife nous appela en Perse,
oi M. Eugene Bore, encore laique, nous avait ouvert
les voies. M. Fornier, d'abord, en qualit6 de prefet
apostolique, puis, avec lui, MM. Darnis et Cluzel,
accompagn6s du frere David, itablirent trois stations:
une A Ispahan, une autre a Tauris et une troisijme i
Ourmiah.
Des ecoles furent ouvertes et les travaux des missionnaires obtinrent d'heureux succis. Deux pretres
h6r6tiques se convertirent et donnerent des marques
de la sincerit6 de leur retour a l'l1glise en supportant
avec constance la persecution dont ils furent l'objet.
Car la persecution ne manqua pas a l'oeuvre naissante.
M. Fornier dut quitter la Perse; MM. Darnis et Cluzel
se retirirent a Ourmiah, pour attendre que l'orage se
dissipAt et reprendre ensuite leurs travaux apostoliques.
En 184o , M. de Jacobis, superieur de notre maison
de Naples, fut choisi par le Souverain Pontife pour
aller fonder notre Mission d'Abyssinie. I1 etait accompagne de M. Montuori et precide de M. Sapeto qui,
depuis plus d'un an, pr6parait les voies A cette interessante mission. Le sol 6tait ingrat, et ce n'est qu'au
prix d'une constance inebranlable et d'un d6vouement
A toute 6preuve que I'on pouvait recueillir quelques
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fruits. Pour activer la conversion de ce pauvre peuple,
M. de Jacobis conduisit, a grands frais et a travers des
perils de tons genres, une deputation d'Abyssins
a Rome.
Apres avoir recu la b6endiction et les encouragements du Saint-Siege, le courageux missionnaire
ramena en Abyssinie ses chers pelerins. M. Biancheri,
pr&tre de la province de Rome, se joignit a M. de
Jacobis, a son retour en Afrique; M. Poussou, dans sa
circulaire du i" janvier, donne quelques details surce
voyage. a Nous avons appris, dit-il, 1'heureux retour
dans la mission, qui lui est confine, de M. de Jacobis,
pr6fet apostolique d'Abyssinie. Mais, ayant trouve
tout le pays dans les d6sordres de la revolte et de
l'anarchie, il a courn aussi de grands dangers, ainsi
que M. Montuori. Ce dernier, apres avoir traverse une
immense 6tendue de pays pour s'y soustraire, fat
conduit par la Providence. a Kartoum, ville assez
importante, situee sur le fleuve Bleu, dans le Sennaar,
oi un certain nombre de catholiques, prives depuis
longtemps de tout secours religieux, 1'accueillirent
comme un ange du ciel. Il s'occupe, en ce moment, d'y
construire une 4glise, et tout annonce qu'il pourra y
former une chretient6 int6ressante. M. de Jacobis a
grand espoir aussi de bWtir une eglise en Abyssinie.
Les d6put6s qu'il avait conduits a Rome etquiavaient
embrassd la foi catholique sont demeurbs constants
dans leur conversion et leur pr6sence, ainsi que tout ce
qu'ils racontent de ce qu'ils ont ru & Rome, sont d'ua
grand secours pour dissiper les prijug4s et les preventions qui, jusqu'd present, mettaient obstacle aux
succes de cette mission.
Notre mission de la Chine donnait aussi, A I'tglise
et a la Compagnie, de grands sujets de consolation.
Nos deux s6minaires, de Tartarie et de Macao, 6taient
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aussi florissants que nous pouvions le desirer. Partout,
nos confreres operaient de nombreuses conversions.
M. Rameaux avait ressuscit6, en quelque sorte, les
chr6tientes du Houpe, 6prouves par la persecution et,
depuis longtemps, privees de la visite du missionnaire.
MM. J.-G. Perboyre, Gabet et Perry s'6taient embarques an Havre, au mois de mars i835. Depuis pros de
seize ans, notre mission de Peking n'avait point vu de
missionnaires francais. M. Mouly, destine Aprendre la
direction de cette importante mission, y &taitparvenu
le 5 aoft 1835. Sonarriv6e causa une grande joie, tant
aux chretiens de ces contrees qu'aux missionnaires
chinois qui 1'attendaient avec impatience et qui
s'empressbrent de venir recevoir ses instructions et lui
offrir l'hommage de leur parfaite soumission. La
Mission du Kiang-Si continuait a prospirer, sous la
direction de M. Laribe. Par suite de la r6volution du
Portugal, les missionnaires de cette nation ne pouvaient plus occuper leurs ftablissements de Chine; un
decret de la Congregation de la Propagande en avait
charge nos confrires francais. Ces derniers se montrerent dignes de la confiance du Saint-Siege, et
M. Mouly avait pu 6tablir h Peking l'ceuvre si importante des retraites spirituelles pour les laiques; il eut
la consolation de voir, r6unis dans notre residence,
jusqu'A 44 exercitants. Dieu binissait les travaux des
missionnaires, car partout ils vivaient dans une union
parfaite, dans la pratique de nos saintes rIgles, s'excitant mutuellement a se remplir de l'esprit de leur
vocation. C'est A cette cause qu'on attribuait la prosp6rit6 de notre siminaire de Macao, oui r6gnaient la
ferveur et la r6gularit6 les plus 6difiantes.
Un changement, des plus avantageux pour nous,
allait s'op6rer dans nos Missions de Chine. a Le Prefet
de la Propagande, est-il dit dans la circulaire du
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I" janvier 1839, nous a fait 1'honneur de nous proposer
1'echange de notre mission du Hou-PN contre la
province tout entiere du Tche-Kiang, province limitrophe du Kiang-Si, oii nos missionnaires sont d6ji
6tablis, et qui ndus est aussi d6volue tout entiere. Son
Eminence nous a propose, en outre, de riunir ces deux
provinces du Tch6-Kiang et du Kiang-Si en une seule,
et d'y 6tablir un de nos missionnaires, avec le titre et
la qualit6 de vicaire apostolique. Nous nous sommes
empresses d'acquiescer a des propositions si bienveillantes. » En cons6quence, M. Rameaux fiut nomm6
vicaire apostolique duTch6-Kiang et du Kiang-Si, avec
le titre d'iveque de Myre in partibus. En 1840, GrMgoire XVI confiait 5 la Congregation toute la Tartarie
mongole et M. Mouly fut nomme Vicaire apostolique
de toute cette contree.
Une ann6e auparavant, le 16 septembre I839,
M. Jean-Gabriel Perboyre avait 6t6 arret6, mis en
prison et jete dans les fers en haine de la foi. Train6
devant les tribunaux et maltrait6 avec la derniire
inhumanitY, il fut enfin condamn, A mort; on n'attendait plus que la ratification du jugement par 1'empereur pour consommer son martyre. L'ann6e suivante,
M. Poussou annoncait a la Compagnie qu'elle comptait
un martyr de plus. En effet, le ii septembre 1840,
M. Jean-Gabriel Perboyre avait &et6 trangl., en haine

de la foi et pour la confession de Notre-Seigneur
J 6sus-Christ. ((Nous nous proposons, disait M. Poussou,
de vous communiquer bientot les details edifiants que
nous avons recueillis sur sa vie et sur sa sainte mort..
Mais nous ne saurions trop vous engager A rendre
mille actions de graces an Seigneur, pour la faveur
insigne qu'il a accord6e A la Compagnie, en voulant
qu'un de ses membres donnat sa vie pour lui. ,
Au moment oii le bienheureux Perboyre terminait
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ses glorieux combats pour la foi, un autre missionnaire
achevait, par une mort 6difiante et pr6cieuse aux yeux
du Seigneur, une carriere plus longue et non moins
apostolique sur la terre de Chine. M. Torrerte, Visi-

teur de toutes nos provinces de Chine et superieur
de notre maison de Macao, rendit sa belle ame a Dieu
le mime jour que le bienheureux Perboyre. II -tait
arrive juste a temps a Macao pour fermer les yeux a
M. Lamiot, le seul missionnaire qui eit survecu au
d6sastre et a la destruction de nos Missions. M. Torrette fut le premier pr6tre de la Mission qui aborda
en Chine depuis le r6tablissement de la Congregation.
A peine eut-il pu prendre connaissance de cette Mission qu'il d6ployatoutes les ressources de son zele et
'de son d6vouement pour lui rendre sa premiere splendeur. A l'aide des missionnaires qui lui arrivyrent
successivement de France, ii eut bient6t reorganis6
les diverses Missions qui nous itaient confies; en pen
de temps elles offrirent une moisson plus riche et plus
abondante qu'on ne l'avait jamais vue. Pourmultiplier
les ouvriers, ii fonda a Macao un noviciat de Chinois
d'oi sont sortis de nombreux et ze16s missionnaires
qui ne le c6d&rent pas en ferveur et en devouement a
ceux qui sont venus d'Europe. Si la Compagnie avait
la douleur de perdre si t6t et ala fleur de 1'age celui
qu'elle considerait comme le restaurateur de nos
Missions en Chine, elle 6tait grandement consol6e de
cette perte, en voyant qu'en si peu d'ann6es il avait
parcouru une carriere si vaste et si honorable pour la
Congregation.

En 1842, les 6vinements survenus en Chine par
suite de la guerre que les Anglais y avaient portee,
fournirent a plusieurs dO nos confrbres la facilit6 de
penetrer dans I'Empire et d'arriver dans les Missions
qui leur avaient kte assignees. L'occupation par les
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Europeens de 'ile de Tcheou-San, dependant du
Vicariat apostolique de Mgr Rameaux, permit d'y
6tablir aussit6t une Mission. M. Danicourt s'y transporta, y ouvrit une chapelle et parvint a se mettre en
rapport, avec les paiens de 'ile. Tout faisait espirer
que Dieu voulait repandre sa benediction sur ce nouvel 6tablissenlent. La Providence veillait d'une
maniere particulihre sur les missionnaires r6pandus.
sur les divers points de la Chine; bien que l'irritation
caus6e dans les esprits par la guerre les fit rechercher
de toutes parts, tous 6chapperent L ces recherches et
purent continuer l'exercice de leur minist&re, quoique
avec plus de precautions que par.le passe. L'avenir
semblait plein d'espkrance : notre siminaire de
Macao comptait i8 jeunes gens et un ouvrier aposto-'
lique .destin6 i faire un bien immense en Chine,
M. Antoine Anot, venait de s'embarquer a Brest, a
bord d'une fregate de l'ttat. Telles sont les consolantes nouvelles que M. Poussou donnait a la Congr6gation le I • janvier 1843.

Nos Missions des Etats-Unis continuaient aussi a.
prosperer et leurs oeuvres itaient florissantes. En
1837, M. Timon, Visiteur de cette province, transmet
k M. le Sup6rieur g6enral les d6tails les plus int6ressants. 32 ouvriers apostoliques travaillent avec un
z6le infatigable a la conversion des h6r6tiques et . la
conservation des fidiles dans la pratique religieuse.
De nouvelles recrues sont annoncees d'Europe. Mais amesure que le personnel augmente, la moisson devient
plus abondante. Une Mission est fondee i Donaldsonville, dans le diocese de la Nouvelle-Orltans. Elle
est dirig6e par trois de nos confreres. Non seulement
ils prennent soin-de la chrfttent6, mais ils ont encore
la conduite do s6minaire diocksain. Deux autres
missionnaires doivent bient6t se rendre a cette resi-
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-dence. Le Visiteur a igalement envoy6 deux mission-

naires dans l'Illinois, et au milieu des sauvages de
-cette contree; ils ont 6th accueillis avec de grandes
demonstrations de joie. Sur l'invitation du cardinal
prefet de la Propagande, la Congregation dut accepter d'aller au Texas. Notre coll6ge de Sainte-Mariedes-Barrens continuait a. oporer le plus grand bien

-dans toute la contr6e. Plusieurs families protestantes
y faisaient elever leurs enf ants, dont un certain nombre
rentrait dans le sein de l'Eglise catholique. Sur tons
les points nos missionnaires jouissaient d'une grande
consideration et de la confiance des peuples. Partout.
on les r6clamait avec de vives instances, et on se montrait pret A faire les plus g6n6reux sacrifices pour leur
former des itablissements. Partout aussi nos-confrires
se montraient dignes de cette confiance par leur zele,
leur pikte et leur d6vouement. 11 fallait des ouvriers
pour recueillir une telle moisson. L'Espagne et la
Lombardie vinrent au secours de I'Am6rique. Au mois
d'aoit 1838, 6 jeunes missionnaires espagnols accompagnes d'un frdre, d'un pr&tre italien et d'un etudiant
de m&me nation, s'embarquerent au Havre et firent
voile pour les gtats-Unis- Un instant, la province faillit
perdre son chef et celui qui faisait sa principale
force. M. Timon 4tait propose pour l'6piscopat avec
le titre de coadjuteur de 1'6veque de Saint-Louis. 11
declina cet honneur, et M. le. Sup6rieur general le
d6signa pour atre place & lastete de la Mission du
Texas, qu'il gouverna en qualit6 de prefet apostolique.
I1 continua a exercer la charge de Visiteur de tous
nos tablissements d'Amtrique. Ce n'6tait que justice :
car, apres Dieu, c'etait & 1'activit6 de son zele et aux
ressources de sa sagesse que nos oeuvres aux EtatsUnis 6taient redevables de leurs succes. C'est par ses
soins que furent 6levses tant et de si belles 6glises.

-

132 -

C'6tait i son esprit d'ordre et a sa prudence privoyante
que les Missions d'Amerique 6taient redevables des
moyens abondants qu'elles avaient pour faire le bien
dans le present et dans l'avenir.
M. Timon avait envoye au Texas notre confrere
M. Odin, avec pleins pouvoirs pour porter secours aux
catholiques de ce pays completement abandonn6s. Ces
populations montrerent le plus grand empressement
. profiter de la presence des missionnaires. Au bout
de quelque temps, cette Mission donnait d6ji de beaux
r6sultats et surtout de belles espirances pour l'avenir.
Aussi le Saint-Sitge, voulant y 6tablir notre Compagnie d'une maniere plus avantageuse, 6rigea le Texas
en Vicariat apostolique, et M. Odin fut sacri eveque
in partibus de Claudiopolis. De plus, I'autorit6 civile,
touch6e du zele et du divouement de nos confreres,
leur rendit toutes les 6glises avec leurs biens qui, par
suite de la revolution survenue dans cette contree,
avaient et6 attribu6s au domaine de l'Itat.
La divine Providence suscitait de nombreuses voca-

tions pour les Missions d'Am&rique, soit dans le pays
meme, soit en Europe. En 1841, la province de Lombardie avait envoye 4 pretres et 2 freres coadjuteurs,
sous la conduite de M. Rollando. M. Timon, qui etait
venu en Europe, etait retourn6 aux Etats-Unis avec
une nombreuse colonie de missionnaires et de freres
coadjuteurs. II fallait du mcnde a tout prix, car les
demandes de Nos Seigneurs les 6v&ques 6taient tout N
la fois nombreuses et pressantes. Nous avions di
accepter la direction des seminaires de Philadelphie,
de Saint-Louis, de New-York, de Cincinnati et de
Kentucki. Ils furent tous organises, et les confreres
qui y 6taient employ6s obtinrent bient6t, par leur z~de,
la confiance des prelats : les succes d6passerent les

esperances. D'autres 6veques nous pressaient vive-
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ment de leur rendre les m&mes services; mais nous

ktions forces de remettre & d'autres temps l'accomplissement de leurs d6sirs, afin d'attendre que nous
ayons assez de sujets pour les r6aliser. Cet empressement de nos seigneurs les 6veques a nous appeler dans
leurs dioceses etait une preuve irrecusable de l'estime
qu'ils avaient concue pour les missionnaires, enfants
de saint Vincent.
Nous ne pouvons mieux terminer cet aperqu sur
l'etat de la Congregation de 1835 a 1843, qu'en
empruntant a M. Poussou les paroles qu'il adressait a
la Compagnie dans sa circulaire du i" janvier 1843 :
a En presence, dit-il, de tant de bien qui s'opere sur
les divers points du monde par la petite Compagnie,
nous devons sentir nos cceurs remplis de la plus vive
reconnaissance envers la Bont6 Divine qui daigne lui
faire occuper une si belle place dans l'Eglise et
r6pandre tant de benedictions sur ses travaux. Nous
devons aussi admirer comment, an moment meme oi
elle est affligee par des epreuves si sensibles, ses
ceuvres se d6veloppent, ses missionnaires se multiplient partout, plus manifestement que jamais. Admirons aussi I'esprit si veritablement apostolique qui
anime nos confreres qui travaillent dans ces missions,
l'union qui regne entre eux,le devouement avec lequel
ils se livrent a leurs travaux et s'exposent a tous les
dangers, la bonne odeur des vertus de saint Vincent
qu'ils r6pandent partout, l'estime et la consideration
dont ils jouissent chez les peuples au milieu desquels
ils vivent et travaillent, la riche moisson des bonnes
oeuvres qu'ils recueillent, et disons, avec notre saint
fondateur, que ce n'est pas l1 l'ouvrage de I'homme,
mais bien celui de Dieu. Digitus Dei est hic. 4 Et, enpresence de faits siconsolants,confions-nous.
en Notre-Seigneur et soyons assures qu'une belle car-
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riire s'ouvre devant nous, si nous savons nous ranimer
sans cesse dans Yesprit de notre etat et ne desirer
autre chose que de correspondre aux desseins de
Dieu. a
Nous allons voir cette esplrance se r6aliser sons
le generalat de M. Etienne.

CHAPITRE VII

lean-Baptiste Etienne (1IS3-1874)
ttienne. Notice. Assemblee de 1843. Election de M.
Effort pour faire revivre I'esprit primitif : lever, oraison,
Union entre les anneaux de la
confession, retraites. -

hierarchie. - Dicrets. Rggles des offices. Directoires. Retraites aux Filles de la Charitd. - Pie IX. Voyage i
Rome. -

Revolution de 1848. Troubles dans la province de

Lombardie. -- Assemblee de 1849. Lombardie. Politique,
-

Liturgie romaine. -

Definition de l'Immaculee Con-

ception. - Guerre d'Orient.
Avant de commencer le r6cit des ve6nements qui
ont rempli le long g6ndralat de M. fItienne, rnous
croyons utile de raconter en quelques mots commntii
la divine Providence a pripare et conduit celui qui
devait etre le restaurateur des oeuvres de saint Vincent
i notre dpoque et un de ses plus glorieux successeurs.
Jean-Baptiste 19tienne naquit, Ie Io aoat 18oI, a Longeville, petit village situi sur la route de Metz a Paris,
a 3 kilometres de la vieille cit6 lorraine. La Providence,
qui le destinait a relever de ses rines la Congr6gation dc la Mission, lui avait pr6pare son berceau an
cceur m6me de cette province si chere au coeur de saint
Vincent et toute remplie du souvenir de ses bienfaits;
et pour mieux indiquer la mission future de ce jeune
enfant, elle permit que le sacrement de r6g6enration
lui fit conf6r6 par un missionnaire qui avait kchapp6
a la persecution des annees pr6c6dentes. Longeville,
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en effet, n'avait point encore de cure et 1'enfant dut
etre portea i'6glise de Moulins-16s-Metz, ox il recut le
bapt&me des mains de M. Jacques-Philippe Thorel,
prktre de la Mission, qui, an retour de I'exil, avait
accept6 la petite cure de Sainte-Rufine et exercait le
saint ministere dans les paroisses voisines, encore
privies de leurs pasteurs.
Dieu voulut que le futur successeur de saint Vincent
naquit comme lui de parents chritiens, mais dans une
condition modeste. Cependant, le pere ayant promptement discern6 la pricoce intelligence, la pi6tf sincere
et les autres qualites de son jeune enfant, rbsolut de
l'appliquer aux etudes. Pour aider a ce pieux dessein,
un ami de la famille, cure de Sainte-Catherine, pres
de Pont-i-Mousson, voulut bien recevoir chez lui le
petit Jean-Baptiste et lui donner les premieres lecons
de latin. Plus tard, jusque dans sa vieillesse, M. Etienne
s'attendrissait au souvenir des exemples de vie austere,
d'aimable simplicit6 et de gravit6 sacerdotale dont il
avait et6 l'heureux temoin au presbythre de SainteCatherine. Jean-Baptiste se montra le digne elive d'un
tel maitre; ses progres furent si rapides qu'au bout de
dix-huit mois, il itait admis, aprbs examen, dans la
classe de troisieme, au petit seminaire de Metz. Mais
bient6t ses professeurs le trouvyrent tellement superieur a ses condisciples qu'ils le firent passer dans la
classe de seconde, vers le milieu de l'ann6e scolaire;
il se placa bientot aux premiers rangs parmi ses nouveaux camarades.
Mais la mort de sa mere, la faiblesse de sa sant#,
lui firent interrompre ses 6tudes et il parut renoncer a
l'6tat ecclisiastique, quand un evenement inattendu vint
de nouveau changer ses desseins. En 1817, son pere
vint k mourir, et son frere, 61eve au grand skminaire,
crut que Dieu l'appelait a etre le chef de la famille
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en dehors du sacerdoce. II quitta done le s6minaire et
Jean-Baptiste alla prendre sa place. Notre jeune seminariste commenca done son cours de philosophie au
grand s6minaire de Metz, et m6rita,par sa pidt et sa
regularit6 d'etre appel6, avant la fin de 1'annee scolaire, a recevoir la tonsure cliricale.
Mais sa sant6 donna de serieuses inqui6tudes et
comme le s6minaire de Metz n'avait point alors d'infirmerie, on I'envoya recevoir les soins necessaires a
I'hospice de Bon-Secours, desservi par les Filles de
la Charit6. C'est 1A que le jeune s6minariste apprit a
connaitre saint Vincent; la lecture de la vie de 1'homme
de Dieu le remplit d'admiration pour son esprit, ses
oeuvres et ses vertus. Le coup decisif 6tait porte.
D6sormais M. Etienne n'aura plus qu'une pensee,
celle de se d6vouer tout entier an service des pauvres
et du clerg6 dans la Congregation fond6e par un saint
qui a ravi toute son estime et tout son amour.
11 arrive a Paris, le 29 septembre 1820, Ag6 de dixneuf ans. Le v6enrable M. Le Go, directeur du noviciat, comprit tout de suite quel tr6sor poss6dait la
Compagnie. Le jeune s6minariste prononca les saints
voeux le iSoctobre 1822,dans la chapelle des Filles de
Ia Charit6. Trois ans apres, i! 6tait ordonne pr6tre.
Tout ala fois secretaire et procureur de la Congr&gation, il commenca des lors a lui rendre les plus
grands services et rien d'important d6sormais ne se
fera plus dans la Compagnie sans qu'il y prenne
une part active et efficace. Le cholera de 183I fut
pour lui un apprentissage des oeuvres de charit6 auxquelles ii devait donner plus tard une si grande
extension. Mgr de Qu6len fut heureux de trouver en
lui un z6e1 coopirateur pour toutes les bonnes oeuvres.
Nous avons suivi a Rome M. Etienne, charge avec
M. Aladel de r6soudre les difficultis qu'on opposait
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a la reunion de I'Assembl&e g6ndrale qui devait donner
un successeur a M. Nozo. Nous avons dit comment
son habitude des affaires, sa sagesse et sa perspicacit6 h.terent le succcs de la negociation et comment
1'Assemble g6ndrale, dans sa s6ance du 4 aoit 1843,
le nomma Superieur gnd6ral. Cette assemblee 6lut en
qualite d'assistants MM. Poussou, Graffin, Aladel et
Sturchi. M. Etienne choisit M. Viallier comme procureur g6enral et confia le secr6tariat & M. Salvayre.
Le 8 septembre suivant, le nouveau Superieur adressait a la Congr6gation sa premiere circulaire. La se
r6velent la bont, de son coeur, la sagesse de ses vues,
et ce melange de dquceur et de force qui sera le caractere propre de son gouvernement. 11 compte sur la
docilit6 et la confiance de tous, car seules, elles peuvent
rendre moins difficile l'autoriti qui lui est confide.
D6sormais sa vie est identifi6e avec celle de ses confreres : il ne sera heureux que de leur bonheur; leurs
chagrins seront ses chagrins et leurs consolations ses
consolations. II se sent press6 de leur dire qu'il n'aura
d'autre but que de faire revivre dans la Compagnie
l'esprit primitif de la Mission et de remettre en hon.neur t les pieuses et saintes traditions de nos pares ),.

Faire revivre l'esprit primitif de la Mission et remettre en honneur les pieuses et saintes traditions de nos
peres, tel est, en effet, le but que M. Etienne va poursuivre avec perseverance, en imitant autant qu'il lui
sera possible la conduite de la Providence qui atteiit
ses fins avec autant de douceur que de force.
Avant tout, ii insiste sur la n6cessite de l'esprit
interieur, un pen affaibli par la lutte et les discussions
des annees pr6c6dentes.
L'Assembl6e avait pris a cet igard les plus sages
mesures, et tous les bons missionnaires se montraient
empress6s & s'y soumettre. Aussi M. Etienne n'eut-il
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besoin que d'encourager ce mouvement par de paternelles exhortations : u Pas d'esprit interieur sans oraison
et pas d'oraison sans la fiddliti au lever de quatre
heures. , M. Etienne ne l'ignorait pas. 11 avait appris
i l'&cole de saint Vincent que ceux qui ne sont pas
exacts a se lever

a l'heure fixee par la regle, non

seulement sent priv6s des avantages qu'il y1 a de faire
l'oraison en commun, mais souvent n'en font que pen
oa point du tout en leur particulier et, finalement,
, font banqueroute a leur vocation ; il recommande
non moins instammrent I'exercice de la rep6tition
d'oraison, cette pratique si pieuse et si 6difiante, par
laquelle en nous com•muniquantles uns aux autres ies
bonnes pens6es et les pieux sentiments que la grace
nous inspire, nous rendons common i tous ce que le
Saint Esprit opere en chacun de nous. Mais il Youlait
qu'elle se fit avec simplicit6 et dans la pensie d'une
mutuelle edification. I est impossible, disait-il, qu'une
maison oit Ia r6eptition d'oraison est ainsi faite, ne'
soit pas en peu de temps, anim.e de la plus grande
ferveur et que tous les membres qui la composent ne
fassent pas de grands progres dans la vie interieure
et ne r6pandent pas partout la bonne odeur de J6susChrist. »
Dans la circulaire du 21 avril 1844, M.

Etienne

rappelle aux missionnaires 1'article des rggles communes qui prescrit de s'approcher du tribunal de la
Penitence, au moins une fois chaque semaine. u Mais,
ajoute-t-il, ii importe grandement que les confesseurs
des n6tres soient bien 6clairds sur Ies devoirs que leur
impose leur fonction. Ils ne doivent pas oublier qu'ils
sont charges des int6r&ts les plus chers de la Compagnie et que c'est d'eux que dependent en grande
partie l'observance des rggles et la conservation de
l'esprit de la vocation et, par consequent, le sahit des
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missionnaires dont la direction leur est confibe. n Pour
6clairer leur conduite, il fit rbimprimer les avis aux
confesseurs des personnes de la Congr6gation, dresses
par I'Assemblbe generale de 1'annie 1673, et les envoya
a toutes les maisons de la Compagnie, avec invitation
aux confesseurs de les lire, de les m6diter souvent et
de s'y conformer exactement.
Les exercices de la retraite annuelle itaient nglig&s
par quelques missionnaires, sous pr6texte de repondre
aux besoins des peuples. Emportes par un zste qui
n'6tait pas selon lascience, ces missionnaires oubliaient
que tout en se d6vouant an salut des autres, ils
s'exposaient a se perdre eux-memes. M. Etienne ne
put tolerer cet abus ; il prit des mesures pour que la
retraite annuelle se fit en commun, selon l'usage, dans
toutes les maisons de la Compagnie.
I1ne ngligeait aucun moyen pour ranimer 1'esprit
intbrieurdans la Congr6gation. Nous devons mentionner ici le r6tablissement d'un pieux usage, trts propre
a conserver, au milieu des enfants de saint Vincent,
I'esprit de leur saint fondateur. Des l'origine de la
Compagnie, on dressait, chaque annee, an recueil de
ce qu'avait offert de plus edifiant la vie des missionnaires, qu'ilavait plu a Dieu d'appeler a lui. Ce recueil,
envoy6 a toutes nos maisons, montrait, pour ainsi dire,
en action les maximes de saint Vincent et etait la
continuation de sa propre vie.
Aucune lecture ne pouvait mieux inspirer a tous les
missionnaires I'amour de leur sainte vocation et le
d6sir de s'en rendre dignes, en marchant avec courage
dans la voie ouverte par leurs devanciers. Mais, Ie
malheur destemps qui avait opere tant de destructions,
n'avait point epargne cette sainte pratique. M. Etienne
s'empressa done de,.aretablir. Le 24 juin 1845, il eut
la joie d'envoyer i toutes nos maisons une premiere
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sirie de notices 6difiantes sur les confreres decides
depuis le r6tablissement de la Compagnie.
La publication des Annales de la Congregation avait
6galement subi une ficheuse interruption. M. Etienne
la reprit et youlut m6me donner plus d'extension a ce
recueil de'lettres interessantes, qui offre aux missionnaires, r6pandus dans toutes les contrdes du monde,
la facilit6 de se communiquer mutuellement le ricit
de leurs travaux, de leurs succes et de leurs esperances.
En mime temps que le nouveau Sup6rieur g6neral
assurait, par de sages prescriptions, le progres spirituel
des missionnaires, it donnait une vigoureuse impulsion
a tous les rouages de la direction de la Compagnie.
L'Assembl6e de 1843 avait remarqu6 que le defant
d'ensemble et d'union entre les divers membres qui
composent la Congregation devait etre attribu6, principalement, au d6faut d'ensemble et d'union entre les
diff6rents anneaux de la hierarchie; que les relations
entre le Sup6rieur g6n6ral et les visiteurs et superieurs
locaux avaient laiss6 beaucoup a d6sirer ; que les
visiteurs n'avaient pas toujours At6 entoures suffisamment des lumirres de leurs consulteurs pour diriger
les provinces avec sagesse ; que les superieurs locaux
n'avaient pas tenu r6gulibrement leurs conseils; que
les admoniteurs n'avaient pas assez compris I'importance de leur office et n'en avaient pas exactement
accompli les devoirs ; les d6sordres ne pouvaient
qu'affaiblir la puissance de l'autorit6, Ia d6pouiller de
tout ce qui peut la rendre respectable aux yeux des.
inferieurs et lui faire perdre l'estime et la confiance,
conditions essentielles a son action et sans lesquelles
elle doit n&cessairement se compromettre et perir.
M. Etienne insiste pour que d6sormais chacua
remplisse son devoir. Ii veut que les d6positaires de
l'autorit6, a tous les degr6s de la hibrarchie, soient
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fiddles a 6crire an Superieur general, comme la regle
le prescrit, afin d'eclairer sa sollicitude et de l'aider
h procurer Ie bien de la Compagnie, en lui faisant
connaitre 1'6tat des maisons, le succes des oeuvres, les
dispositions des sujets et la maniere dont ils s'acquittent des fonctions de 1'Institut. Il insiste pareillement
pour qu'aucune maison ne soit privie du bienfait d'une
visite r6gulibre. Donnant lui-meme 1'exemple, il parcourt pendant l'annee 1844, la plupart des maisons de
France et du nord de I'Italie, envoie son premier
assistant, M. Poussou, a Rome et A Naples, et veille a
ce que dans les autres provinces chaque visiteur se
rende compte de tout. C'est ainsi que, des le debut de
son g6n6ralat, M. Etienne fit sentir son action dans la
Compagnie sur tous les points a la fois, et montra par
ses paroles et par ses actes qu'il 6tait risolu & la
conduire d'une main ferme et vigoureuse.
Poursuivant sans rel&che ce travail de riorganisation, le nouveau Superieur general, dans le courant
de l'annee 1845, porta toute sa sollicitude sur un objet
de la plus haute importance pour le bon gouvernement de la Compagnie : nous voulons parler de la
collection des d6crets des assemblies gn&irales. Ces
d6crets forment une espce de code oit le missionnaire

trouve la solution de ses difficults, les eclaircissements
de ses doutes et les regles de conduite les plus sfires
pour toutes les circonstances de sa vie. Par leur objet
aussi bien que par I'autorit6 d'odelles emanent, ces
lois meritent la premiere place dans notre estime
apres les constitutions et les regles communes dont
elles appliquent les principes et assurent 1'ex6cution.
Mais depuis le retablissement de la Compagnie,
elles 6taient tombees, par le malheur des temps, dans
une sorte d'oubli universel. Par une disposition admirable de la Providence, les proces-verbaux originaux
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de toutes les assemblies generates, tenues depuis la
naissance de la Congr6gation, avaient &chapp6 au
desastre de la Revolution, et ce prcieux monument
de notre 16gislation et de notre histoire etait conserv6
dans son int6gritd. Une commission, dont M. Etienne
faisait partie, avait tC autrefois chargie de preparer
une collection des dcrets, de laquelle seraient icartis
ceux qui ne paraissaient pas etre d'une application
possible ou mmre utile A notre 6poque.
Ce projet fut soumis i l'Assembl6e de 1843 qui
seule avait autorit6 pour le rendre d6finitif et obligatoire. Deux ans plus tard, M. le Sup&rieur generaL
eut Ia consolation d'adresser a la Compagnie cette.
prcieuse collection que l'Assembl6e avait approuve.Dans la circulaire qui accompagnait cet envoi, il sefelicitait hautement d'avoir pu mener a bonne fin une
oeuvre aussi importante : u Je b&nis le Seigneur,
disait-il, d'avoir reserve a mon gn&ralat la jouissancede pouvoir rendre cet immense service a la Compagnie et de mettre ce compl6ment si essentiel a sa restauration. ,
L'Assembl6e de 1843 avait exprim6 le vceu que les
regles des offices et les directoires des seminaires et
des missions fussent soumis a an travail de revision.
oiI le respect des traditions anciennes serait concilie
le plus possible avec les justes exigences des temps
nouveaux. M. ttienne s'empressa de satisfaire un vceu
qui r6pondait si bien a ses propres pens6es et porta
d'abord son attention sur le directoire des grands
s6minaires.
II reunit, pendant les vacances de l'ann&e 1844 a
notre Maison-MWre, les hommes les plus competents et
specialement les superieurs des s6minaires de France
dirig6s par la Congr6gation. Les archives de la Compagnie furent compulsies, les proces-verbaux des.
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Assemblees g6nirales, depuis saint Vincent jusqu'en
1844, furent d6pouillis pour en extraire tout ce qui,
dans la suite des temps, avait ete statue sur cette
matiere. Le tout fut soumis a un examen approfondi et
a une sbrieuse discussion. Les avis furent recueillis
sur toutes les questions et consign6s dans un procesverbal.
A ce premier travail en succ6da un second. Ce
procks-verbal fut de nouveau examine et discut6 par
une commission speciale. Les avis et conclusions de
cette commission passerent A l'examen eti%
I'appreciation du Conseil de la Congregation pour y etre admis
ou reformis et d6finitivement arr6t6s. Tant de sages
precautions ne parurent pas encore suffisantes a
M. Etienne. II voulut qu'on fit une premiere edition
*de ce travail avec de grandes marges et chaque directeur de seminaire en rcut un exemplaire, avec priere
d'y consigner i loisir toutes ses observations. Enfin, en
1849, l'ouvrage ainsi annot6 fut soumis a I'examen et
au jugement de I'Assembl6e g6nerale qui en loua
hautement le merite sans cependant lui donner le
caractere d'une regle obligatoire pour toutes les provinces de la Congregation.
C'est seulement apres cette derniere et solennelle
-6preuve que M. Etienne donna A ce directoire sa forme
definitive et le proposa comme la regle de direction
la plus sage et la mieux appropriee aux conditions
nouvelles de 1'6ducation des jeunes clercs.
Le directoire des missions et les regles particulires
de chaque office furent de la part de M. le Superieur
general l'objet d'une egale sollicitude. Un travail preparatoire de revision ex6cut6 sons ses yeux avec un
soin extreme avait e6t communique par lui i toutes
les maisons de la Congzrgation, afin de provoquer les,
observations de chaque missionnaire. L'assembl6e de
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1849 ayant approuve ce travail, il put 6tre livrd a
l'impression dans le cours de l'annee i85o, en meme
temps que le directoire des grands s6minaires.
M. Etienne souhaitait vivement que des regles semblables fussent tracees pour la direction des petits
seminaires dont la conduite nous 6tait propos6e par
plusieurs 6veques. II avait formellement exprim6 ce
d6sir dans la r6union des superieurs, tenue en 1844.
Mais la Congregation h6sitait alors a accepter ces 6tablissements, et cette difficult6, qui ne fut resolue que
par l'Assembrbe generale de 1849, retarda longtemps

1'execution du projet de M. Etienne. Ce fut seulement
en 1868 qu'il eut )a satisfaction d'offrir A la Compagnie
un directoire a I'usage des petits s6minaires,miirement
6labor6, contr616 par plus de vinet annies d'exp6rience.
Tout en s'occupant de la restauration de Ia Compagnie, M. Etienne n'oubliait pas qu'il 6tait aussi charge
des pluschers interets de la Communaut6 des Filles
de la Charite. Ce.qu'il voulait pour elles, comme pour
les pretres de la Mission, c'htait la pratique exacte
des regles donnees par saint Vincent, le retour pur et
simple aux anciens usages et aux traditions v6nerables
de leur Compagnie, en un mot, le retablissement de
l'esprit primitif.
Le premier moyen qu'il prit pour atteindre ce but
fut de procurer chaque annee i toutes les Filles de
la Charit6 le bienfaitde la retraite. Mais ii avait besoin
pour r6aliser ce projet du concours des missionnaires.
II fit done appel a leurbonne volont6 par sa circuiaire
du 26 mai 1844: ( Aux termes de nos regles communes, dit-il, la Congr6gation de la Mission a kt6
d6put6e pour diriger celle des Filles de la Charit6Selon la pens6e de saint Vincent, Dieu a coutume de
.se servir, pour conserver ses euvres,des memes moyens
dont il a us6 pour les cr6er; et comme ii s'est servi de
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notre Compagnie pour donner riaissance a celle des
Filles de la Charit6, c'est elle qu'il a appelke a la soutenir et a l'aider a remplir les desseins de la Providence sur elle. »
M. Etienne rappelle que cette CommunautE a toujours iet d'autant plus prospere qu'elle s'est tenue
plus 6troitement unie a la Congregation de la Mission,
comme une branche au tronc de I'arbre, et que les
missionnaires eux-memes, en se d6vouarit pour la

Compagnie des Filles de la Charit6, travaillent en
realit6 a la prospiriti de leur propre Congregation
et assurent a leurs fonctions un puissant 6elment de
succes. Puis il excite le ztle des missionnaires en leur
montrant les fruits de benediction que produira leur
ministere : ( C'est une belle mission confiee a la Compagnie, s'&crie-t-il, que celle d'exercer son zble en
faveur de plus de 5 ooo flles de saint Vincent r6pandues sur tant de points de 1'Europe et du monde, dispers6es dans pres de 500 etablissements d'o, sortent
en abondance les eaux bienfaisantes de la Charit6. ,
Mais ce ztle, pour 6tre efficace et beni de Dieu, dolt
&tre r6gl6 par la prudence. Aussi, en quelques pages
d'une nettet6 et d'une precision remarquables,
M. Etienne signale aux missionnaires oharg6s d'exercer pres de nos soeurs cet important ministtre les
&cueils qu'ils doivent 6viter et les precautions a
prendre; il donne en m&me temps un-plan d'instructions et des regles tres sfres pour la direction des
consciences. 11 suffit d'indiquer sommairement ces
avis pour en comprendre toute la sagesse. « Celui qui
donne les exercices de la retraite doit etre d6sign6
par le Superieur genaral; il ne doit paraitre qu'en
vrai missionnaire et donner aux soeurs qu'il evangelise
non seulement la bonne doctrine, mais l'exemple des
vertus de saint Vincent de Paul. Qu'il ait soin de lire
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attentivement les avis donnis aux confesseurs des
Filles de la Charite; qu'il traite toutes les affaires de
conscience au confessionnal et I! seulement; qu'il
evite de jamais se meler de i'administration des maisons; qu'il insiste sur la necessiti de l'ob6issance a la
soeur servante et aux superieurs majeurs, ne se permettant jamais d'accorder une dispense qu'il n'a,
d'ailleurs, aucun droit d'accorder; qu'il soit viritablement pour les Filles de la Charit le sel de la terre et
pour cela qu'il tienne a ce que les confessionnaux
soient convenablement installes et qu'il ait soin que
I'appartement qui lui est destine soit plac6 de mani&re
A mettre celui qui l'habite 'a l'abri de tout soupCon.

L'exp&rience a montr6 a quel point ces avis sont
empreints de sagesse et I'on sait quel bien immense
ont produit les retraites donnaes aux Filles de la
Chariti selon ces bonnes rIgles.
Au reste, M. &tienne ne n6gligeait aucune occasion
d'exciter les missionnaires a la pratique des vertus de
leur saint etat. Pie IX venait d'&tre 6lev6 sur le siege
de Pierre et le monde catholique se rejouissait de
l'exaltation du nouveau Pontife. Dans sa r6ponse aux
iflicitations que M. le Sup&rieur g6neral lui avait
adress6es au nom des deux families de saint Vincent,
le Pape manifestait une bienveillance singuliEre pour
notre Congregation; il engageait les enfants du saint
Fondateur a suivre toujours les traces de leur bienhenreux Pare, en se rendant les parfaits imitateurs de son
zele et de ses vertus. M. Etienne, en communiquant a
la Compagnie les pr6cieux encouragements du SaintP&re, rappelait a nos confreres qu'il y avait Il pour
eux un motif des plus pressants de se p6n&trer complitement de l'esprit de saint Vincent : a Plaise au
Seigneur, disait-il, que tous sachent repondre a la
-confiance du Souverain Pontife! Plaise surtout an
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Seigneur de resserrer de plus en plus les liens qui les

unissent an Siege apostolique; qu'ils aient toujours
leurs regards et leur coeur tournis vers lui , pour rece-

voir de lui et la lumiere qui doit les guider dans la
carri&re de leur sainte vocation et les inspirations de
la sainte charitA qu'ils doivent exercer sur tous les
points da monde pour la gloire de Jesus-Christ et
pour le salut des ames I w
Pendant les trois premieres annies de son g6enralat,
M. etienne, absorbW par les travaux dont nous avons
parl6, n'avait pu se rendre a Rome; aprbs la lettre si
bienveillante du nouveau Pontife, il jugea que ce
voyage ne pouvait etre diffir&.
Parti de France a la fin du mois de mai, M. Ltienne
visita rapidement les principales maisons de la Congr6gation qai se trouvaient sur sa route et arriva a
Rome le 15 juin. II rebut de Pie IX le plus gracieux
accueil et emporta de cette premiere entrevue un souvenir dilicieux. Une parole surtout sortie des lIvres
du Pape l'avait profond6ment impressionnae : Tout
mon desir, lui avait dit le Saint-Pere; est que vous
conserviez vos deux families dans 1'esprit qui les
anime, car c'est bien celui de saint Vincent. ) De telles
paroles tombies d'une bouche si auguste ne devaient
pas etre ignories: a En vous les transmettant, 6crit
M. itienne A ses confreres, je suis heureux de penser
qu'elles produiront dais vos ames la mme joie qu'ellesont causie A la mienne et :qu'elles vous inspireront
comme a moi une vive reconnaissance pour la bienveillance dont ce venerable Pontife daigne nous honorer
et un d6sir ardent de faire tout ce qui sera en votre
pouvoir pour vous en rendre dignes. )
Deux ans aprts, une r6volution 6clatait soudainela fin de fevrier 1848. La chute da
ment i Paris,
tr6ne de Louis-Philippe 6branlait tous les tr6nes de
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l'Europe; M. Etienne 6crit a ses confreres pour les

rassurer, leur promettant que,s'ils sont fid~les . leurs
saintes regles, ils n'ont rien i craindre, selon la promesse de saint Vincent : Pro certo habentes quod si
illas servaveritis ipsae vos servabunt. Pour lui les revolutions ne sont que de vastes creusets par lesquels
la Providence fait passer toutes les institutions; la
paille s'y consume et ne reparait plus; I'or seul y
risiste a l'ardeur du feu et n'en sort que plus pur et
plus precieux : a Prions, disait-il, prions pour la Compagnie, pour l'Eglise et pour le Saint-Pere. ,
Le contre-coup de la R6volution en France s'etait
fait promptement sentir en Italie.
Pie IX, assi6g6 dans le Quirinal, avait du prendre
la fuite et chercher un asile a Gaete, dans les Etats du
roi de Naples. Au milieu de ces agitations, les ordres
religieux couraient les plus grands p6rils. Dej~ les
J6suites, chassis par l'tmeute, avaient pr6cede le Pape
sur la route de I'exil ; d'autres communautes ne
tarderent pas a subir le meme sort, et les Filles de la
Charit6 elles-memes virent fermer plusieurs de leurs
itablissements dans le Pimont.
En presence du danger qui menacait nos maisons
d'Italie, M. Etienne ne resta pas inactif. II alla trouver M. Jules Bastide, alors ministre des Affaires
ktrangeres, et lui prksenta sa requete d'une manieresi
ing6nieuse qu'il obtint un pleiri succes. t M. le Ministre, lui dit-il, si j'etais n6gociant et que j'eusse des
comptoirs en pays 6trangers, ne pourrais-je pas
r6clamer la protection de la France dans le cas oi ces
comptoirs seraient menaces? - Assur6ment, r6pondit
le ministre. -Eh! bien, reprit M. Etienne, je suis,en
effet, a la tete d'un negoce de charit6 qui a aussi ses
comptoirs, c'est-a-dire ses 6tablissements religieux en
pays 6trangers. Aujourd'hui, dans les Etats sardes,
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leur existence est en peril et je viens vous prier de les
d6fendre. , M. Bastide l'assura qu'il trouvait cette
d6marche tres raisonnable et promit d'adresser a ses
agents des instructions en consequence. Il tint parole,
et ainsi furent sauv6es en 1848 les maisons de la province de Piemont.
Malheureusement, quelques esprits ardents,entrain6s
par le torrent des idies nouvelles, s'itaient persuades
que la Congregation devait suivre le progres des
societ6s humaines, et pour cela subir une transformation qui la mit en rapport avec les pretendus besqins
des temps modernes. Dans leur pensee, il fallait operer
une reforme rad-icale dans les institutions et les regles
communes et introduire dans le gouvernement de la
Compagnie une espece de souveraineti du peuple. Ces
id6es extravagantesn'avaient trouv6 de credit qu'aupres
d'un petit nombre de missionnaires. Cependant,
M. Etienne crut qu'il etait n6cessaire d'empcher la
contagion de s'6tendre, et le 24 juin 1848 il adressa H

ses confreres d'Italie une circulaire, afin de les pr6venir contre la seduction que ces theories dangereuses
pouvaient a la longue exercer sur leur esprit. 11 fit
davantage encore : le moment 6tait venu de convoquer
une assembl6e sexennale ; il jugea qu'il convenait de
la transformer en Assemblee g6enrale.
Elle s'ouvrit a Paris, le 3o juillet 1849. C'etait la
plus nombreuse qui se fft reunie depuis l'origine de
la Compagnie. Pour la premiere fois, I'Europe, 1'Asie,
l'Afrique, I'Amerique s'y trouvaient repr6senties. La
premiere et la plus grave de toutes les questions qui
furent soumises A son appreciation avait pour objet de
retablir la paix et la concorde dans la province de
Lombardie. L'Assembl6e diclaraunanimement u qu'il
n'y avait pas lieu d'introduire le moindre changement
dans les regles de la Congregation. n Elle supplia ins-
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tamment le Superieur g6ndral a d'user de toute son
autorit6 pour rdprimer touteslestentatives de nouveautes, d'en punir s6verement les auteurs, et mme, s'il en
etait besoin, de les retrancher du sein de la Compagnie ,.

C'6tait beaucoup de d6truire l'abus; mais il fallait
aussi, autant que possible, en d6truire les causes ; or,
la lecture indiscrete des journaux, la participation
mal r6gl6e aux agitations et aux elections politiques,
l'esprit d'ind6pendance et de critique parurent a l'Assembl6e g'nirale autant de racines qu'il fallait extirper
pour empecher le mal de reparaitre. En consequence,
elle d6fendit aux missionnaires de faire partie d'un
comite politique, d'accepter la d6putation et m&me de
voter sans la permission du Supbrieur gen&ral. Pour
6carter autant que possible les abus et les dangers de
la lecture des journaux, ii fut d6cid6 que cette lecture
ne serait permise qu'aux pr&tres, qu'on ne recevrait
dans chaque maison qu'un seul journal dout le superieur
aurait le choix; il fut m6me d6fendu de s'abonner i
une publication littiraire sans une permission expresse
du Superieur g&ndral.
L'Assemblie mettait en garde les missionnaires
contre l'esprit d'independance et de critique, qui 6tait
de nature a compromettre serieusement la pratique de
l'obsissance; mais elle rappelait en m&mne temps aux
supirieurs qu'ils s'exposent eux-memes a compromettre
le pouvoir qui leur est confid, en ne respectant pas
assez les Superieurs majeurs, en n6gligeant de tenir
lear conseil et en ne sachant pas inspirer le respect
pour l'autorit6 dont ils sont revetus. La douceur des
formes, la delicatesse des egards, la sincerite des sentiments, les preuves d'une affection paternelle, le support envers les imparfaits, la condescendance envers
les faibles, l'exemple d'une conduite irriprochable
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envers tous, attireront infailliblement aux superieurs
l'estime et la confiance de leurs confreres.
L'Assembl&e indiquait aussi les moyens les plus
efficaces pour assurer l'observance de nos saintes regles
et la conservation de 'esprit de la Compagnie. Nous
nous contenterons de les indiquer.
1° Lire, pendant la retraite annuelle, la circulairede
M. Almeras sur ce sujet ; 2 se rendre familibres les
maximes 6vanggliques contenues dans le deuxieme
chapitre de nos regles communes; 3" lire tous les ans,
pendant le conseil, les regles des offices ; 4" apporter
un soin particulier a bien faire la retraite annuelle ;
50 etre exact a faire les visites tous les deux ans;
6° bien observer les regles des examinateurs des postulants, quand il s'agit d'admettre les sujets.
11 y avait lI, comme on le voit, tout un ensemble
d'avis fort sages et fort pratiques, que M. Etienne fut
heureux de porter a la connaissance de la Compagnie.
Ii faisait savoir, en meme temps, que M. Nicolas
Martin avait 6t6 nommb assistant et M. Pierre Martin
admoniteur du Sup&rieur g6niral. M. Ugo, notre procureur pris le Saint-Siege, demandait, a cause de
ses infirmites, &a tre remplace dans ses fonctions.
M. Etienne annonca qu'il avait confi. ce poste &
M. Littardi, de Monte-Citorio.
L'oeuvre de restauration entreprise par M. le Sup&rieur g6neral' n'etait pas achevie. Un point tres
important de nos saintes regles restait encore inobserv6
dans les provinces de France : nous voulons parler de
I'article qui prescrit aux missionnaires de reciter le
saint office selon le rit romain, quad quidem ritu romano
recitabitur (Reg. Com. X, 5). Mais si I'abus contre lequel
reclamaient les bons missionnaires 6tait relliement
condamnable, sa suppression immediate pr6sentait
aussi de bien graves difficult6s. L'Assembl6e de 1849
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en manifestant un vif d6sir de voir 1'unit6 liturgique
retablie dans les provinces francaises avait laiss6 au
Supbrieur genaral le soin de fixer 1'epoque oii une
telle mesure pourrait etre prise prudemment.
En 1851, M.Etienne jugea que le moment 6tait vena
de donner satisfaction au voeu de la Compagnie. Par
une circulaire dat6e du l" novembre de cette mime
ann6e, il annonca que l'usage du breviaire et du missel
romain serait obligatoire,

a partir dui"

janvier 1852,

dans toutes les maisons de la Congr6gation. a Je benis
le Seigneur, disait M. Etienne, de m'avoir reserve
l'honneur de renouer et de resserrer ce lien si pr6cieux
qui unit la Congregation au Saint-Siege. Ce n'est pas
seulement par la profession de la meme foi que l'on
demeure uni an Vicaire de Jesus-Christ. I faut encore
prier avec lui, offrir avec lui un meme sacrifice de
louanges et de supplications, pour entrer en participations des richesses spirituelles dont le tresor est depose
dans ses mains.

)

Quelques annees apres, M. Etienne se r6jouissait
avec 1'univers catholique de la d6finition du dogme de
l'Immacul6e Conception. Non content d'adherer fermement a une virite si chire a la double famille de
saint Vincent, il voulut en perp6tuer le souvenir et le
fruit par de pieuses pratiques qui sont toujours en
honneur dans la Compagnie. La triple invocation a
Marie Immaculee, apres le Veni SanceSpiritus,la communion du 8 de chaque mois, le zdle a nous occuper
de la sanctification des Enfants de Marie,la fideliti a
remplir notre mission pros des Filles de la Charite, tels
sont les principaux devoirs que nous impose la d6finition du dogme de l'Immaculee Conception. Insistant
sur le dernier point, M. Etienne dit que cette divine
Mere attend de nous un redoublement de zEle pour
nous occuper d'une communaut6 dans laquelle elle a
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si manifestement plac6 ses complaisances et dont elle
veut se servir pour r6pandre par toute la terre les
effusions et les richesses de sa tendresse pour les
hommes.
Les deux families de saint Vincent eurent bient6t
l'occasion de diployer tout leur zele et toutleur d6vouement. La France, I'Angleterre et le Pi6mont, venant
au secours de la Turquie, avaient declar6 la guerre a
l'empereur de Russie. Lorsque cette guerre tclata dans
le courant de 1854, le gouvernement franqais n'avait
pris que des mesures insuffisantes pour assurer le
service religieux de 1'arm6e et celui des ambulances;
ce defaut d'organisation produisit, des le debut de
l'exp6dition, des effets d6plorables. Le cholera avait
fait irruption dans l'arm6e et des centaines de malheureux soldats succombaient chaque jour aux coups du
terrible fliau, sans recevoir les secours de la religion,
ni meme les soins corporels les plus n6cessaires. Emus
de ce spectacle, les missionnaires et les Filles de la
Charit6, tres r6pandus dans ces contr6es, demand&rent
a M. Etienne qu'il leur permit d'aller secourir les
g6nireux enfants de la France si cruellement 6prouv6s.
c Attendez que fa Providence vous donne un signe de
sa volont6. Telle fut la r6ponse que fit M. le Superieur
gen6ral. c Tant que les chefs de l'arm6e, dit-il, ne
riclameront point votre concours, demeurez en repos.

Mais soyez pr&ts a partir au premier signal ; et, s'il
le faut, fermez les ecoles pour courir partout oi on vous

appellera. n
Le signal ne se fit pas longtemps attendre. Pendant
les chaleurs de 1'et6, le typhus se joignit au cholera, et
les deux fl6aux r6unis firent de tels ravages dans I'ar-

mee, que l'administration aux abois dut r6clamer le
secours des soeurs de Constantinople, de Smyrne et des
autres villes du Levant. En meme temps, le ministre

de la guerre adressait a M. Etienne un pressant appel,
auquel celui-ci r6pondait en faisant partir successivement de nombreuses 6lgions de Filles de la Charite.
Les missionnaires suivirent bient6t.D'abord ils n'eureat ;
d'autres fonctions que celles de directeurs spirituels.
des sceurs; mais, par surcroit, ils se d6vouerent avec
autant de zele que de succes au service des ambulances.
qui 6tait fort n6glig6. Enfin, un d6cret imperial les
nomma aum6niers des ambulances de Constantinople.
L'italie fournit aussi son contingent de missionnaires
et de Filles de laCharit6. LaProvidence voulut m&me
leur riserver 1'honneur d'etre comme les sentinelles
avanc6es de cette arm6e apostolique et de p6nitrer les
premiers surie territoire de l'empire moscovite.
L'effet moral produit dans Farmie par l'arrivie des
soeurs fut immense.< En vous voyant, ma seur, s'ecriait
un pauvre malade, je crois voir ma mere et la France. o
Soldats, officiers, medecins, leur temoignaient en
toutes rencontres la plus vive reconnaissance. Pour
soutenir leur courage, au milieu de travaux incessants
et de dangers de tout genre, elles avaient obtenul'inestimable faveur de la communion quotidienne.
Leur ame puisa ainsi " sa v6ritable source la force
surhumaine dont elles avaient besoin. Cependant le
fleau ne les respecta pas longtemps ; trente de ces
g6nereuses filles succomberent en quelques mois sur ce
champ de bataille du divouement. Le r6le des missionnaires etait plus obscur, mais non moins fatigant.
Dieu voulut aussi recompenser par une mort glorieuse
I'abnegation et le devouement dont ils avaient donne
tant de preuves. Quatre d'entre eux furent victimes de
la contagion et payerent de la vie l'honneur de servir
Dieu et leur Patrie.
An moment de conclure la paix, le gouvernement
voulut temoigner sa reconnaissance aux enfants de
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saint Vincent. M. Etienne refusa poliment, mais fermement, les distinctions honorifiques que le ministre
<,e la guerre voulait accorder aux missionnaires et a
aux sceurs, qui avaient rendu tant de services a l'armbe
francaise. a La seule ricompense qui puisse etre agr6able a nos missionnaires et a nos sceurs, &crivait M. le
Supirieur g6neral au ministre de la guerre, c'est qu'il
leur soit donn6 de faire plus de bien encore et de se
d6vouer davantage. » La proposition de decorer les
missionnaires et les sceurs n'eut pas de suite, grice a
la fermet6 de M. Etienne. Aprbs avoir rappel, dans sa
circulaire du 1" janvier 1857, les travaux de ses fils et
filles en Orient, il put conclure par les lignes sui-vantes : a Les enfants de saint Vincent ataient destines
par la Providence h ajouter un rayon de plus a l'aureole
de leur Pere, en unissant la gloire de I'humilit6e celle
du devouement. A notre grande 6dification, ils sont
rentr6s dans la sainte obscurite de lear vocation, purs
de toute distinction humaine et heureux d'avoir pu
rendre au monde de si 6minents services et de n'en
recueillir d'autre r6compense que celle que leairriserve
le Ciel. n
CHAPITIE VIII

J.-B. Etienn (Suite)
-200 anniversaire de la mort de saint Vincent.-- Mort de
MM.Danicourt, Leroy, de Jacobis, Pousson. - 21' Assem-

blie g6ndrale. - Qualit6s du missionnaire missionnant. Conferences aux Filles de la Charit&. - Monument du
Berceau de saint Vincent. - Mort de MM. Aladel, Sturchi.
- 22' Assemblee g6nerale. - 25* anniversaire du g6neralat
de M. Etienne. - Soin du temporel. - Comptabilit&. -

Secourir la MaisorwMre.

Lorsque Pie IXfit appel an concours volontaire de
tous les fid~les pour relever les finances 6puisies de
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son gouvernement,.M. Etienne lui adressa aussit6t une
somme considerable au nom des deux Congregations
dont il 6tait le chef.
Le 19 juillet 186o, il etait heureux de porter a la
connaissance de la Congregation les nombreuses
faveurs spirituelles que le Saint-Siege accordait aux
fideles et surtout aux enfants de saint Vincent, il'occasion du 2oo0 anniversaire de la mort de l'ap6tre de la
Charite. Des cre6monies solennelles eurent lieu a cette
occasion, dans 1'6glise de notre Maison-Mere. Pendant
quinze jours, on vit les fideles accourir de tous les
points de la capitale, pour vknirer les pricieux restes
de saint Vincent. On efit dit que ce n'4tait pas seulement une fete de famille, mais la fete de tout le

diocese de Paris. Un pareil ilan de pikt6 s'&tait produit, non seulement dans tous les dioceses de France,
mais jusque dans les contrees les plus lointaines,
partout oh se trouvait une eglise de missionnaires oa
une chapelle des Filles de la Charit6.
Ce spectacle 6difiant et les bonnes nouvelles qu'il
recevait de toutes parts, aidirent M. ,tienne a supporter les 6preuves que Dieu menageait alors a nos
deux families. La mort frappait sur elles a coups
redoubles. La premiere victime fut Mgr Danicourt,
vicaire apostolique du Kiang-Si. Venu des extr6mitis
de l'Orient pour rapporter les restes du v6nerable
Perboyre, il avait a peine d6pos6 son pricieux depbt
entre les mains de M. le Sup6rieur g6enral, qu'il
expirait, le 2 f6vrier, dans la Maison-Mere. Presqu'en
meme temps, la Compagnie des Filles de la Charit6
pleurait la mort de la ven&rable Mere Devos. Un mois
plus tard, M. Gamba etait subitemenit enleve A la
Mission de Constantinople, qu'il gouvernait avec taut
de sagesse. Le 3o juillet suivant, deux autres vaillants
missionnaires, M. Francois Leroy, visiteur de la pro-
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vince de Syrie, et Mgr Justin de Jacobis, vicaire apostolique de l'Abyssinie, succombaient aux fatigues d'un
long et glorieux apostolat. La nouvelle de leur mort
6tait g peine arrivie & Paris, que M. Antoine Poussou,
premier assistant de la Congregation, rendait le dernier soupir, apres une douloureuse maladie. En faisant
1'6loge de ce defunt, M. Etienne' 6tait assu're de
reproduire le sentiment de tons ses confreres. c Vous
connaissez tous, disait-il, son d6vouement constant
pour la Compagnie et pour le succes de ses euvres.
Si la Providence voulut qu'il interrompit sa carriere
apostolique en Syrie, ce fut parce qu'elle le destinait
a rendre des services, bien autrement importants, en
Europe. II devait, au milieu d'une tempete furieuse,
prendre en main le gouvernail de la barque de la
Compagnie, prete a sombrer. II devait, en qualite de
Vicaire general, la preserver des graves dangers
auxquels 1'exposait une crise qui pouvait a'mener sa
ruine entiere. II devait enfin la d6gager de difficult6s
presque inextricables, dans lesq'ielles elle se trouvait
engag6e, et preparer les circonstances qui devaient
assurer son salut et sa prospirith future. Sa tache ne
se termina point a la fin de ses pouvoirs interimaires.
La Providence devait lui faire occuper la premiere
place dans mon conseil, afin de mettre an profit de
mon administration toutes les ressources de ses
lumieres, de son d6vouement et de son experience.
Des ce moment, ce ne fut plus seulement une mission
qui devint l'objet de ses sollicitudes, mais toutes nos
missions 6trangires virent leurs inter&ts confies a ses
soins et, pendant pres de vingt annies, ilne cessa de
travailler, de toutes ses forces, a leur d6veloppement
et & leur succes. De telles pertes sont cruelles, elles
ne peuvent &treadoucies que par les souvenirs edifiants
et par les beaux exemples qu'elles nous laissent pour
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notre consolation. n Ainsi parlait M. Etienne dans sa
circulaire du " janvier 1861.
Au mois de juillet de la meme annie, s'ouvrait, i
notre Maison-MEre, la 21' Assemble generale. Commenc6e le 29 de ce mois, elle fut terminee le 4du mois
d'aoft, ala g9 session. Elie comptait 6o membres
Jamais, depuis l'origine de la Compagnie, aucune
.Assembl&e n'avait prisenti un pareil spectacle. Aucune
6poque n'avait vu le Portugal, 1'Autriche, la Prusse,
I'Alg6rie, le Mexique represent6s dans ces memorables
r.unions. La Pologne y apparaissait apres un siecle
d'absence. Ses d6elgues avaient pu echapper a la surveillance de la police russe et se rendre Ala MaisonMere.

Ce fut une grande joie pour M. Etienne de voi
autour de lui les representants de toute la famille de
saint Vincent. Sa pensie se reportait involontairement
vers le pass6 et, comparant I'Assembl6e actuelle avec
-celle qu'il avait vue pour la premiere fois en 1829, il
ne pouvait contenir son admiration. , Alors, s'ecriait-il,
ce n'etaient que des debris qui racontaient tres tristement les splendeurs de l'antique edifice. Aujourd'hoi,
ce sont les magnificences d'un edifice nouveau, dontla,
gloire surpasse celle du premier. , Quand nous nous
rappelons dans quel 6tat pr6caire M. lEtienne avait
trouv6 la Congregation 'en 1820 et par combien
d'6preuves fut achetee la prosp6rit6 dont il 6tait
temoin, nous redisons comme lui, avec l'ap6tre:
A Domino factum est istud et est mirabile in oculi
nostris. Tout p6netr6 de cette pens6e, il d6veloppe
dansles premieres pages de sa circulaire du i"r novembre r861, avec ampleur et precision, le r6le des
assembl6es g6nerales et 1'influence qu'elles exercent
sur la marche de la Compagnie. " Saint Vincent, notre

bienheureux pire, y avait vu un puissant moyen de
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resserrer les liens de l'unite, de renouveler la ferveur,
de maintenir ou de restaurer, danstoutes les provinces
de la Congregation, la r6gularite primitive et de
relier, comme dans- un seul faisceau, tous les esprits.
et toutes les volontts, pour les faire rayonner uniform6ment sur tous les points du monde, tout en les
dirigeant vers une meme fin, qui est la gloire de Dieu
et le salut des ames, leur imprimant une meme impulsion, leur faisant realiser les m8mes efforts d'idification, par 1'emploi des m&mes moyens. a Tout p6netr6
de ces grandes pensees, M. Etienne cberchei les faire
passer dans 1'esprit de tous ses confreres, sachant
bien que les missionnaires, veritablement convaincus
de l'importance d'une Assembl'e g&nerale pour le bon
gouvernement de la Congr6gation, le succes de ses
ceuvres et la perfection de ses membres, mettront la
plus scrupuleuse exactitude a en suivre les decisions.
Nous allons resumer en quelques mots celles qui furent
prises dans I'Assembl6e de 1861.
Celle-ci se prioccupe surtout de prendre toutes les
mesures n6cessaires pour bien asseoir l'unit6 dans la
Compagnie et pour en rattacher tons les membres A
son chef, de sorte qu'ils ne fassent qu'un avec lui.
Or, l'unit6 ne peut se r6aliser que par l'uniformit6.
Mais cette uniformit6 se maintient surtout par les
s6minaires internes; il est done d'une importance
majeure que tous nos sujets y regoivent la m&me
formation. Voilk pourquoi 1'Assemblee manifeste le
d6sir que la direction de nos s6minaires internes ne
soit plus d6sormais confi6e qu't des missionnaires qui
auront pass6 quelque temps dans la Maison-Mbre,
comme cela se pratique avec grand succes pour les
provinces des Filles de la Charit6. Elle s'61eve contre
un abus qui s'6tait glissh dars quelques-unes de nos
provinces, oiu les jeunes gens 6taient distraits de leur
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seminaire ou de leurs etudes pour etre employes, soit
au service des paroisses, soit a 1'enseignement dans
nos coll6ges. L'Assemblie exige en consequence que,
dans les provinces, les. regles des -s6minaristes et des
etudiants soient fiddlement observ6es.
II 6tait assur6ment tres important que les jeunes
missionnaires fussent bien formns a la vertu; mais il
n'etait pas moins indispensable qu'ils pussent donner
au pcuple une nourriture saine, solide et abondante.
c Il n'est pas rare, dit M. ttienne, de rencontrer de
jeunes missionnaires qui se confient dans une pr6tendue facilit6 qu'ils ont pour la parole, repugnent a
6crire leurs discours et a les apprendre par coeur.
Alors ils ne distribuent 'au peuple qu'une abondance
de paroles souvent d6nuees du fond et de la forme
necessaires pour eclairer les esprits et toucher les
coeurs. C'est pour privenir cet abus et obliger nos
jeunes missionnaires a l'6tude et au travail que le
directoire des missions prescrit au directeur de lire
leurs discours avant qu'ils soient prononc6s. En consequence; ajoute M. ttienne, je recommande avec les
plus vives instances a MM. les sup6rieurs locaux etaux directeurs des missions d'exercer en cette matiere
la plus consciencieuse sollicitude. Par lI, tout en prevenant un abus s&rieux, ils rendront un vrai service i
la Congr6gation, en lui pr6parant des ouvriers vraiment
utiles. ,
L'assemblie de 1861 prit aussi les mesures les plus
efficaces pour maintenir nos confreres dans l'esprit
de simplicit6 qui convient si bien aux enfants de saint
Vincent de Paul. Les services rendus au gouvernement
et aux dioceses avaient fourni aux missionnaires I'occasion de se montrer tels qu'ils doivent etre, les ennemis de toute distinction honorifique, soit civile, soit
religieuse, n'attendant que de Dieu seul la recompense
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due 4 leurs travaux. Cependant, pour couper court a
certaines habitudes et enlever tous les pretextes, l'Assembl6e g6nirale formula sur ce point.les resolutions
* Ilest interdit A tout missionnaire d'acsuivantes :
cepter aucune d6coration on distinction honorifique
de la part de l'autorit6 civile, non seulement en Europe,
mais aussi dans les missions 6trangeres; 2" II lui est
igalement interdit d'accepter et de porter les insignes
de chanoine, quelle que soit la position qu'il occupe
dans le clergY; 3' Il lui est d6fendu aussi, a moins
que ce ne soit pour une cause tres grave et -toujours
avec une permission expresse du Sup6rieur g6n6ral,
d'accepter, soit de l'autorit6 eccl6siastique, soit de la
part d'un gouvernement civil, soit d'une autorit6
municipale quelconque, aucun emploi public auquel
soient attaches des 6moluments. Dans le cas oui M. le
Sup6rieur g6neral croirait devoir accorder la permission, les 6moluments deviendraient la propri6t6 non
du titulaire, mais bien de la Compagnie. n
M. Etienne termina le resum. des travaux de cette
assemblee par l'l6oge du nouvel assistant, M. Eugene
Vicart, de Carcassonne, choisi pour remplacer le
regrett6 M. Poussou.
M. le Sup6rieur gen6ral 6tait grandement prd6ccup6
du succis de notre ceuvre principale, celle des missions;
il n'ignorait pas qu'apres la grace de Dieu, c'est au
zele et aux vertus des ouvriers apostoliques qu'il faut
attribuer ce succes. VoilA pourquoi, dans sa circulaire
du I"e novembre 1862, il d6veloppe, avec une grande
sagesse ce que doit etre un enfant de saint Vincent
l'oeuvre des missions. Trois l66ments lui
~
appliqu6
semblent r6sumer I'aposfolat de Notre Seigneur : la
priere, le travail et la souffrance; ce sont aussi ces
trois l66ments qui constituent I'action des missionnaires
et qui fecondent son ministere.
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Et d'abord, saint Vincent nous le d6clare : le missionnaire doit etre homme d'oraison; par cons6quent,
etre chartreux Ala maison, ne pas chercher A s'occuper
au dehors et se retremper dans la solitude et la vie,
de famille. M. Etienne insiste pour que tous les missionnaires se trouvent riunis pour les exercices de la
retraite annuelle.
Le missionnaire doit etre, en second lieu, homme de
travail et de devouement; mais d'un travail regle par
l'obeissance et la discr6tion. Ne pas rechercher les
missions qui nous plaisent, mais celles qui nous sont
attributes par nos sup&rieurs.
- N'oublions jamais qu'a l'exemple de l'ap6tre, nous
devons suppl6er a ce qui manque A la Passion de JesusChrist. Ce divin Sauveur a gagne les Ames par la croix;
nous ne saurions les gagner par une autre voie. Si le
missionnaire ne participe pas en lui-meme et dans
toutes ses d6marches a la mortification de Notre Seigneur, s'il n'est pas sous ce rapport le module des
fideles et du clerg6, son ministere sera frapp6 de
st6rilitL.
Sans doute, la pi6te, le zdle, le devouement, I'esprit
de sacrifice sont les qualit6s essentielles du missionnaire; mais, cependant, elles ne suffisent pas. 11 faut
encore, pour s'adonner utilement et constamment A cet
important ministere, une certaine vigueur physique,
capable d'en supporter le rude labeur. i L'expbrience,
dit M. Ltienne, est venue me convaincre qu'il y a des
m6nagements A garder dans 1'ordre de vos travaux
pour soutenir les forces et conserver les sant6s. II est
necessaire de distancer les missions et les retraites par

des intervalles de repos; adtrement, il en resulterait
des inconv6nients tres graves. Pour s'etre dispenses de
cette pricaution, nous avons vu des missionnaires tres
robustes frapp6s tout Acoup d'infirmit6s on d'accidents
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qui les ont forces d'abandonner tout A fait ce genre de
ministere oi its faisaient grand bien. n
M. Etienne avait toujours l'oeil fix sur la Compagnie des Filles de la Charit6, confibe a sa sollicitude,
et ne n6gligeait aucun moyen de travailler efficacement & la perfection de ses membres et au succes de
ses ceuvres. II avait pu apprecier a quel point le zele
et le d6vouement de nos confreres avait contrabu6 &
multiplier les vocations chez nos soeurs et a faire reussir
leurs oeuvres d'une maniere merveilleuse. Les retraites
annuelles, donnies par les missionnaires A ces saintes
filles, produisaient les plus heureux fruits. Mais la
flamme de la chariti, allumee par les pieux exercices,
avait besoin d'etre, de temps en temps, raviv6e, sous
peine de diminuer insensiblement et-de s'6teindre. Le
moyen 6tait tout indiqu6 par la pratique de la MaisonMere. Des conferences spirituelles s'y font deux fois
le mois. Chacune des maisons de Paris et des. environs y envoie une d6putation, de maniere que toutes
les sceurs, A tour de r&le, participent A ce bienfait. On
avait reconnu que c'6tait A cela, en grande partie, que
Yon devait attribuer la r6gularit6, la ferveur, le zele
qui se maintiennent dans ces maisons pour le plus
grand bien des pauvres et pour I'Ndification des fiddles.
M. Etienne resolut d'employer, dans une certaine
mesure, le meme moyen, en faveur des maisons 6loign6es de la Maison-MWre.
En cons6quence, il fit connaitre, par sa circulaire
du i" novembre 1863, les mesures qu'il avait arretees
A cet 6gard : 1i On indiquerait divers centres. oh se
r6uniraient des d6putations de chacune des maisons
de la ville principale et des environs, dans chacun desquels un missionnaire se transporterait pour y faire
une conference spirituelle; 2' La conference aurait
lieu, une fois chaque mois, A jour et A heure fixes,
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dans une maison determinee ad hoc par les supirieurs.
Les m&mes sup6rieurs donneraient avis aux diverses
maisons, d6signees pour y prendre part, qu'elles sont
autorisees A s'y rendre piriodiquement; 3* La conf- .
rence n'aurait pas lieu pendant les mois de juillet,
d'aoft et de septembre, ces mois itant employes aux
retraites annuelles; 4* Le sujet de la conference serait
toujours le texte des regles communes des Filles de
la Charit6, dans un ordre suivi sans interruption, de
paragraphe en paragraphe, depuis le commencement
jusqu'a la fin. Par ce moyen, la regle se maintiendrait
toujours en vigueur, et les negligences et les illusions
en cette matiere seraient pr6venues facilement ou
corrig6es; 5* Pour rendre la conference utile, il est
n&cessaire que ce soit toujours le meme missionnaire
qui la donne. II devra avoir entre les mains les regles
communes des soeurs, leur cat6chisme des voeux et
celui de communaute, pour y 6tudier les questions de
detail de ses instructions, et pour qu'il ne soit pas
expose a imettre des propositions ou A donner des
decisions qui seraient en disaccord avec l'esprit et les
usages de la Compagnie; 6' S'il se trouve empech6,
par maladie ou par toute autre cause, il se fera remplacer par un de ses confreres. Dans ce cas, celui-ci
ne devra pas traiter d'un sujet tire de la regle, mais
bien.d'une vertu propre A 1'atat des Filles de la Charite, dont il sera convenu avec lui; 70 Toutes les seurs
qui assisteraient A ces conferences seraient par lI
meme autorisees a faire les communications qu'elles
6prouveraient le besoin de faire, au missionnaire
charge de donner les conferences, afin d'en recevoir
les avis qui pourraient leur etre utiles. , Cette mesure,
sagement realisee, pr6sentait les plus pricieux avantages. Elle semblait r6clamee par la grande extension
que prenait la Compagnie des lilles de la Chariti et
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par la multiplicitA de ses maisons et de ses euvres.
C'itait comme une necessiti, au milieu des 6v6nements
qui agitaient la soci&t6 : a .Le monde entier est en
travail, disait M. ltienne, et, au milieu de cet 6branlement des hommes et des choses, il faut soutenir
1'rdifice de cette Communanut et le maintenir sur ses'
bases, sans que les vicissitudes humaines puissent en
affaiblir la solidite. II faut qu'il soit toujours dans des
conditions qui lui permettent d'abriter toutes les
miseres et toutes les souffrances qu'amenent successivement apres elles les discordes civiles et les transformations sociales. Les missionnaires charges de cette
nouvelle mission seront comme autant de colonnes,
plac6es de distance en distance, pour en maintenir
l'6quilibre et pr6venir toute secousse d6sastreuse. Ce
seront autant de fils, par lesquels il me sera possible
d'envelopper toutes les Filles de la CharitA dans le
riseau de ma sollicitude paternelle et de mon d6vouement pour elles. Mon cceur sera soulage et consol6 dela distance qui les 6loigne de moi, parce qu'elles
auront pres d'elles des interpretes de mes pensCes et
de mon affection. » Grice a la bonne volont, de nos
soeurs et au devouement de nos confreres, les esp&rances de M. ]tienne n'ont pas &t6 trompkes, et les
conferences spirituelles ont produit et produisent
toujours les meilleurs fruits.
M. le Sup6rieur g6neral, fiddle imitateur de saint
Vincent dans le gouvernement de la Compagnie, ne
voulait pas enjamber sur la Providence, en cherchant
i faire le bien sans y &treappae; mais lorsque NotreSeigneur confiait des oeuvres a sa sollicitude, il savait
y consacrer tous ses soins et tout son devouement.
C'est ainsi qu'en 1864, M. Itienne faisait connaitre A
la Compagnie deux institutions nouvelles n6es dans
la Congregation et destinees H faire un grand bien
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dans l'Eglise : nous voulons parler de l'ceuvre de la
Sainte Trinit6, pour le soulagement des ames du Purgatoire, et de la d6votion a la Sainte Agonie de
Notre-Seigneur.
Cette ann6e meme,le 24 avril, pres de 3oooo pelerins appartenant a toutes les classes assistaient i
l'imposante c&remonie de l'inauguration du monument elev6 au Berceal de Saint-Vincent: « Vous savez,
disait M. Etienne, dans la circulaire qui annongait
cette grande fete, vous savez que ce fut une de mes
premieres pensces, aussit6t que je me vis appel i
occuper la place de saint Vincent, de rendre son bercean glorieux, en faisant 6riger un monument qui
serait un timoignage solennel de I'amour de ses
enfants et de la reconnaissance de tous les pauvres
de l'univers. J'ai fait, A plusieurs .reprises, i votre
concours un appel a cet effet, auquel vous avez gen6reusement repondu. Enfin, mes voeux et les v6tres vont
_tre remplis. Ce monument dira i la posteritb de nos
families notre joie et notre bonheur d'avoir 6t6 choisis de Dieu pour entourer de gloire le lieu obscur
d'oh se leva sur le monde ce beau soleil d'amour et de,
mis6ricorde dont les rayons bienfaisants repandirent
et r6pandent encore tant de douceurs et de consoletions sur toutes les miseres de I'humanit6. a On avait
choisi le 24 avril pour l'imposante c&remonie, parce
que cette date rappelait F'anniversaire de la naissance
de saint Vincent. L'6glise, consacree la veille, ne
pouvait contenir la multitude. Un autel fut dresse i
1'extrieur et la land se transforma en un temple
immense, oi le Saint Sacrifice fut celibr6 sans interruption depuis les premieres heures du jour. A dater
de cette 6poque, M. Etienne ne cessa de travailler au
d6veloppement des 0euvres'creces an Berceau de SaintVincent. II aimait a venir chaque .ann6e se reposer i
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1'ombre du vieux chene et respirer 1'air natal de son
glorieux pere. 11 aimait a contempler cette petite maison qui etait pour lui le symbole de l'humilit, du saint
Fondateur. Le chene venerable avec son feuillage qui
reverdit toujours lni repr6sentait l'6panouissement
toujour-s nouveau de la charit6.

L'annee suivante, 1865, M. itienne perdit en
quelques mois deux de ses assistants, MM. Aladel et
Sturchi. Tons deux avaient port6 genereusement avec
lui, pendant vingt-deux ans, le poids des sollicitudes
de 1'administration de la Compagnie. Is avaient partag6 ses douleurs et ses joies; ils 1'avaient consol6 et
soutenii aumilieu des peines et des 6preuves inh&rentes'
Sla charge qu'il occupait. La province d'Autriche
perdit, cette m6me annie, son fondateur et premier
visiteur, M. Schlick, vaillant missionnaire, qui en

moins de douze ans avait pn fonder 4 maisons de la
Mission, bitir 3 magnifiques iglises et crier 25 6tablissements de Filles de la Charit6, desservis par pros
de 4oo soeurs. Le superieur de la maison de Genes,
M. Villavechia, fut aussi emport6, le 3o octobre, par
une mort inattendue. L'l66vation de son esprit et la
noblesse de ses sentiments, rehauss6es par une vie
exemplaire et par une vertu aussi aimable qu'elle 6tait
parfaite, et avec tout cela, une capacit6 A la hauteur
de toutes les circonstances,lui avaient acquis la confiance et la v6neration de toute la ville; ii6tait l'une
des plus fermes colonnes de la province du Pi6mont.
Au milieu de tant de sujets d'affliction, le ven6rable
Sup6rieur, toujours maitre de lui-meme et gardant une
parfaite 6gaiht6 d'esprit, continuait de gouverner la
Compagnie avec une sagesse et une fermet6 que ni
l'ige ni les infirmitis n'avaient pu affaiblir. Une
Assemble sexennale devait avoir lieu, selon les Constitutions, en 1867. M. Etienne se d6termina, & cause de
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la gravit6 des circonstances, ala transformer en G6n6rale. D'ailleurs, il sentait sa fin approcher et ne voulait pas mourir sans avoir communique a la Congregation ses vues sur la conduite A suivre dans les graves
conjonctures oi l'glise allait se trouver plac6e.
L'Assembl6e s'ouvrit A notre Maison-Mere, le
27 juillet. Elle comptait 65 membres, et 21 provinces
y 6taient representbes. M. itienne, a la premiere
s6ance, retrace A grands traits I'histoire de la Cornpagnie et montre I'action toute providentielle qui a
conduit et r6gle ses destinees : Digitus Dei est hic.
Mais que devons-nous faire nous-memes pour r6pondre
aux desseins de Dieu sur nous? Avant tout, conservons l'unit6. C'est sur le modele de l'eglise que saint'
Vincent a form6 la Compagnie. Or, n'est-ce pas dans
leur union avec l'tglise romaine que les autres 9glises
trouvent leur puissance et leur vie? C'est aussi l'union
intime de toutes les provinces A la Maison-Mere, qui
pent conserver dans leur sein I'esprit de notre Institut
et assurer leur prosperit6. Autrefois, cette unite, telle
que la veut le bien de leur Compagnie, 6tait presque
impossible; elle rencontrait de srieux obstacles dans
la difficulti des relations et dans la susceptibilite des
gouvernements. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi.
L'extreme facilit6 des communications permet a toutes
nos provinces d'entretenir des rapports constants et
imm6diats avec le centre de la Compagnie. Les gouvernements eux-m&mes, domin6s par une politique
qui les place en dehors de toute pens6e religieuse, se
verront forces de renoncer a toute ing6rence dans les
questions d'administration des communaut6s. Rien ne
s'oppose done plus A ce que l'unit6 d'une vraie famille
s'6tablisse parmi nous. Les nationalit6s les plus diverses
pourront s'unir et se fondre sans rien perdre de leur
caractere propre, ni rien sacrifier de leurs interets
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particuliers : ( Loin de moi, dit M. Etienne, la pensie
de franciser toutes les provinces de la Compagnie. On
m'a un peu reproch6 cette tendance; c'est une erreur
que je tiens i rectifier. Si je fais tant d'efforts pour
etablir l'uniformitt en introduisant partout les usages
de la Maison-Mere, ce n'est pas parce que ces usages
sont frangais, c'est parce qu'ils procedent de l'inspiration du saint Fondateur, qui doit se perpetuer dans
son ceuvre pour y entretenir la vie et la f6condite. n
M. Iýtienne entre ensuite dans le d6tail des questions
qui allaient etre soumises A l'Assemblee. Celle-ci,
entrant pleinement dans les vues de M. le Sup6rieur
general, adopte plusieurs mesures importantes, propres
A assurer A toute la Congregation cette uniformit6 a
laquelle il attachait un si grand prix. Elle commehna
par confirmer MM. Peyrac et Stella en qualite d'assistants. En second lieu, elle statua qu'en cas de suppression de quelque province, les missionnaires devront
s'entendre avec le Superieur gen6ral A 1'effet de con-.
tinuer, autant que possible, la vie commune et r.gulibre. Elle exprima meme le d6sir que dans les provinces supprimbes, les postulants ne fussent pas refuses
et qu'on leur laissat le loisir de se rendre a la MaisonMere pour y suivre leur vocation. II 6tait, en effet,
d'une grande utilit6, dans ces temps d'oscillations et
de troubles politiques qui rendaient les existences
incertaines, de conserver A l'glise toutes ses forces.
Afin de resserrer de plus en plus les liens de
l'unit6, elle insiste sur un moyen d6ja signal6 par
la 21° Assemblee generale, c'est-A-dire la formation
de nos jeunes gens dans les s6minaires internes.
Que la tegle du s4minaire interne de la Maison-Mere
soit fidelement suivie dans les s6minaires de'province;
que les directeurs de ces s6minaires sejournent quelque
temps A la Maison-Mere avant d'avoir a remplir leurs
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fonctions; qu'ils ecrivent au Superieur g6naral selon
les prescriptions de lear regle; que les seminaristes
qui ne sont pas pr6tres suivent exactement, pendant

deux ans, les exercices du siminaire, 4 moins d'une
dispense accord6e par M. le Superieur ginhral.
Telles sont les prescriptions de 1'Assemble; on comprend facilementque, fidelement pratiquees, elles sont
de nature i ,tablir et a fortifier l'uniformiti et l'unit6
dans la Compagnie.
Un autre moyen indiqu6 par I'Assembl6e, pour
maintenir cette unite si d6sirable, 6tait la correspondance des maisons et des provinces avec le Supbrieur
g6neral. Saint Vincent en avait compris toute l'importance, puisque meme a son 6poque o les communications 6taient entourees de tant de difficult6s, il avait
prescrit aux sup&rieurs locaux d'ecrire tous les mois
an Superieur genAral, C'est la circulation du sang qui
part du coeur et y retourne incessamment pour s'y
.rcnouveler et entretenir la vie dans tout le corps.
Aussi dor6navant, concluait M. ]tienne, MM. les
Visiteurs, sup6rieurs locaux, directeurs de s6minaires
internes, consulteurs et admoniteurs, voudront bien
m'6crire aux epoques indiquees dans la rbgle de leurs
offices respectifs. MM.les Visiteurs devront, dans leurs
visites, s'assurer si tous ces divers officiers remplissent
leur devoir a cet 6gard, comme je me propose de les
y provoquer moi-m&me, si je m'aperqois qu'ils le
n6gligent. Cette correspondance avec le Supirieur
general ne devait pas avoir pour objet seulement les
int&erts spirituels des maisons et des provinces, mais
aussi le soin des intrets temporels si intimement lies
avec les premiers. L'Assembl6e de 1867 recommande
aux Visiteurs d'observer et de faire observer avec
exactitude le d6cret de I'Assemble de i86 1 , qui prescrit A tous les superieurs locaux d'envoyer, chaque
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annie, un compte exact de leur actif et de leur passif,
et a ceux-ci d'en transmettre I'ensemble an Superieur
genbral. Cette mesure 6tait applicable non seulement
a toutes nos provinces d'Europe, mais aussi I celles
qui sont situaes dans les Missions ktrangeres : a C'est
1i surtout, dit M. Etienne, que des entreprises mal
conCues et imprudemment realisees peuvent amener
des d6ficits et m6me des disastres. » Aussi, insiste-t-il
avec l'Assemble, pour qu'on observe le mode d'administration contenu dans les rIgles des divers offices:
que les sup6rieurs locaux n'entreprennent rien d'important sans l'avis du Visiteur et des consulteurs; que
les Visiteurs se faisant rendre des comptes exacts les
transmettent au Superieur gnrn&al. Ce n'est pas sans
raison que M. 9tienne voulait une exactitude parfaite
dans la reddition des comptes. Son experience lui
avait appris qu'on se faisait assez communement illusion A cet 6gard : a Sous pretexte, dit-il, qu'on n'a en
vue que de faire le bien... on prbsente des comptes
irreguliers. II suit de la qu'il se rkvele ensuite des
deficits inattendus qui ob1rent une maison et qui
meme peuvent compromettre I'honneur ou les intr&ts
de la Congr6gation. Dans le monde, on y regarde de
plus pres. Un comptable croirait sa r6putation compromise si on signalait la moindre irregularit6 dans
sa comptabilit6. Pourquoi done la dilicatesse, de
conscience ne remplacerait-elle pas chez nous le point
d'honneur du monde? »
Un autre objet avait aussi s6rieusement preoccupb
1'Assembl6e genarale: c'etait la nkcessit6 de bien regler
les rapports des missionnaires avec les Filles de la
Charit. u Nous avons une belle mission a remplir pres
de leur Compagnie, c'est a nous qu'il appartient de
faire toujours circuler, dans son sein, la seve de
l'esprit de saint Vincent. Mais cette mission nous
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impose une grave responsabilit6, et cette responsabilit- nous impose elle-m6me deux grands devoirs, ceux
de nos bons exemples et de notre sollicitude. Notre
propre r6gularit6 sera l'appui et la sauvegarde de la
leur. Elles s'attacheront d'autant plus t leur regle,
qu'elles nous verront plus fidles t la n6tre, et, en
nous voyant vivre selon les maximes de saint Vincent,
elles s'en inspireront elles-memes avec plus de ferveur
dans leur conduite. C'est pour ces considerations, dit
M. Etienne, que I'Assembl6e gen6rale a cru devoir
prescrire certaines mesures de pr6caution dans nos
rapports avec les Filles de la Charite, et qu'elle m'a
charge de vous les indiquer et de les recommander a
votre attention la plus serieuse. MM. les sup6rieurs
locaux mettront une grande sollicitude a ce que l'on
observe fidelement la regle qui defend de visiter les
Filles de la Charit6 sans une permission expresse.
Les memes superieurs auront soin, chaque ann&e,
pendant la retraite spirituelle, de faire lire ma circulaire, sur cette matiere, du 26 mai 1844. Les missionnaires qui vont donner la retraite aux Filles de la
Charit6 s'abstiendront de recevoir aucun present ni
aucun honoraire de leur part. ?
L'esprit de pauvret6 'est grandement interessi a ce
que cette mesure soit fidlement observ6e. L'experience
a prouv6 que la conduite contraire don-e lieu a des'
abus, qu'il importe de prevenir. 11 est interdit a tout
missionnaire de loger chez les Filles de la Charite, a
moins d'en avoir obtenu une permission speciale des
Superieurs, excepte quand il y est envoy6 par eux, soit
pour y donner la retraite ou la conference, ou pour y
remplir toute autre mission de cette nature. Dans les
voyages de vacances, ou. autres, le missionnaire se
bornera a leur faire une visite, a dire la sainte messe
chez elles, mais n'y prendra pas son logement. I1 est
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interdit egalement a tout missionnaire de prendre
aucuu repas avec les Filles de la Charite, sans y avoir
et6 autorisA express6ment par le Sup6rieur g6neral. II
est de meme d6fendu de faire aucun voyage avec elles,
a moins d'une n6cessit6 urgente.
Si l'esprit de famille doit se faire sentir dans leurs
rapports avec les Filles de la Charit6, les missionnaires
aussi n'oublieront jamais qu'ils doivent etre accompagn6s de la dignit6 de leur caractere, de la modestie
ecclesiastique et de la r6serve recommand6e par saint
Vincent. Elles out elles-memes des regles a observer
a cet 6gard et il importe qu'elles ne soient pas exposees
a s'en &carterpar ceux-l.m6mes qui ont mission de les
exhorter a y etre fidles. De plus, les manquements
qu'ils pourraient commettre en cette matiere ne pourraient avoir pour effet que d'altirer la confiance de ces
filles et, par suite, d'emp&cher le bien que doit leur
faire leur ministere. M. Etienne rappelle & nos confreres que les lettres qu'6crivent ou que recoivent les
Filles de la Charit6 doivent, d'apres leurs saintes
regles, passer toujours par les mains et sous les yeux
de la soeur servante. II n'y a d'exception que pour
celles qu'elles adressent au Superieur g6neral, au
la Sup&rieure ginerale, et pour celles
directeur et
qui viennent de leur part. Cet article des regles est de
la plus baute importance, pour le bon ordre et, la
conservation de l'esprit de la communauti. Pour cette
raison, les missionnaires doivent en 6tre les premiers
observateurs. S'ils le violaient, pour quelque motjfque
ce fft, ils donneraient un exemple facheux,qui autoriserait bien d'autres infractions. Si done des raisons
de conscience rcclamaient, de la part d'un missionnaire,
une correspondance avec une Fille de la Charite, dont
la soeur servante ne dfit avoir connaissance, le moyen
i prendre, dans ce cas, c'est d'adresser les lettres et
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les reponses sous le couvert, soit du Supirieur g6enral,
soit du directeur, soit de la Superieure. Toutes les

Filles de la Cbariti savent qu'elles peuvent user de ce
moyen et que tout autre leur est interdit. Un missionnaire se rendrait done coupable, s'il ne se conformait
pas lui-meme Ace mode de correspondance.
L'Assemblee eut aussi a s'occuper des vacances,
c'est-a-dire de la maniere de les passer convenablement. (( Autrefois, dit M. Etienne, chaque 6tablissement avait sa maison de campagne, organisee pour
permettre aux confreres d'y passer les vacances;

aujourd'hui, au moins en France, il n'en est pas ainsi.
Les voyages et divagations qui sont actuellement en
usage prksentent trop de dangers pour qu'on ne prenne
pas les mesures propres a les ecarter. L'Assembl6e,
apres en avoir mirement d6lib&r6, adopta les dispositions suivantes : MM. les visiteurs s'entendront avec
les sup6rieurs locaux pour envoyer les missionnaires
dans une maison de la province, pour y passer les
vacances, indiquant A chacun celle ou il pourra se
rendre. La d6pense du voyage sera support6e par la
caisse de la Congr6gation. Les missionnaires devront
se rendre dans les maisons qui leur sont indiquees, au
moins deux ensemble. II est r6serve au Superieur
g6neral de donner la permission d'aller passer quelque
partie des vacances dans la famille: en ce cas, les frais
du voyage seront a la charge du missionnaire. ,
L'Assemblee appela aussi l'attention des supirieurs
locaux sur la pratique de la pauvret" et de la mortification. Elle n'ignorait pas que I'amour des aises et le
sensualisme sont comme le vice dominant de notre
6poque; il semble meme que 'air que l'on respire en
est.tout impregn6. Ces tendances ne pouvaient que
porler un grand pr6judice A l'espritde devouement que
requiZrent les fonctions de notre institut. Comment se
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d4penser pour les ames, comment 6difier les peuples
et les pasteurs, si nous sommes domin6s par le besoin

du confortable et si nous ne portons pas en nous Jes
marques de la mortification de Notre-Seigneur JesusChrist? (cVous connaissez tous, dit M. Ptienne, la
maxime de l'auteur de I'Imitation : Tantum froftcies,
quantum tibi ipsi vim intuleris. A cet effet, il impcrte

que, dans cette matiere et en particulier dans le service
de la table, on observe, dans les maisons particuliires,
les usages ktablis a la Maison-Mere. La mortification
prescrit aussi le detachement des parents. Prier pour
la famille et procurer son bien spirituel par le moyen
de nos conseils et de nos exhortations, voil ai quoi
doivent se borner les services qui nous devons lui
rendre. Le missionnaire qui voudra aller au-dela et se
servir de sa position dans la Compagnie pour ameliorer
la situation de sa famille contreviendrait aux devoirs
de son 6tat. I1finirait inavitablement par se cr6er des
embarras qui mettraient en p6ril sa vocation. L'experience, dit M. Etienne, m'amis a m&medele constater.
Nous devons etre sous ce rapport, comme pour tout le
reste, les.modeles du clerg6. a
Dans la pens6e de favoriser la piedt, 1'Assemble crut devoir rendre generale la pratique de la MaisonMere pour la r&citation des pribres du matin et du soir.
Primitivement, il ktait d'usage d'indiquer les actes, et chacun les formulait dans son interieur. Cet usage
pouvait ne pas presenter d'inconvenient lorsque tous
les sujets qui entraient dans la Congirgation avaient
des habitudes de pi6te et une connaissance de la
religion qui les rendaient capables de former, d'euxmemes,ces actes. Aujourd'hui, ii n'en est plus de meme,
en particulier pour nos chers freres coadjuteurs. Aussi,
dans nos provinces r6cemment etablies, s'est-on d6ja,
sur ce point, conform6 i l'usage observ6 dans a'
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Maison-Mere. a Disormais, dit M. Etienne, ce m6me
usage sera pratiqub dans toutes nos maisons. )
Enfin, dans cette meme pens6e, l'Assembl6e recommande aMM. les sup6rieurs locaux de rendre familibre,
dans leurs maisons, la lecture des conferences et des
lettres de saint Vincent. La Rvolution nous a d6pouill6s
de tous les biens temporels, mais il ne lui a pas ete
donnh de nous ravir le corps et les enseignements de
notre bienheureux pere. La lecture de ses conferences
et de ses lettres ne peut manquer de faire passer dans
nos esprits et dans nos coeurs ses pens6es et ses sentiments et, par suite, de perp6tuer son action et son
influence dans toute la conduite de la Compagnie.
C'est ainsi que,'dirig6e et inspir6e par M. Etienne,
alavingt-deuxiemeAssembl6e generale d6termina d'une
maniere sage, pratique et sure la voie que devait suivre
desormais la Congr6gation pour r6pondre aux desseins de Dieu sur elle.-L'Assembl6e termina ses sessions le 4 aoit 1867.
L'ann6e suivante, vers la meme 6poque, M. Etienne
accomplissait le vingt-cinquieme anniversaire de son
genrala.t. A cette occasion, il se proposait de c•l6brer
dans la Maison-Mere une petite fete de famille, sans
eclat et sans bruit. Mais auparavant il voulut aller rendre
ses hommages au Pere commun des fidles et se prosterner une derniire fois sur le tombeau des saints
ap6tres. II arriva a Rome vers le milieu du mois de juin
et recut du Saint-Phre le plus cordial accueil et les plus
tendres encouragements. En sortant de l'audience, il
6tait tres emu et semblait avoir le pressentiment
qu'il ne reverrait plus.le vicaire de Jesus-Christ. Pour
la derniere fois, il alla s'agenouiller sur le tombeau du
Prince des ap6tres et y resta longtemps en prieres. Ce
pieux devoir accompli, il reprit la route de France et
rentra a Paris la veille de saint Jean-Baptiste.
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Cependant un grand nombre de missionnaires et de
Filles de la Chariti accouraient de toutes parts pour
assister a la fete du 4 aoit, lorsque soudain M. Etienne
fut atteint d'une fievre pernicieuse qui mit sa vie dans'le
plus "grand danger. L'inqui6tude fut extreme et chacun se demandait si ce jour de joie n'allait pas etre
change en un jour de deuil. Le malade lui-meme se
crut un instant au terme de sa course et s'estimait
heureux d'etre entoure, a sa derni&e heure, d'un si
grand nombre de ses enfants. Mais les apprehensions
ne furent pas de longue durie. Apres quelques jours,
tout danger avait disparu, et le 4 aout M. Etienne se
sentit assez fort pour c6elbrer la sainte messe, recevoir
les felicitations des missionnaires et prendre part a
la joie commune.
Apres avoir donn6 tous ses soins aux intre~ts spirituels de la Compagnie, M. Etienne se sentait press6,
avant de terminer sa carriire, d'attirer 1'attention des
missionnaires sur ses inter&ts temporels. Outre que
I'esprit de l'etat peut souffrir quelque alteration, si les
regles de la pauvret6 ne sont pas bien comprises ou
fidlement observ6es, la situation nouvelle que les
6v6nements avaient faite a Ia Congregation r6clamait
des mesures sages et positives qui pussent lui procurer les moyens de faire face a tous les besoins et
remplacer les ressources que lui procuraient les biens
temporels qu'elle avait perdus.
]videmment, le premier moyen 6tait la pratique
exacte de la pauvrete ; les infractions nombreuses et
suivies contre ce point ameneraient infailliblement et
la ruine des individus et celle de la communaute.
P6n6tr6 de cette pensee et en vue de garantir 1'avenir
et la perp6tuit6 de la Compagnie, M. Etienne conjure
les superieurs et les officiers de nos maisons d'apporter
tous leurs soins a faire observer exactement les points
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suivants : 1"maintenir dans la nourriture et l'ameublement la simplicite qui convient a notre condition;
20 conserver 1'uniformite avec la Maison-Mere dans le
vetement, et quant a la forme et quant a la qualite
des 6toffes. Pour assurer cette uniformit6, le proc(reur
local s'adresse i notre Maison-Mere pour s'approvisionner de drap et d'6toffes. En consequence, les
sup&rieurs devront refuser toute permission aux particullers de se procurer, soit du linge, soit'objet d'habillement ou d'ameublement, quand meme ils seraient
dans l'intention d'en faire les frais de leur bourse
personnelle. De m6me ils devront exiger d'eux qu'ils
mettent a l'usage commun les objets de cette nature
qu'ils recevraient en dons, soit intuitu functiowum, soit
i tout autre titre; 3* il est permis a chaque missionnaire de disposer de quelques intentions de messes par
mois, soit pour satisfaire sa piite, soit pour avoir le
moyen de faire quelques bonnes ceuvres; mais a la"
condition qu'il ne pourra garder pour lui que l'honoraire d'un franc et que l'emploi de cet honoraire sera
autoris6 par le superieur; 4* les sup6rieurs locaux
ne peuvent pr6tendre a la pratique exacte de la pauvret6 par leurs confreres qu'a la condition qu'euxmimes sauront, en retour, veiller soigneusement a ce
que rien ne leur manque de ce qui convient a la
modestie de leur itat et a ce que rCclament leurs
besoins en maladie comme en sant6. M. Etienne veut
aussi que les directeurs des missions et les cur6s charges d'une paroisse se montrent larges, vis-a-vis de
leurs confreres, en leur donnant une bonne part des
objets ou des aumones qui doivent etre distribuis,
tout en tenant a ce qu'ils lui rendent compte de l'emploi qu'ils en font.
Apres avoir traite des interets materiels des maisons
au point de vue de la pauvrete, M. ttienne rappelle
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les sages prescriptions de la derniere Assembl6e g6nerale sur la comptabilit6 proprement dite. La r6gularite en cette matibre interesse l'avenir de la Congr6gation a plusd'un titre. C'est elle en effet qui lui assure
les ressources n6cessaires a son existence et au maintien de ses oeuvres. Autrefois, nos etablissements
etaient des fondations qui etaient la propriete de la
Compagnie, mais devaient etre administries au profit
des oeuvres qui y 6taient attach6es. La Congregation
leur imposait une taxe dans l'interet de la MaisonMere a 1'effet de fournir a la d6pense de.l'entretien et
de l'education des etudiants et A celles de l'administration generale de la Compagnie. Aujourd'hui, la
position de nos maisons se trouve tout i fait transformee. Les etablissements sont la propri6te des dioceses. Les missionnaires appeles A les desservir
recoivent un traitement stipule de concert avec nos seigneurs les 6veques. Ce traitement appartient tout
entier a la Congregation. Lorsque les missionnaires en

out df alque ce qui est necessaire a leurs depenses d'entretien et de voyage, le surplus doit etre attribu6e la
Maison-Mire. La Maison-MWre de son c6tba et6 d6poss6dAe de tous ses biens. Elle doit cependant supporter
la d6pense que necessitent, non plus seulement les
6tudiants, mais encore les s6minaristes, auxquels les
circonstances actuelles ne permettent plus de fournir
leur pension. Elle doit de plus recevoir dans son sein
les confreres que leur age ou leur 6tat d'infirmite
mettent dans l'impossibilitA d'occuper un poste dans
nos maisons. C'est a ces diverses d6penses que doit
servir 1'exc6dent des maisons particulir.es A la fin de
chaque annbe. Cet excedent est la propriete de la
Compagnie, et l'emploi en appartient au Sup6rieur
general. Les superieurs locaux sont done obliges. de
l'envoyer a. la Maison-Mbre, chargbe de leur fournir des
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sujets. C'est pourquoi 1'Assemblie ginerale de 1867
prescrit d'envoyer chaque annie le compte desrecettes
et des d6penses a la procure gen&rale; compte qug
doit 6tre fait selon la verit6 et en conscience. ( Or, dit
M. 9tienne, nous avons lieu de penser que jusqu'h
present tous les sup&rieurs locaux n'y ont pas apportt
l'exactitude d6sirable. En vous adressant ces dispositions, je vous prie de ne pas perdre de vue que l'avenir
de la Compagnie est grandement int6ress6 &ce qu'elles
soient fiddlement observyes. Sans doute la Providence
veille sur 1'oeuvre de saint Vincent. Ce bienheureux
Pere nous a annonc6 que nous ne perirons pas par Ia
pauvret6; 'exp&rience est venue confirmer cette pr&diction. La Compagnie s'est relevee, entierement
depouillee de toutes ses possessions. Ses premieres
ressources furent les economies que firent nos vinerables anciens pendant 1'6migration. Leur amour pour
elle les suivit dans 1'exil, et tout en s'occupant de
pourvoir a leurs propres besoins, ils surent faire des
reserves pour 1'aider a se relever de ses ruines. J'en
ai connu qui lui apportirent jusqu'a 5o et mnme
6o000ooo francs. Grices A Dieu, les ressources ne nous
ont pas manqu6 jusqu'a present, non seulement pour
soutenir rlnorme d6pense que necessite notre nombreux personnel, mais encore pour faire face aux frais
de construction et d'amenagement de notre 6glise et
d'une Maison-Mere etablie dans les meilleures conditions. Je dois a la v6rit6 de dire que nous n'avons pu
arriveri ce r6sultat que par le concours ge6nreux de
la plupart des sup&rieurs de nos maisons, qui se sont
empress6s a seconder nos efforts. Tout n'est pas fait.
Les oeuvres se d6veloppent et les vocations deviennent
de plus en plus nombreuses. Dans ce moment meme
nous sommes dans la necessit6 de faire des construc-

tions nouvelles, sous peine de refuser les sujets qui
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se pr6sentent. L'avenir que la Providence semble nous
preparer indique que la Maison-Mere prendra des
proportions plus considerables encore. Or, ce sont
en grande partie nos maisons particulieres qui doivent
nous aider a porter le poids d'une si grande charge,
en nous envoyant le produit de lear esprit de pauvreti
et de lear amour pour la Congregation.. Dieu saura
reconnaltre et r6compenser dignement leur zele et leur
devouement. »
C'est, en effet, h cette plriode de la vie de
M. Etienne que se rapporte 1'entier achevement des
constructions de la Maison-Mere, commenc6es depuis
pres de quarante ans. Nous avons dit comment, en
1827, M. Etienne, alors procureur g6enral, fit construire Je batiment qui comprend la chapelle, un certain nombre de chambres pour les 6tudiants et le
dortoir des seminaristes. Vers 1846, il entreprit du
c6t6 dujardin une construction nouvelle, dans laquelle
furent m6nages un vaste r6fectoire, une salle d'oraison, un grand nombre de chambres et un oratoire particulier pour le s6minaire. Ainsi agrandi et transformn
I'ancien h6tel de Lorges put suffire pendant quelques
ann6es aux besoins de la Communaut6. Toutefois, une
chose chagrinait depuis longtemps M. Etienne : la
chasse de saint Vincent, ilevee immediatement audessus de l'autel principal, ktait a peu pres inabordable, et l'autel lui-meme etait fort vulgaire. Pour
remedier a ces inconv6nients, il fit eriger en i856 an
autel d'une beaute remarquable, derriere lequel deux
rampes offrent un acces facile et permettent aux
missionnaires de satisfaire leur pi6t6 en priant aupres
J
des saintes reliques.
Cependant, le personnel augmentant toujours, la

Communaut6 ne tarda pas a se trouver a l'etroit. II
devenait evident que l'enceinte primitive devait etre
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&argie, pou~ r6pondre aux besoins d'une Maison-MEre.
Aussi, en 1857, on fit I'acquisition d'un assez vaste
chantier qui bornait le jardin a droite, et sur cet
emplacement, M. Etienne fit elever l'aile qui fait face
au r6fectoire. Plus tard, en 1864, il fit reconstruire
I'aile droite de la cour d'entr6e et ajouter des basc6tis a la chapelle devenue trop petite. A cette occasion on remania la facade du bitiment principal, pour
la rattacher :symetriquement aux autres constructions,
et tous ces travaux furent couronnes par un elegant
clocher qui donne a l'6difice entier I'aspect d'une
maison religieuse. II ne restait plus t M. Ittienne,
pour achever cette grande oeuvre, qu'h faire construire
un local s6pari oi I'on put recevoir les retraitants et
les missionnaires de passage dans la maison. C'est ce
qu'il executa dans le cours de l'ann6e 1869, en faisant
6lever le batiment simple qui forme le n* 93 de la rue
de Sivres. Alors fut entibrement termin&e la restauration de la Maison-Mire. Le meme homme qui avait
tant travaill• a rtablir la Congregation dans son
esprit primitif reussissait, apres quarante annees
d'efforts pers.v6rants, A la relever de ses ruines mat-.
rielles et s'acquerait ainsi un titre de plus a la reconnaissance de tous les missionnaires. Aussi le v&nerable
M. Vicart put-il dire &M.'-tienne, le I"janvier 187o,
en lui offrant les vceux de la Communaut6 : i Nous
aimons a vous regarder comme notre second fondateur; et si jamais ce titre vous 6tait contesti; si, un
jour, la Compagnie oubliait ce qu'elle vous doit, les
pierres elles-m&mes crieraient et nous accuseraient
d'ingratitude. ,)
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CHAPITRE IX

/.-B.

Etienne (Suite)

Difinition de l'Infaillibilite. Concile du Vatican. - So5anniversaire de la vocation de M. Itienne. - Guerre
de 1870. - M. Itienne en Belgique. - La Commune. La io1 Assemblee sexennale. - Mort de M.Vicart. - Nos
confreres chassis de la Prusse. - Regles a suivre pour
accepter les oeuvres.

Pendant que M..Vicart temoignait au venerable
successeur de saint Vincent la reconnaissance de la
Congregation, un ev6nement de la plus haute importance se passait a Rome; le Concile du Vatican venait
de s'ouvrir. M. Ptienne n'etait pas d'avis que les
missionnaires prissent la moindre part aux contro-

verses qui agitaient alors le monde catholique :
( Soyez unanimes, leur disait-il, n'ayant qu'un meme
sentiment et un m8me langage pour glorifier Dieu :
unanimes, uno ore honorificetis Deo. Je desire que, surtout en ce moment oh la grande assemblee de Rome
s'occupe des int&rkts de 1'Eglise et de la societe, vous
demeuriez dans le silence et la priere, attendant avec
confiance et dans un esprit de religieuse soumission
les enseignements et les resolutions qu'il plaira au
Saint-Esprit de nous donner par son organe. »
Mais M. Etienne dut bient6t s'apercevoir qu'en presence de la maniere d'agir des adversaires de la prerogative pontificale, il 6tait necessaire de sortir de la
reserve qu'il s'etait impos6e. Craignant done que son
silence pit ktre interprte6 en mauvaise part, il crut
que le temps de parler 6tait arrive. II resolut done, de
1'avis de son conseil, d'exprimer ses sentiments et
ceux de la Congregation dans une lettre qu'il fit parvenir au Saint-Pere par l'interm6diaire de Mgr Dela-
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place, Vicaire apostolique de Peking. Nous en citons
la principale partie :
"

TR•s SAINT PERE,

La croyance a T'infaillibilit6 pontificale a &t6 la
croyance de toute ma vie. Elle est aussi celle de tous
les missionnaires qui composent la famille de saint
Vincent.de Paul. Elle 6tait celle de leur Fondateur,
et jusqu'a pr6sent ils ont conserv6 religieusement cette
precieuse portion de son heritage. Dans.leur enseignement, comme dans leur condu'ite, ils se sont toujours fait un honneur et une gloire de professer ses
maximes en cette matiere et notamment celle-ci :
I'humble soumission et 1'ob6issance aux dcrets des Souverains Pontifes sont les signes qui distinguent les vrais
enfants de l'1glise des partisans de l'erreur. Je n'avais
pas cru, Tres Saint PNre, devoir manifester A Votre
Saintet6 les dispositions de notre Congregation sur
cette matiere; j'6tais persuade qu'elles lui 6taient bien
connues. Mais voyant la croyance A l'infaillibilite du
Souverain Pontife combattue aujourd'hui par certains
esprits, qui devraient en etre les d6fenseurs et les
propagateurs et qui, au contraire, s'en declarent les
contradicteurs, au grand scandale du clerg6 et des
fildles, je crois remplir un devoir de religion et de
piet filiale envers Votre Saintet6, en d6posant aux
pieds du, Vicaire de Jesus-Christ, au nom de la Congr6gation dont je suis le Sup6rieur general, une protestation formelle contre une tentative si audacieuse
et l'expression des voeux les plus ardents pour qa'une
decision solennelle proclame l'infaillibilit6 du successeur de saint Pierre,. dogme de foi catholique. )
Le pape temoigna la plus vive satisfaction A la lecture de cette lettre, qui lui fut remise le 2 avril, par
Mgr Delaplace; la reponse ne se fit pas attendre; dbs
(c

-

185 -

le 7 avril, il fit expedier & la nonciature de Paris le
bref suivant que le nonce vint remettre lui-m&me a
M. Itienne de la part du Saint-Pere :
c Pie IX, Pape.
« CHER FILS, salut et benediction apostolique.
« La confession de la v6rit6 resplendit d'ordinaire
avec d'autant plus d'6clat que l'erreur contraire s'est
rdpandue plus au loin et qu'elle a excite contre la
verit6 de plus puissants adversaires. C'est pourquoi
au moment oh I'on r6veille de nouveau les sophismes
autrefois imagines contre les divines prerogatives de
ce Saint-Siege, au moment oei, reproduits sons une
nouvelle forme, ces sophismes sont propages parmi le
peuple pour d6tourner les esprits de la soumission a
ce sujet, la profession ouverte du devouement qui
vous anime, vous et votre Congregation, pour cette
chaire de saint Pierre, et la soumission que votre Congr6gation se glorifie par votre bouche d'avoir toujours,
depuis son origine jusqu'I nos jours, spontan6ment et
pleinement manifestee an jugement et aux volont6s du
Saint-Siege, en meme temps qu'elles brillent comme
d'un eclat particulier, nous out apport6 une plus
grande satisfaction. Car bien qu'il ne nous f6t pas
possible de douter que les fils de votre Pere tres saint,
qui fut si attache aux Pontifes romains, n'entourassent du m6me respect le Vicaire de Jesus-Christ et
ne rejetassent avec la meme indignation toute opinion
hostile a son autorit6, cependant cette profession
ouverte de votre propre foi dans les circonstances pr6sentes nous a paru attester avec ui nouvel 6clat cette
ancienne et constante fid6lit6 de votre Congregation.
Aussi c'est avec joie et d'un coeur reconnaissant que
nous l'avons revue, et nous croyons qu'elle r6jouira
vivement votre saint Instituteur, qui n'a pu, I ce signe,
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ne pas reconnaitre ses fils et ne pas solliciter a cause
de cela, pour eux et pour leurs ceuvres, tous les dons
de la grace c6'este. Pour nous, tres cher Fils, nous
vous souhaitons la plus grande abondance de ces dons
a vous et a votre Congr6gation.
( Comme presage de ces dons, nous vous accordons a tous, avec grand amour, Notre benediction
apostolique.
Rome, pres Saint-Pierre, le 7 avril de
, Do.nni
I'ann6e 187o, de notre-pontificat la 24'.
4 Pius. P. P. IX ,.
M. Etienne s'empressa de communiquer a la Compagnie ce bref aussi honorable pour elle que pour
lui : c La r6ponse du Saint-Phre, 6crivait-il a cette
occasion, a fait sur mon cceur une impression de
bonheur que je desire vous faire partager; et c'est dans
ce but que je vous en donne communication. Elle sera
pour vous comme pour moi une faveur et une consolation descendue du ciel. ) M. Etienne ne se trompait pas;' la parole du Saint-Pere porta la joie dans
les coeurs de tous les enfants de saint Vincent et
M. le Supirieur gdnaral en eut la preuve dans les nombreuses lettres de filicitations qu'il rebut de toutes
parts.
M. Etienne conservait un pricieux souvenir de la
fete c6C1br6e & Paris, le 4 aoCt 1868, 1 l'occasion du
25" anniversaire de son 6lection. Les marques d'attachement et de respect que lui prodigubrent alors les
missionnaires et les Filles de Ia Charit6, accourus
spontan6ment a la Maison-MWre, I'avaient profond6ment touchi. 11 savait, d'ailleurs, combien ces petites
f&tes de famille contribuent a entretenir dans tous les
coeurs 'amour de la vocation et le respect de l'autorite.
Aussi crut-il devoir se pr&ter au vceu g6ndral, en c6l6-
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brant avec la m&me solennit6, en 1870, le 5o' anniversaire de son entree dans la Compagnie. 11 annonca
cette intention dans la circulaire dua " janvier de cette
ann6e : a Je ne puis, dit-il, envisager sans une douce
et profonde 6motion l'ann6e qui commence aujourd'hui. Elle sera pour moi une epoque memorable,
puisqu'elle vient terminer le demi-sicle que j'ai passe
dans la petite Compagnie. N6cessairement elle me
rappelle une longue suite de graces que j'y ai recues
de la Bont6 divine et mille souvenirs qui me rendent
chbre ma vocation et m'affectionnent a la famille de
saint Vincent. Aussi, en vous conviant a la solennite
de ma cinquantaine, mon intention n'est autre que de
vous inviter a unir vos actions de graces aux miennes
pour remercier le Seigneur de toutes les faveurs dont
il m'a combl, pendant cette longue periode, et de la
protection si manifeste qu'il a bien voulu exercer
envers la Compagnie. J'ai r6solu de clebrer cette
solennit6 dans la chapeHe de notre Maison-MWre, le
4 aoit prochain. »

En fixant la fete au 4 aout, on devancait de deux
mois la date exacte de l'anniversaire. M. Etienne
I'avait voulu ainsi dans l'espoir qu'un plus grand
nombre de missionnaires profiteraient des vacances
'pour se rendre LParis. Son attente ne fut pas trompee.
Ce jour-la, une nombreuse assembl6e de pr&tres de la
Mission et de Filles de la Charit6 se pressait autour
du v6enrable Superieur, devant la chisse de saint Vincent, et demandait & Dieu, par les plus ferventes
prieres, de le conserver longtemps encote A la tite de
la Compagnie. C'6tait.un spectacle touchant et qui fit
verser bien des larmes d'attendrissement. Le Souverain Pontife lui-meme avait voulu, a cette occasion,
donner k M. Etienne un nouveau et pr6cieux temoignage de sa paternelle bienveillance, en accordant
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aux membres des deux families de saint Vincent une
indulgence pl6niire.
Mais les joies de ce monde sont de courte duree.
Des le lendemain de cette belle fete,on apprenait que
la France, engagie dans une guerre funeste avec la
Prusse, venait de subir a Wissembourg une premiere
et sanglante d6faite. Tout le mois d'aoft ne fut qu'une
longue suite de d6sastres, et le 4 septembre, apres la
capitulation de Sedan, la Ripublique fat proclamee
pendant que l'armee ennemie poursuivait sa marche
victorieuse sur Paris.
M. Etienne ne pouvait plus prolonger son sejour
dans la capitale, sans s'exposer & ktre priv6, pendant
de longs mois peut-etre, de toute communication avec
les maisons de la Compagnie. Le 5 septembre, apres
avoir confiU a M. Vicart la direction des missionnaires
et des Filles de la Charit6 rest6s dans la capitale, it
alla fixer sa residence & Bruxelles. La, il put correspondre sans difficulte aucune avec toutes les provinces
et donner tons ses soins aux deux families confiees A
sa sollicitude. A peine le siege de Paris fut-il lev6
ei les communications r6tablies avec l'ext6rieur, que
M. Etienne manifesta l'intention de rentrer en France.
On 'en detourna en lui faisant remarquer que la
situation 6tait loin d'etre rassurante, et, sur les instances'
qui.lui furent faites, il consentit & diffirer son retour.
Ce fut une sage r6solution, car des le commencement
d'avril, une lutte terrible s'engageait entre les membres
de la Commune et l'arm6e r6gulibre. Les communications-furent coup6es une seconde fois, et, pendant deux
mois entiers, Paris fut livri a tous les exces de la plus
monstrueuse tyrannie. L'insurrection ne fut complktement vaincue que le 31 mai 1871. Ce jour-la,' un des
missionnaires rest6s &Paris pendant ces jours sinistres,
M. Hurault, se rendit a Bruxelles aupr&s de M. Etienne,
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pour lui annoncerl'heureuse delivrance de la capitale.
Le v6nerable Sup&rieur apprit avec une joie profonde que les deux Maisons-Mires 6taient restees
intactes et que les membres des deux Communautes
avaient 6t6 preservis de toute atteinte, au milieu de
tant de d6sastres. Il se hita d'en informer la Compagnie par une courte circulaire dat6e de Bruxelles,
le 3 juin. < Rien ne s'oppose plus, disait-il, a c9 que
je rentre dans notre Maison-Mere et A ce que j'y fixe
desormais ma demeure. , I1recommandait & MM. les
pratres de c61lbrer une messe en 1'honneur du Sacrb
Coeur de Jesus et de l'Immacul6 Coeur de Marie, et a nos
chers frires, clercs et,coadjuteurs, de faire une communion pour rendre grices &Dieu de la preservation
presque miraculeuse de nos deux Maisons-Mires, au
milieu des combats et des incendies dont elles avaient
6t6 entourees.
M. ]tienne, parti de Bruxelles le 6 juin, arriva i
Paris le 8 du m6me mois. II en repartit, dans les premiers jours de juillet, pour se rendre au Berceau de
Saint-Vincent oh les s6minaristes et les 6tudiants
avaient trouv6 un refuge depuis le com'mencement de
la guerre. Apris avoir rendu graces a notre saint fondateur de toutes les marques de protection donn6es
aux deux families pendant ces temps malheureux, il
revint k la MaisQn-Mire, oio les jeunes gens ne tarderent pas &le rejoindre.
M. ttienne voulut faire partager i toute la Compagnie sa joie et sa reconnaissance. On pent dire que
sa circulaire du I" janvier 1872 est la paraphrase du
cri du roi-prophite : MisericordiasDomini in aternum
cantabo. « Ce fut, dit-il, a la veille de la fete de saint
Vincent que les membres de la Maison-Mbre se retrouverent r6unis a Paris. Nous pimes constater avec une
emotion profonde et de vifs sentiments de reconnais-
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sance envers la Providence, qu'aucuh d'eux ne manquait a la reunion, et que notre Maison-Mire avait Wet
pr6serv6e, non seulement de toute devastation, mais
encore de toute atteinte des projectiles de la guerre,
pendant que les maisons qui 1'entouraient n'avaient
pas
t6 6pargnaes. Vous comprendrez facilement
quelle fut notre commune joie et avec quelle ferveur
nous c6Clbrimes la fete de notre saint fondateur. Ce
qui est profond6ment remarquable, c'est qu'au milieu
d'une perturbation profonde et d'6evnements aussi
desastreux, rien ne soit venu arr&ter la marche de la
Compagnie, ni meme entraver le cours des vocations.
En presence d'un fait de preservation si manifestement
providentiel, qui n'a pas de precedents dans 1'histoire
de la Compagnie, un sentiment doit etre unanime et
dilater tous les cceurs, celui qui animait le saint roiprophlte, lorsqu'il s'ecriait : MisericordiasDomini in
fternum cantabo. Je chanterai 6ternellement les
misericordes du Seigneur. »

Cette preservation si manifestement providentielle,
n'itait aux yeux de M. Etienne que l'accomplissement
de ce qui nou's avait 6t& r&vel par une voix mysterieuse, en 183o, au debut de la serie des revolutions
successives que nous devions traverser. II nous fut dit
alors que nos deux families ne p6riraient point an milieu
de ces malheurs et que Dieu s'en servirait pour ranimer
la foi. Nos deux families, en effet, n'ont pas p&ri et
nous verrons bient6t a quel point Dieu a daign6
&tendre et benir leurs ceuvres.
En 1873 eut lieu la dixieme Assemblee sexennale.
M. Etienne constata avec bonheur que tous les membres
qui la composaient 6taient anim6s d'un excellent
esprit et d'un amour ardent pour l'oeuvre de saint Vincent. L'Assemblee reconnut qu'il n'y avait aucun motif
de convoquer une Assemblee g6n6rale. Elle avait a
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pourvoir au remplacement de M. Nicolas Martin,
dec6de, assistant de la Congregation; elle llut M. Jules
Chinchon, qui avait d6ej occupe le poste avec zele et
devouement, en qualit6 de substitut.
M. Etienne avait constat6, dans les communications
qu'il avait eues avec les membres de 1'Assembl6e
sexennale, que toutes les maisons de la Compagnie
6taient animCes du desir de pratiquer en tout la plus
parfaite uniformit6 avec la Maison-Mere. 11 en profita
pour remettre en vigueur un point de nos regles qui
n'6tait pas g6enralement observe avec l'exactitude
qu'elles r6clament : c'6tait celui de la conference spirituelle, qui doit avoir lieu chaque semaine. On s'etait
persuade que certaines d6votions, comme les exercices
du mois de Marie, le chemin de la Croix, en pouvaient
.tenir lieu. M. le Superieur general declare qu'll y a 1&
une derogation a la regle, de facon a alterer l'esprit
de 1'6tat. En effet, nos observances etant comme l'aliment propre de cet esprit et de la vie de la Compagnie,
des graces sp6ciales y sont attach&cs, et toutes les
autres devotions ne pourront jamais les remplacer
efficacement, quelque respectables qu'elles soient.
f En cons6quence, dit M. Etienne, nous avons adopt6
les r6solutions suivantes : ' conform6ment au decret
de lAssembl6e de 1747, sur cette matiere, il y aura
d6sormais rep6tition d'oraison les dimanches et f tes
solennisdes; elle sera omise seulement le dimanche
des Rameaux, !e Jeudi saint, le jour de la F&te-Dieu
et le jour des Morts; 2* quoi qu'il puisse arriver que la
repetition d'oraison ait lieu deux fois la meme semaine,
la conference ne doit pas moins se faire an jour ordinaire, A moins que ce jour-lI ne doive avoir lieu la

repetition d'oraison qui, dans ce cas, est remplac6e
par la conference; 3° la conference aura lieu desormaischaque semaine, sans exception. Seulement, dans
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les maisons dont le personnel se compose de moins de
six personnes, il n'y aura chaque semaine que la rip&tition d'oraison ou la conference, comme I'a regl6 une
de nos Assemblies g6nerales. n
Les procks-verbaux des assemblies provinciales
avaient exprime le d6sir de voir la charit6 fraternelle
pratiquee plus fiddlement parmi nous. Tel 6tait bien
aussi le vceu le plus ardent que formait le coeur de
M. ttienne. Apris avoir d6clare que la charite existe
dans .la plupart de nos maisons, que les esprits et les
coeurs y sont unis : t Cependant, ajoute-t-il, je dois
1'avouer, j'ai a regretter une grande 1~giret6 d'esprit,
une intemperance de paroles, une disposition a la critique, une facilit6 de. juger ses confreres, les suphrieurs meme, de leur supposer des d6fauts ou des
intentions qu'ils n'ont pas. Ces manquements ont des
inconvinients plus graves quand on se les permet dans
les correspondances. Ils s'6tendent alors et se generalisent, au grand d6triment de 1'esprit d'union et de
cordialite. Je dois vous le dire : ces blessures faites a la
charit6 sont comme une amertume qui altere la douceur
des consolations que me procure le bon esprit qui
regne g6neralement dans la Compagnie. Tout le temps
de mon getnralat, je n'ai cess6 de demander a Dieu
d'extirper du milieu de nous cette ficheuse disposition et de nous inspirer une sincere estime les uns
pour les autres, qui nous porte a nous traiter avec bienveillance et a nous pr6venir de considerations et
d'honneur. Puiss6-je, avant le terme de ma course, voir
Sraliser ce desir de mon coeur. A I'exemple du grand
ap6tre, je vous demande instamment que votre charite
croisse de plus en plus. c Oro ut charitas vestra magis
abundet itomni sensu. Par-dessus tout, ayez la charit6
super omnia charitatemkabete. Non seulement elle est

le lien de la perfection, mais encore c'est par elle que
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vous demeurerez en Dieu et qu'il demeurera en vous :
qui manet in charitatein Deo manet et Deus in eo. Que la
charit6 dirige 1'exercice de l'autorite et la pratique de
l'ob6issance, et, selon la pensee de saint Vincent, chacune de nos maisons sera un petit paradis sur la terre.
Donnez-moi cette derniere consolation qui mettra le
comble a mon bonheur. Croyez-en ma longue expIrience. Pendant les trente annees de mon g&neralat, j'ai
pu constater que c'est par la puissance de Punion et
de la charit6 que l'on triomphe de toutes les difficult6s
que rencontrent les oeuvres de Dieu et qu'on procure
leur prosp&rit6. n
L'ann6e 1873 avait t6e marquee par de douloureuses
epreuves. M. Eugene Vicart, assistant et admoniteur
de M. le Superieur g6n6ral, directeur des Filles de la
Charit6, homme sup6rieur sous tous les rapports,avait
6t6 enlev6 a l'affection des deux families. M. Etienne
lui-meme s'6tait senti touch6 de la main de Dieu; I'infirmit6 l'avait atteint d'une maniere s&rieuse. a Au
moment oit je vous trace ces lignes, disait-il dans sa
circulaire du I" janvier 1874, je suis en proie a des
souffrances qui me semb'lent indiquer que ma longue
carriere dans la Compagnie et dans le gneralat
approche de son terme. v
Une autre 6preuve vint porter I'affliction dans l'Fme
de M. le Superieur g6ndral. La persecution subje
par notre province de Prusse, avait force nos confreres
a abandonner leurs ceuvres et a prendre le chemin de
1'exil. On n'avait pu articuler aucun grief de nature a
jeter le moindre nuage sur leur conduite ; au contraire,
a cette occasion, il itait manifeste qu'ils possddaient
les sympathies de tous. Ce fut meme les larmes aux
yeux que les autorites leur intimbrent l'ordre de quitter
le pays. Les regrets qu'exprimirent le clerg6 et les
populations A leur d6part disaient bien haut tout le
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bien qu'ils operaient et combien sont profondes les
racines de la v6neration et de la confiance qu'ils ont
su inspirer par leur vie exemplaire et par leur d6vouement a la gloire de Dieu et au salut des ames. t(Dans
ma douleur, disait M. Etienne, je n'ai pu m'emp&cher
de rendre graces au Seigneur d'avoir mis nos confreres
de Prusse a m6me de donner a la Compagnie un exemple
de fid61it6 a la vocation, qui ne se rencontre pas dans
les deux siecles de.son histoire. II a voulu faire servir
cette 6preuve A la manifestation des sentiments de
leurs coeurs. Comme on croyait que le motif des
rigueurs, dont ils etaient 1'objet, 6tait leur dbpendance
d'un Superieur 6tranger, les autorit6s ecclesiastiques
du pays, dans la vue de les conserver, obtinrent du
Souverain Pontife qu'ils fussent soustraits a mon

autorit6, pour un temps et qu'ils fussent parmi les membres du clerg6 seculier, jusqu'a ce que des temps
meilleurs pussent leur permettre de se ritablir dans
l'ordre de leur vocation.
( Mais tous, sans exception, riclamirent contre une
pareille mesure et me diclarerent qu'ils etaient prits
aaller travailler dans les missions les plus lointaines
plut6t que de cesser de vivre en communaute et de ne
plus prendre part aux oeuvres de la Compagnie. Les
memes sentiments me furent exprimes par tous nos
trdres coadjuteurs. Et, en effet, aussit6t qu'ils eurent
reju I'ordre de quitter leurs maisons, tons se rendirent
a notre Maison-Mhre, pourse mettre B ma disposition,
et, dans cc moment, ils sont rendus aux diverses destinations queje leur ai assign6es. Vingt-six, tant pr&tres
que frrescoadjuteurs, oat &t plac6s dans nos maisons
de France, o ils rendent de bons services ; quarantecinq ont 1t6 envoyes dans nos missions itrangires ;
sept composent le personnel d'une maison que leur a
offerte, en Belgique, Mgr l'lveque de Namur, et deux
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pr6tres sont demeures en Prusse, en qualite d'aom6niers de nos Sceurs. Cet exemple, continue
M. Etienne, est un grand enseignement donnA la
Compagnie et dont je desire vivement qu'elle profite.
Dans un temps o0 les nations s'agitent en tous sens,
oh les bouleversements et les revolutions se succedent
sans cesse, oi la societh est 6branl&e jusque dans ses
fondements, it importe que les missionnaires sachent
se d6gager de toutes les influences humaines, pour se
considerer comme formant une seule famille, ntappartenant i aucune nationalit6, ne se reconnaissant redevables qut'a l'glise universelle, pour devouer A tous
les peuples leur rzle et leurs travaux, les gagner a
J6sus-Christ et sauver leurs ames. C'est en s'animant
de cet esprit, que la Congregation 6chapperaa toutes
les'vicissitudes de ce monde,qu'elle considerera l'univers entier comme sa patrie, et que les 6vnemaents ne
pouiront supprimer ses provinces que pour les mettre
A m4me de porter, en d'autres lieux, le d6vouerent de
leur apostolat,. pour la hpus grande gloire de Dieu.
Plaise au Seigneur, dit-il en terminant, que tons les
membres de la Compagnie, imitant les missioanaires
de la Prusse, acceptent comme eux les 6preuves qu'il
plaira an -Seigneur de leur envoyer et qu'ils puissent
aussi se rendre le t6moignage qu'ils ne souffrent persecution que pour la justice. )
C'est sur cette grave pens.e que M. Etienne attira
l'attention de toute la Compagnie. On peut croire, en
effet, souffrir pour la justice, tandis qu'on ne supporte
que le juste chatiment dun zile indiscret, de fausses
d6marches. et d'entreprises imprudentes. On pent se
croire devant les hommes l'objet d'injustes persecutions, tandis que devant Dieu on n'est que t6mbraire
et que l'on ne recueille que e. que l'on a seme. Combien
de fois on attribue an zele pour la gloire de Dieu ce
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qui n'est inspire que par l'amour-propre! Combien de
fois, par I'effet d'un caractere ardent et imp6tueux,
oubliant que Dieu dispose tout avec suavite et une
sainte lenteur, on est impatient de developper les
ceuvres, de les rendre importantes, s'exposant par i ia
tout compromettre et A tout ruiner. « Si nous voulons,
disait M. Etienne, conserver a la Compagnie sa position
si belle et en meme temps si tranquille au milieu des
revolutions qui tourmentent les peuples, demeurons
fiddles a suivre la voie que nous a trac6e notre bienheureux Pere. Ainsi : I° abstenons-nous de toute
initiative et laissons A la Providence le soin de nous
appeler dans la portion de la vigne du Seigneur oi
elle veut nous employer; 2° ne cherchons pas a etendre
le champ de nos travaux, laissant a cette meme Providence le soin d'en fixer ou d'en prolonger les limites;
3" ne negligeons aucun des moyens propres i faire
prosperer les oeuvres qui nous sont confiees, moyens
qui nous sont indiques dans nos saintes regles, c'esta-dire la simplicite, 1'humilite, le desintkressement et
l' 6 loignement de tout ce qui tient A 1'esprit du monde;
par consequent, 6vitant le bruit, 1'eclat, la publicit6 et
faisant en sorte que les hommes, sans nous apercevoir
pour ainsi dire, ne voient que les ceuvres et qu'ils en
glorifient le Pere celeste ; 4°quels que soient d'ailleurs
les besoins des Ames, n'acceptons que les ceuvres qui
sont du domaine de notre Institut; nous avons mission
et grace du ciel pour les diriger avec succes, tandis
que nous n'avons pas la meme assurance pour celles
qui sont en dehors de notre vocation; 5° saint Vincent
indique les caracteres qui doivent nous faire reconnaitre si c'est bien la volont6 de Dieu, que nous
acceptions une oeuvre que l'on veut nous confier :
a) il faut que l'id&e n'en vienne pas de nous-memes,
mais de ceux qui, par etat, sont les interprktes de la
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Providence, ou bien de circonstances qui rendent cette
volont6 manifeste ; b) il importe de constater que cette
oeuvre est de nature a procurer la gloire de Dieu et
qu'elle est dans I'ordre de notre vocation ; c) que les
ressources pour la r6aliser sont moralement certaines ;
d) que l'on a les sujets propres A les bien diriger ;
e) enfin, que l'on agisse qu'avec l'approbation des
Superieurs. Si ces conditions sont remplies, nous
pouvons compter sur le secours de la Providence pour
la conduire a bonne fin. Ma longue experience, disait
M. le Superieur general, m'a mis &m&me de constater
que, lorsqu'on a 6t6 fiddle a ces conditions, les oeuvres
ont toujours &t6 benies de Dieu, et qu'on ne s'en est
jamais ecart6 sans voir avorter les plus belles entreprises. Y M. Etienne termine sa circulaire en donnant
les nouvelles les plus consolantes sur I'6tat de la Congregation, au 1" janvier 1874, c'est-A-dire quelques
mois avant sa mort.
CHAPITRB X

1.-B. Etienne (suite)
Etat des provinces sons M. Etienne: France, Italie, Espagne,
Portugal, Irlande, Allemagne,

Pologne,

Constantinople,

Syrie, Abyssinie, Alg6rie, Perse, Chine, Etats-Unis, Bresil,
Ripubliquxe Argentine, Chili, Perou, Am6rique centrale,
Mexique. -

Derniire anade. -

Mort de M. Etienne.

Nous n'avons pas voulu interroinpre le r&cit des
6venements qui intiressent &un si haut degr6 la Congregation en g6n6ral, nous r6servant de jeter un coup
d'oeil enarriire sur l'histoire de nos provinces pendant
le long gin6ralat de M. Etienne. Ce tableau, bien que
rapide, montrera dans quelle prodigieuse mesure le
digne Superieur g6neral travailla & l'extension et & la
prosperit6 de nos ceuvres et combien aussi fut b6ni de
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Dieu le zile qu'il deploya dans la conduitede la double
famille de saint Vincent.
Nouscommenonscette revue par la France, berceau
et centre de la Congr6gation. La, plus qu'ailleurs, on
avait ressenti le contre-coup des ficheux 6evnements
qui amenerent la d6mission de M. Nozo. Avec Pl'lection de M. Etienne commenra une ere nouvelle. A
l'interieur, le calme se r6tablit promptement, et bient6t
tous les enfants de saint Vincent ne formirent plus
qu'un coeuret qu'une ame.Au dehors,les faits affligeants
que nous avons racontes tomberent pen a pen dans
l'oubli, et la Congregation gouvernie par un homme
tres 6minent, respect6 de tous, regagna 'estime du
clerg6. Alors les tablissements se multiplicrentpartout
sur le sol de la France. La Compagnie prit saccessivement la direction de i3 nouveaux grands s6minaires,
9 petits s6minaires, 25 missions, paroisses et ceuvres
diverses. En 1874, la France, partag6e en 9 provinces
y compris I'Algerie, comptait 64 maisons. La MaisonMere se composait de 227 personnes : 43 pr&tres, 79 etudiants, 49 seminaristes et 56 freres coadjuteurs.
En 1844, nos maisons d'Italie, apres une certaine
agitation, avaient joui d'une paix profonde et nos confreres accomplissaient leur ministere avec grand succes.
En x85o, nos maisons de Plaisance et de Bedonia
eurent beaucoup k souffrir du gouvernement. Le due

de Parme avait ordonn6 la fermeture du college de
Plaisance et expuls6 de ses Etats les directeurs de cet
etablissement. Apres tne intervention du gouvernement franaais, et surtout a la suite des reclamations
du Saint-Siege, le duc de Parme signa, leI l fvrier
1i52, un decret par lequel I'administration et la.
direction ducollege 6 taient rendus aux pr&tres de la
Mission, mais tout I'ancien personnel dut disparaitre,
et M. Spaccapietra, nomme superieur de l'itablisse-
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ment, en prit possession le 27 mars de la m&me
annee.
Notre province du Pihmont se trouvait plac6e dans

des circonstances qui rendaient sa situation inqui6tante.
Cependant, grace an ztle et a la prudence des confreres de Savone, de Sarzane et de Finale, nos colleges
etaient fr6quentes par un grand nombre de jeunes
gens. Cette tranquilliti, cette prospiritk rejouissaient
nos confreres et ,taient dues principalement Bla grande
prudence du visiteur, M. Durando. Tout itait a craindre en 1859, el cependant M. Durando pouvait &crire :
( Jamais les missions dans les campagnes ne nous
ont procur6 les consolations que nous recueillons en
ce moment.
Nos confreres de Naples possedaient l'estime, la
sympathie du peuple et du clergi ; mais en 1861, on
avait les craintes les plus sirieuses, car ils n'avaient
pas 6t6 excepths du d6cret royal qui supprimait les
communaut6s religieuses de ce pays. Aussi, plusieurs
missionnaires de cette province, que les circonstances
riduisaient h une oisivet, forc6e, vinrent g Paris se
mettre A la disposition de M. Etienne.
Ils occuperent avec succes quelques-unes des chaires
de nos grands seminaires. En 1864, nos trois provinces d'ltalie etaient toujours sous le pressoir ; mais sur
les ruines accumulkes de toutes parts par 1'esprit
r6volationnaire, on voyait s'etablir et se multiplier les
maisons des Filles de la CharitA. a Cette seconde
branche de la familte de saint Vincent, dit M. Etienne,
garantit 1'existence de la premiere qui la soutient et la
nourrit de sa substance. n
En 1872, nos confr•res pouvaient continuer leurs
cuvres avec facilittet succs ; ils rendaient d'immenses
services a nos sours distribu6es dans plus de 200 etablissements. Aa I" janvier 1874, M. Etienne pouvait
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dire avec bonheur: a Meme en Italie, nos missionnaires sont entoures des sympathies du clerg6 et des
peuples, et ils remplissent les fonctions de notre Institut sans rencontrer aucune opposition. >La province
de Rome avait donn6, dans le'cours de l'annie pr6c6 dente, 31 missions, 24 retraites ecclisiastiques, 13
retraites d'ordination, 62 retraites & des personnes
seculiýres, sans compter les nombreuses conf6rences
faites aux Filles de la Charit6. Les nouvelles des deux
autres provinces n'6taient pas moias consolantes.
La mort de M. Sturchi ayant laiss6 vide le poste
d'assistant italien. M. Stella fut choisi en 1866 pour
l'occuper. M. Etienne se felicitait d'avoir pres de lui
un repr6sentant de nos provinces d'Italie, aussi intelligent et aussi d6vouL.
L'Espagne n'6tait pas moins agit6e que l'Italie. Au
moment de 1'l6ection de M. Etienne, la prosp&rite des
Filles de la Charit6 en ce pays donnait I'espoir qu'un
jour les missionnaires pourraient y exercer librement
leur ministire. Cette esperance ne fut pas dieue, et le
23 juillet 1852, un d6cret de la Reine rendait a la

Compagnie son existence legale. Mais bient6t survint
une 6preuve plus terrible que la premiere et la province fut menac6e d'un schisme.
Le voyage de M. Etienne A Madrid emppcha ce
malheur. La province put se relever de ses ruines,
grice au bon esprit de nos confreres et a la sage direction que lui imprimait M. Masnou. L'ann6e 1858 vit
ce bon mouvement s'accentuer et de nombreuses voca-

tions presageaient un consolant avenir. En 1859, la
guerre des Espagnols avec le Maroc donna occasion a
nos confreres et i nos Sceurs de manifester leur
d6vouement en organisant et en desservant des ambulances etablies sur le littoral de l'Espagne. En 1862,
sur la demande du gouvernement espagnol lui-meme,

-

201

-

4 missionuaires et 12 Filles de la Charite s'embarqubrent pour les iles Philippines.
Quelques annees apris, une revolution renversait
la monarchie. Forces de quitter la Maison centrale de
Madrid, tous n 's confreres : pretres, 6tudiants, s6minaristes et frEres coadjuteurs, n'eurent qu'une pensee,
celle de venir en France demander un asile. La Providence permit k M. Etienne de leur ouvrir un vaste
refuge au Bercean de Saint-Vincent. Ils s'y etabljrent
en communauti parfaitement r6guliere; les 6tudiants
avec leurs professeurs et les s6minaristes avec leur
directeur. C'6tait en 1868. Deux ans apres, au moment
de la guerre franco-allemande, ils durent ceder la
place a nos jeunes gens de Saint-Lazare, obliges de
quitter Paris. Voulant cependant 6viter de se disperser
et de rentrer dans leurs families, ils se d&cidbrent
tous, sans hisiter, a traverserles mers pour aller dans
les missions de la Havane et des iles Philippines.
En 1872, la province d'Espagne 6tait toujours sous
les 6treintes de la r6volution, mais non accabl6e sous
ses ruines. Elle. comptait encore huit maisons oi
s'exercaient les fonctions de notre Institut. Cinq grands
s6minaires lui avaient et6 confi• aux Philippines; et
la colonie de 13 missionnaires envoy6e a la Havane y
rendait les plus grands services. I1 y avait d'excellents
materiaux pour la reconstruction de l'difice an
moment fix6 par la Providence.
En 1843, nos confreres portugais s'efforcaient de
relever la Compagnie de ses ruines. Malheureusement, ces efforts furent steriles et, en 1845, la province
du Portugal -n'existait plus. En i857, une v~enrable
princesse, tante du roi, avait t6moign6 le d6sir de
fonder, a Lisbonne, un etablissement de Filles de la
Charit6. M. Etienne y consentit, mais il y mit pour
condition le retablissement de nos missionnaires. La
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16gislation du pays semblait etre un obstacle insurmontable a la r6alisation de cette condition; la diffi-

cult6 fut cependant r6solue et la Congregation fut
autoris6e an Portugal par ordonnance royale.
M. Etienne se rendit a Lisbonne, il y fut parfaitement accueilli de la cour et de. la noblesse. A son
retour, il d6signa les missionnaires et les sceurs qui
devaient prendre possession de deux nouveaux 6tablissements dans la capitale. Leur d6part eut lieu le
17 octobre, precis6ment a l'6poque oit une cruelle
epidemie r6gnait dans cette ville. Ils s'empressirent
d'offrir leurs services pour le soulagement spirituel et
corporel des malades, conquirent ainsi en pen de
temps l'estime et la confiance de la population; mais
les grandes entreprises ont besoin d'etre 6prouv6es
par la tribulation et bient6t, aux demonstrations sympathiques, succ6derent les plus violentes attaques. La.
priere, la patience et le silence furent les seules armes
qu'employirent les enfants de saint Vincent pour
resister h I'ennemi. Aussi, en 186o, l'orage semblait
apais6 et m6me un nouvel itablissement fut demandi
pour 'ile de Madere. Mais deux ans aprbs, en 1862, la
franc-maconnerie se dechaina avec une extr&me violence contre les missionnaires et les Filles de la Charit6; ils durent rentrer en'France et la province naissante dut disparaitre pour quelque temps. Un petit
nombre de missionnaires et de Filles de la Charit6
6taient rest6s a Lisbonne sons la protection du drapeau
frangais, comme les pierres d'attente d'un nouvel 6difice. Apris la tempete, ils reprirent tranquillement
leurs ceuvres et M. Etienne, avant de mourir, put voir
la province du Portugal solidement reconstitute.
Introduite en Irlande, sons le generalat de MA.
Nozo,
la Compagnie ne possedait qu'une seule maison
dans
cette contr6e, a l'epoque de l'election de M. Etienne.

-

203 -

Lorsqu'il conduisit les Filles de la Charit6 a Dublin,
en l857, trois nouvelles maisons de missionnaires
avaient dkji &it fondies. L'annee suivante, on prenait
possession du siminaire des Irlandais a Paris. Plus
tard, d'autres maisons se

fonderent

a Dublin, a

Armagh, et l'Irlande possedait, en 1874, 9 maisons
occuptes par un nombreux personnel.
En Allemagne, la Compagnie n'avait pu, avant
M. Etienne, former aucun itablissement durable. Au
mois de mai 1851, cinq jeunes pretres de Cologne,

apris avoir fait leur S6minaire interne & Paris, fondaient a Cologne mmie, avec l'autorisation de leur
archeveque, la premiere maison allemande de la Congr6gation. De i85i a 1872, 7 autres maisons furent
6tablies sur divers points de la Prusse et plus de 8o
missionnaires travaillaient avec un grand succ:s aux
missions de la campagne et a l'idacation du jeune
clerg6, lorsque la persecution religieuse les contraignit
k prendre le chemin de l'exiL
Dans le temps m&me oh elle s'tablit en Prusse, la
Congregation penitrait an coeur de l'Autriche. Une
Communaaut religieuse, dirigie par la soer de Brandis,
niece d'une insigne bienfaitrice de notre maison principale de Naples, demanda et obtint d'etre unie a la
Communauti des Filles de la Charit6, du consentement de 1'ordinaire, Mgr 1'veque de Graz. Grace
au zele et a la ginirosit6 du comte de Brandis, pOre
de la sup6rieure de Graz, trois pr&tres autrichiens,
apres avoir passe quelque temps a Paris dans notre
seminaire interne, allrent fonder un 6tablissement
dans la capitale de la Styrie. A la fondation de Graz,
succ6dtrent bient6t celles de Cilli, Neudorf, Vienne,
Wahring, Laybach, et c'est ainsi que se forma la province d'Autriche.
En 1844, notre province de Pologne subsistait tou-
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jours, mais sa situation incertaine et pricaire inspirait
les plus vives inquietudes. Vers cette 6poque, un
missionnaire et quatre Filles de la Charit6 de i'ancienne province de Lithuanie se rendirent ala MaisonMere de Paris oi on les accueillit comme de glorieuses
6paves et comme 1'espoir d'un avenir meilleur. Notre
province de Varsovie 6tait encore debout, mais son
existence ne tenait qu'a un fil qui pouvait etre a chaque
instant rompu; nos missionnaires soutenaient de leur
zele et de leur d6vouement les populations catholiques
que 1'on voulait contraindre au schisme; aussi, tout
etait a craindre d'un gouvernement soupconneux et
persecuteur. Cependant, en 185i, M. ttienne annongait que des jours moins sombres semblaient se lever
sur cette malheureuse province. Malgr6 la perscution, nos confreres contribuaient grandement a entretenir les populations catholiques dans leur attachement
a la vraie foi par leur zele, leur prudence et leurs
exemples 6difiants. M. 1tienne ne n6gligeait aucune
occasion de porter secours aux 6tablissements de la
Compagnie dans cette infortunee contr6e.
En 1856, il fit de nouvelles demarches pour attirer
sur eux la bienveillance du gouvernement russe et
obtenir I'autorisation de les visiter. La guerre d'Orient
venait de rendre le nom des Filles de la Charit6 populaire dans le monde entiir. M. le Sup6rieur g6n6ral
profita de ce mouvement de l'opinion pour 'crire au
tzar Alexandre II; ii ne recut pas de r6ponse. 11 ne
perdit pas courage et, par l'intermndiaire de M. Thouvenel, ministre des Affaires 6trangires, il obtint un
passeport muni du visa de l'ambassadeur de Russie.
C'etait au commencement de juin I86o. II1partit aussit6t et, vers le i5, il franchissait la frontiere russe
et entrait i Varsovie. Impossible de decrire quelle fut
son emotion en p6n6trant -dans cette 6glise Sainte-
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Croix, qui fut, pendant deux siecles, t6moin de tant
de vertus, de travaux et de souffrances. Ecoutons-le
dans sa circulaire du i" janvier 1861i : Je ne vous
dirai pas les emotions de mon ame... quand je c6l1brai
le Saint Sacrifice de la Messe, entour6 des deux seminaires et de tons les membres de nos deux families,
dans cette 6glise Sainte-Croix oi reposent les restes
de toutes les g6nirations qu'elles ont fournies depuis
deux silcles. Aucune langue humaine ne peut rendre
des sentiments de cette nature. - Les d6monstrations
di sympathie et de respect dont il se vit entoure de la
part des catholiques de Varsovie fut une preuve sensible de l'estime et de la sympathie dont jouissaient
ses enfants. M. .tienne ne passa que deux jours dans
cette ville, p- bablement pour ne pas trop exciter la
susceptibilite du gouvernement russe.
La province de Pologne se trouvait ainsi plus intimement rattach6e au centre de la Compagnie; et les
deux families, rbjouies un instant par la presence de
leur pere, sentaient leur courage fortifiU pour de nouveaux combats. Le calme dura peu, en effet, et, en 1863,
les missionnaires eurent a subir une cruelle persecution: a Mon ame, disait M. Etienne, frissonne a la
pensbe des cruels traitements qu'ils endurent. Ils
subissent les rigueurs de la prison; deux d'entre eux
ont 6te condamn~s i prendre le chemin de l'exil, ils
sont en butte aux violences d'une soldatesque barbare,
et ils adorent la main de Dieu qui s'appesantit sur eux.
Courage, s'&criai•il, courage, dignes enfants de notre
bienheureux Pere! Vous semez dans les douleurs et
les angoisses une magnifique moisson de fruits de
salut, et les larmes que vous versez pour la confession
de la v&ritt ne seront pas moins f&condes que le sang
des confesseurs de la foi. i
L'ann6e 1865 vit la suppression de cette ch&re pro-
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vince de Varsovie fond4e par saint Vincent lui-wmme.
La violence en avait disperse tons les membres et
plnsieurs d'entre eux etaient en prison on partjs en
exil. La Pologne, cependant, n'6tait pas entierement
perdue pour la Congregation. En 1866, une province
nouvelle 6tait erigee a Cracovie. D6ej elle possedait
3 6tablissements dont 2 a Cracovie et i . Culm; an
quatrieme allait bientbt se former a Posen. Elle joaissait
de la sympathie du clerg6, du peuple et m6me des
deux gouvernements de Prusse et d'Autriche. En 1874,
un grand nombre de malsons de Filles de la Charitk
, et lorsque la mort enleva
y 6taient en pleineprospbrit~
M. Etienne, la nouvelle province polonaise comptait

5 6tablissements et un personnel de 13 pr&tres, 4 etndiants, 2 seminaristes et 12 frbres coadjuteurs.
Si maintenant nous portons nos regards au dela de
1'Europe et jusque..dans les missions les plus ointaines,
nous verrons la Compagnie prendre, sos-le gouvernement de M. Etienne, une extension qu'elle n'avait
jamais eue. A la v6rit6, d'importantes missions lti
avaient d6jh 6t6 confies par te Saint-Siege. Les 6tablissements de Constantinople, Smyrne, Naxie, Santorin, Antoura, Damas, Tripoli et ceux mimes de
Pkmng remontent A la fin du sikcle dernier. Ils fnrent
attnbubs i la Congregation par un d&cret du pape
Pie VI. Mais ce n'etait 1•, aux yeux de M. Ptienne,
qne le preiude et comme la preparation des desseins
ult6rneurs de la Providence : (( Ce n'est pas le ministere de la parole, disait-il, qui ponrra amener k la
vraie foi les musulmans, pleins de m6pris pour le
nom chretien, ni les hr&tiques, qui sucent avec le lait,
ia haine du catholicisme, ni les Chinois dont les pensees sont absorbees dans la matiere. 11 faut k ces
peuples quelque chose qui frappe les yeux, qui commande 1'estime et 1'admiration. I1 faut une forme de
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predication qui aiUe au cour. Ce genre de predication
nouveau, c'est la charit6, dans les conditions posbes
par saint Vincent. » Aujourd'hui, l'essai en est fait,
on pent juger, par les resultats obtenus, quels services
les Filles de la Charit6 sont appelies a rendre dans le
Levant et en Chine comme dans toutes les autres
missions 6tranghres. Or, l'emploi dece moyen puissant
de propagande catholique rdclamait nacessairement
1'intervention des missionnaires, puisque c'est d'eux
que les Filles de la Charit6 recoivent la direction et
que c'est par eux qu'elles peuvent conserver et alimenter la fbcondit6 et la puissance de leur vocation.
Ce langage nous exprime pourquoi M. ttienne favorisait avec tant d'empressement le d6veloppement de
la Congr6gation a 1'ftranger.
L'Orient, qu'il aime d'un amour de predilection,
eveille d'abord sa sollicitude. A Smyrne et a Alexandrie s'61event de nouveaux colleges qui, bient6t, rivalisent avec ceux de Constantinople et d'Antoura. La
maison de Beyrouth, en 1844, et plus tard celle de
Monastir completent la serie de nos 6tablissements du
Levant. C'est I'archeveque de Smyrne qui voulut
remettre en nos mains le college qu'il dirigeait luimeme. Cette transmission se fit avec l'approbation de
la Propagande. C'est cette meme Congregation qui
nous avait engages i ouvrir a Alexandrie un 6tablisse-

ment ou la jeunesse catholique pit recevoir une dducation appropribe a ses besoins et oui les jeunes heretiques pussent puiser les e16ments de la vraie foi, en
recevant les bienfaits de 1'enseignement classique.
Le devouement des deux families de saint Vincent

pendant la guerre d'Orient leur attira la sympathie
ge'nrale et leurs aouvres prirent une grande extension; en 1855, iS missionnaires et 5 frires coadjuteurs durent partir pour le Levant. En I86o, les
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chr6tiens de Damas furent livr6s au meurtre et a l'incendie par le fanatisme des Tprcs et la cruauti des

Druses. Nous comptions dans cette ville disol6e
4 missionnaires, 5 freres coadjuteurs et II Filles de
la Charit6. La double famille de saint Vincent fut
entour6e d'une protection presque miraculeuse. Pendant que toutes les autres Communautes avaient des
victimes a pleurer, seuls les enfants de saint Vincent
furent tons pr6serv6s, grace a l'intervention d'Abd-elKader. Malgr6 cette protection miraculeuse, c'edt ete
tenter Dieu que de restaurer tout de suite les ceuvres
detruites. Elles se relev6rent lentement, et, quelques
ann6es apres, elles redevinrent tres prosperes.
Notre mission d'Abyssinie elle-m6me, qui, pendant
de si longues ann6es, se trouvait dans une situation
difficile et n'offrait aucun espoir de succhs, voyait une
ere nouvelle s'ouvrir pour elle. On esp6rait meme que,
dans un temps assez peu 6loigne, il serait possible d'y
former des maisons de Filles de la Charit6 et d'y
implanter leurs oeuvres. Telle est la situation de cette
mission d6crite par M. tItienne dans sa circulaire du
I" janvier 1874. Cette mission, en effet, avait pass 6
par bien des 6preuves. En 1844, Mgr de Jacobis se
trouvait au milieu d'une chr6tient6 fervente; il avait
r6ussi a rendre steriles les efforts de 1'6veque h6r6tique, enyoy6 du Caire pour paralyser ses efforts;
M. Montuori avait pu ouvrir un petit college a Kartoum; on venait de lui offrir un confrere de Naples.
En 1852, M. Poussou avait pu, dans sa visite, constater
le zele des missionnaires et de leur v&eque.
Quelque temps apres, Mgr de Jacobis annoncait la
nouvelle du bapteme de 6oo adultes. Malheureusement, la mort l'enleva a sa chore mission en 186 :
a Cette mort, dit M. Etienne, a eu lieu dans les circonstances qui accompagnent les hommes extraordi-
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naires, que Dieu destine a demeurer les modeles et les
protecteurs des peuples qu'ils out 6vangelis6s. Les
vertus 6minemment apostoliques qui ont marque sa
longue et riche carritre et la maniere si manifestement providentielle dont elle s'est termin6e indiquent
la mort d'un saint que Dieu voudra, sans doute, un
jour, placer sur les autels et donner pour patron a la
race 6thiopienne a laquelle il a voun toute sa vie de
missionnaire et toutes les affections de son coeur. ,
En 1865, M. Bel, prefet apostolique et Visiteur de
la province de Syrie, fut place a la tete de la mission
d'Abyssinie. Sacrk a notre Maison-Mere, il se rendit a
Rome, puis a son nouveau poste, emmenant avec lui
3 missionnaires et 2 freres coadjuteurs. Tout faisait
esp6rer que, sous sa direction, cette chr6tiente redeviendrait prospere. Malheureusement, en 1871, les
princes de ce pays se declarerent la guerre et le vainqueur se montra ouvertement hostile a la religion
catholique. Les 6glises furent brflees et un grand
nombre de chretiens furent enchainbs. Par une protection speciale du Ciel, nos confreres purent echapper
aux poursuites et se refugier en lieu sur; I'6preuve
dura quelques ann6es et nous avons dit qu'au I "' janvier 1874, M. Etienne annoncait une &re nouvelle pour
cette intbressante mission.
Nous ne pouvons quitter l'Afrique, sans dire un mot
de l'Alg6rie. En 1844, cette mission ne comptait qu'une
ann6e d'existence et d6ji elle obtenait les plus heureux
r6sultats. Une mosqu6e, convertie en eglise, avait 6t6
mise a la disposition des missionnaires; le peuple s'y
rendait en foule pour entendre la parole de Dieu et
participer aux Sacrements. Les Filles de la Charite
commencaient a instruire et a former les nombreuses
jeunes filles confiees a leur sollicitude. En 1845, la
Congregation fondait a Alger un nouvel etablissement
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et une troisiime maison itait occupie par nos Sceurs.
En 1848, le s6minaire de Kouba fut confi6 & nos
confreres et treize ans apris, en 1861, les 6v4ques
d'Oran et de Constantine nous confiaient 1'ducation
de leurs sbminaristes. La benediction dont il plut a
Dieu de favoriser leurs d6buts dans la nouvelle terre
francaise faisait concevoir pour 1'avenir les meilleures
esp6rances.
Nos missionnaires de-Perse se dovouaient en hommes
v6ritablement apostoliques a 1'ceuvre difficile qui leur
etait confibe. Destitues de toute protection humaine,
sans autre appui que leur zele, ils luttaient avec autant
de succes que de courage contre les efforts r6unis du
clerg6 her6tique et des protestants. Leur simpliciti et
leur d6vouement leur avaient acquis un tel ascendant
sur les esprits que les musulmans.eux-memes les prenaient sous leur protection et les d6fendaient contre
leurs ennemis. Cependant, ils avaient le bonheur de
souffrir pour J6sus-Christ; mais ces souffrances
n'taient pas stiriles et de nombreuses conversions
s'etaient op6r6es parmi les h&ertiques. En 1862, un
6tablissement fut fond6 a Teheran et il forma une
province avec ceux de Kosrowa et d'Ourmiah. Au
I" janvier 1874, M. Etienne donnait les meilleures
nouvelles de la Perse.
11 en 6tait de meme ýacette date de nos missions de
Chine. Elles jouissaient d'une tranquillite parfaite et
se trouvaient dans les conditions les plus favorables
pour la propagation de la foi et les oeuvres de charit6.
Elles comptaient alors vingt-quatre residences, tandis
qu'au commencement du g6ndralat de M. Etienne, elles
n'en poss6daient que huit. En 1884, elles avaient recu

une nouvelle organisation. Le Saint-Siege, en nous
confiant la province entiire du Honan, avait nomms
Mgr Baldus vicaire apostolique de cette province; et

-

213

-

pour donner plus de s6cnrit6 ia 'administration de
notre vicariat du Tch-Kiang et du Kiang-Si, Rome
avait doanu i Mgr Rameauxu coadjuteur dans la personae de M. Laribe. Pour la mame raison, Mgr Mouly,
vicaive apostoliquede la Tartarie mongote, availt 6t
autorisi a se choisir lui-meme un coadjuteur parmi
nos confreres. M. ttieune jugea que, par suite de ces
dispositions du Saint-Siege qui fixaient d'une manikre
d6finitive et stable la position de la CongrTgation en
Chine, il y avait lieu de supprimer le semi&aire central
de Macao, et de doter d'wA siminaire sp6cial chacun
des vicariats apostoliques. Disormais il n'y aurait plus
a Macao que quatre missionnaires pour gerer toutes
les afaires de la procure de nos missions de Chine et
de la Tartarie. Une ire nouvelle, f6conde em fruits de
biaedictions, semblait s'ouvrir pour ces deux pays.
Hrig6 et confi par le
En 1843, an nouveau vicariat fut
la partie du Thibet
Congr6gationdans
la
a
Saint-Siege
Dix aanaes
mongole.
quiest limitrgpheavec la Tartarie
plus tard, a* milieu des convulsions que subissait Ie
C•leste Empire, notre confrere M» Montels, arr&6t
par des soldats, fat imm6diatement decapite. Tout -tait
a craindre pour nos missionnaires; n6anmoins, ils
6taient pleinsde joie au milieu de lears tribulations.

Un grand sujet d'esperance et de consolation leur
&taitdonn6 dans la decouverte par Mgr Delaplace des

restesdes bienheureux Perboyre et Clet. Cette decouverte tenait du .prodige. Le proces de canonisation de
nos martyrs se poursuivit avec autant d'activite que de
succes. Mgr Danicourt, vicaire apostolique du KiangSi, d6sign6 par le Saint-Sitge pour accompaggaer en
France les.pr6cieuses reliques, 6tait arrive & Paris. Et
le 25 janvier i86o, Mgr Morlot, cardinal-ar.chev&ýue
de Paris, en fit la reconnaissance canonique, confermiment auxinstructions reques de Rome a cet effet.
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En 1862, Mgr Mouly, qui 6tait venu en France pour
traiter avec les Sup&rieurs majeurs des intirets de sa
mission, eut la consolation d'emmener une colonie de
missionnaires et de Filles de la Charit6. An moment
de debarquer en Chine, le cholera faisait d'affreux
ravages dans ce pays ; les membres des deux families
de saint Vincent surent conquirir le respect et la
venbration des infidcles par le zele et le devouement
qu'ils d6ployirent en cette circonstance. -t Aussi, dit
M. 1ltienne, aujourd'hui, le vicaire apostolique et
les missionnaires et les Filles de la Charit6 circulent
librement avec leur costume respectif dans les rues et
sur les places de Pekin. a
En 1864, d'apres les arrangements conclus avec le
Saint-Siege,quatre provinces de la Chine furent exclusivement confiies A la Compagnie, dans le but d'y concentrer tous nos missionnaires et toutes nos oeuvres.
On avait pu ouvrir a Pýkin un s6minaire pour les
jeunes Chinoises qui voulaient entrer clans la Compagnie desFilles de la Charit6; et,en 1865, M. Etienne
pouvait annoncer que deux d'entre elles avaient revetu
le saint habit. Cette m6me annee, M. Edmond Guierry,
sacr6 6vique de Donaba, avait 6t6 donne comme coadjuteur a Mgr Mouly, 6puis6 par sa charge. Notre mission de PNking, en effet, par suite de l'importance
qu'elle avait acquise depuis que la libert6 avait et&
accord6e A la predication de l'.vangile et A cause de
sa position comme centre d'action apostolique dans cette
vaste contr6e, r6clamait ce secours; aussi Mgr Mouly
peut-il donner a son ztle tout l'essor que comportait
le nouvel 6tat de sa mission. Une nouvelle 6glise fut
construite; un s6minaire, organist convenablement,
compta jusqu'A cinquante 6ltves. Cependant, en 1868
Mgr Mouly fut emport6 par la maladie. C'etait une perte
immense pour Pekin et meme pour la Chine. Quelques
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annies apres, le Saint-Siege plaga a Pekin Mgr Delaplace, vicaire apostolique du Tch&-Kiang, et le remplaca par Mgr Guierry. C'etait en 1870. Cette m&me
ann&e, un soulkvement de paiens 6clata presque subitement 5 Tien-tsin contre les Europeens et surtout
contre les chr6tiens; dix Filles de la Charit6 et deux
missionnaires furent massacres par les infidles. Cette
cruelle 6preuve n'avait pas troubl la paix g6narale,
et en 1872 la situation etait des plus consolantes: nos
confreres pouvaient en pleine libert6 d6ployer toutes
les ressources de leur zele, et cet 6tat prospere durait
encore lorsque M. Atienne disait, dans sa circulaire
du i" janvier 1874, les lignes que nous avons cit6es.
La meme prosp6riti existait dans notre province des
1tats-Unis d'Amerique. M. Timon, visiteur de cette
province, venu a Paris pour assister a 1'Assemble de
1843, avait donn6 . M. ktienne les d6tails les plus
int6ressants sur le d6veloppement pris par nos ceuvres
dans le Nouveau-Monde et sur le bien qu'y operaient
les missionnaires. Cinq nouveaux confreres et quatre
freres coadjuteurs, presque tous venus de Rome, firent

voile avec lui pour les Ptats-Unis le IS octobre 1843.
En 1851, une communaute de religieuses qui comptait
pros de quatre cents sceurs, r6parties entre trente-quatre
maisons, demanda et obtint de s'unir et de se fondre
avec celle des Filles de la Charit6, da consentement
des 6veques ambricains et de M. Etienne. M. Mailer
recut de M. le Sup6rieur g6neral le titre et les pouvoirs
de Directeur pour gouverner en son nom cette nombreuse et bien-aimee famille. En 1857, la province
6tait en mesure de trouver dans son sein toutes les
ressources n6cessaires pour d6velopper ses oeuvres, sans
avoir besoin d6sormais de r6clamer le secours de lEurope; elle comptait vingt-trois Atudiants, dix-huit s6minaristes, tous sujets d'espbrance. Elle avait a sa tete
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comme visiteur M. Ryan, n6 dans le pays, en connaissant bien I'esprit, en poss6dant parfaitement la langue
et ayant acquis la confiance de tous les missionnaires.
En 1859, notre college du Cape-Girardeau fut transforme en grand s6minaire; au I" janvier de l'annie
suivante, il 6tait en pleine prosperitY, comptait dejai
54 6e1ves en philosophie et en theologie; le directoire
de la Congregation y 6tait applique et cet heureux
debut faisait prevoir le bien immense qu'un 6tablissement de cette nature 6tait destine a produire dans un
pays oit la science et les vertus ecclesiastiques sont si
n6cessaires pour exercer une infuence salutaire sur
les peuples, pour mettre en honneur la virite catholique au milieu des populations protestantes.
En 1861 et les ann6es suivantes, malgr, les grands .
wevnements de la guerre de Secession, nos confreres,
fiddles aux preceptes de saint Vincent de rester 6trangers aux conflits politiques, fuient respect6s de tous
et surent remplir toutes les fonctions de leur ministere.
Une circonstance meme bien inattendue dans ces
contries y vint jeter un vif eclat sur la famille de
saint Vincent. Les chefs des deux arm6es ennemies
firent appel au devouement des Filles de la CharitL
Elles y ripondirent de la maniere la plus edifiante, et
on les vit avec admiration passer d'un camp a Y'autre,
se disperser au milieu des batailles dans les ambulances
flottantes, objet de la reconnaissance et de la veneration
des deux partis bellig&rants, devenues partout par
leur costume et leurs ceuvres la gloire de la religion et
1'etendard de ia Charit6 de Jesus-Christ.
En 1866, la province eut la douleur de perdre
M. Ryan. Malgre toutes ses repugnances, ce digne
confrere dut c6der devant la volont6 du Pape et
accepter le siege de Buffalo. Six ans apres, en 1872, la
province subit une nouvelle 6preuve par la mort pr6-
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maturbe de sonvisiteurM. Hayden, ag6 de44 ans. Ses
mirites eclatants avaient fait esp6rer beaucoup. A sa
mort, la province etait on ne peut plus prospere.
En 1843, nos confreres du Br6sil, emp6ch6s par le
gouvernement d'entrer en relation avec le Sup&rieur
g6n6ral, 6crivirent a M. Etienne pour protester de
leur parfaite union avec la Compagnie et de leur
parfaite soumission an nouvel 6lu. Bien que r6duits a
un petit nombre, 9 pretres, 2 6tudiants et 4 freres
coadjuteurs, ils continuaient nos ceuvres dans trois
6tablissements et leur z6le 6tait grandement b6ni du
Ciel. En 1845, M. Etienne obtint pour les missionnaires du Bresil la facult6 de communiquer avec lui.
I1 jugea que les circonstances r6clamaient I'6rection du
Bresil en province et il nomma Visiteur M. MoraesTorres. Le nouveau Visiteur demanda du secours et, le
28 novembre 1848, 4 confreres de Paris, dont un Napolitain, 2 freres coadjuteurs de Rome et i de Turin et
de plus 12 Filles de. la Charit6 s'embarquerent au
Havre a destination du Br6sil.
Quelques ann6es apres, en 1852, le vaisseau La
Ville de Paris quittait le m6me port, emportant vers
Jes m&mes plages une nouvelle colonie compos6e de
5 pr&tres, 2 freres coadjuteurs et 33 Filles de la
Charit6. L'empereur du Br6sil avait demand6 nos
Soeurs pour diriger les 6tablissements charitables de sa
capitale et le v6n6rable 6veque de Marianna, notre
confrere, voulait confier a Ia Compagnie le s6minaire
qu'il se proposait de fonder dans son diocese. Missionnaires et Filles de la Charite furent accueillis avec
des d6monstrations de joie et de sympathie qui
donnaient les meilleures esperances pour l'avenir.
L'ann6e suivante, 2 missionnaires et 12 Filles de
la Charit6 se rendaient iBahia, pour repondre an d6sir
de l'archeveque de cette ville. En 1855, le chol6ra
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faisait les plus grands ravages dans la ville; ce fut une
occasion pour nos confreres et pour nos seurs de
deployer leur zele et leur d6vouement. Les missions
donn6es par nos pr&tres produisirent les fruits les
plus consolants. Aussi Monseigneur voulut-il confier i
la Congregation la formation de son clerg6 et, en 1856,
une nouvelle colonie de missionnaires partit pour

Bahia prendre possession du grand et du petit seminaires et fortifier l'ceuvre des missions.
Peu apres, 4 de nos confreres vinrent a Rio et a l1ile
de Santa Catharina pour y fonder un nouvel itablissement. En 1857, 2 missionnaires furent enlev6s a la
fleur de 1'age par la fiivre jaune. M. Etienne envoya
cette annee-lU 5 nouveaux confreres. Une nouvelle
maison fut fond6e a Pernambouc et notre maison de
Rto obtint un 4tablissement stable et d6finitif par la
ginerosite du gouvernement.
Le d6mon jaloux de tant debiens suscita une sedition
contre les missionnaires, qui les exposa a de grands
dangers; mais leur patience et leur invincible r6solution de d6fendre a tout prix les inter&ts de Dieu et le
salut des ames triompherent des attaques de l'impit6.
Cette tempete n'eut d'autre effet que de rendre plus
fecondes nos

euvres.

Quelques annees apres, en 1854, Mgr 1'eveque de
Ceara obtint 4 confreres pour la direction de son seminaire. Plusieurs prelats 6taient en instance pour obtenir
le meme avantage a leurs dioceses. En 1873, nous
comptions au Br6sil quatre grands s6minaires et cinq
petits. Plusieurs bandes de missionnaires parcouraient
le pays et c'est par millions qu'il fallait calculer le
nombre des confessions g6nerales entendues. Les deux
h6pitaux de la capitale 6taient confi6s au soin des
enfants de saint Vincent et comptaient chaque annee
jusqu'a 18.ooo malades. Aussi M. Etienne, en 1874,
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annonqait un avenir brillant pour le Brisil et se d6clarait incapable de fournir a tous les 6tablissements qui
demandaient nos confreres ou nos sceurs.
En 1873, M. Etienne avait df d6tacher la mission
de la R6publique Argentine de la province bresilienne
et I'avait 6rig6e en province particulibre. Des 1859, 12
Filles de la Charit6 et 2 missionnaires avaient abord6
A Buenos-Ayres, pour r6pondre a la demande de la
R6publique ; Monseigneur leur fit une reception qui
attestait sa bienveillance pour la Compagnie. En 1862,
la guerre desola ce malheureux pays et donna occasion
Snos confreres et a nos sceurs de deployer leur devouement. Quelques annees apres, le c~elbre pelerinage
de la Vierge de Lujan nous fut confie. 11 fut m&me
question d'ouvrir une Mission chez les Indiens infid&les du pays.
Depuis 1853, la Congr6gation 6tait 6tablie au Chili;
Mgr 1'archeveque de Santiago, de concert avec le gouvernement, avait vivement sollicit6 M. Etienne de lui
envoyer des missionnaires et des Filles de la Charit6.
M. Etienne, enfin, au mois de novembre 1853, envoya
au Chili 3o seurs, 2 missionnaires et I frere coadjuteur.
La guerre civile qui desola ce pays en 1859 fournit a
ceux-ci l'occasion de faire preuve de leur zele et de
leur devouement. En 1862. unnouvel 6tablissement avait
6t6 fond6 et, apres le retablissement de la paix, une
nouvelle colonie de 20 soeurs et de 2 missionnaires
vint augmenter le personnel de la nouvelle Mission.
Au i" janvier 1874, M. Etienne pouvait dire du Chili:
c La moisson y est mfre et nos ouvriers n'ont qu'a s'y
presenter pour la recueillir abondamment. ,
Le 16 septembre 1857, 40 filles de la Charite et 2
missionnaires quittaient la France pour se rendre au
Perou; le president de cette r6publique avait propose
a 1'Assembl6e nationale de voter un cr6dit d'un million
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de francs pour faire venir les enfants de saint Vincent
de Paul et les ripandre dans tout le pays. M. Damprus
fut mis a la t&e de cette mission. En 1864, 4 confreres
venus a Cuzco prirent la direction du s6minaire et, en
1872, 2 missionnaires allirent fonder une nouvelle
maison a Arequipa. En 1874, tout itait fort prospere.
En 1872, 1'Amerique centrale semblait ouvrir une
large porte aux ceuvres de la Compagnie. Les missionnaires y 6taient demand6s et accueillis avec joie. D6ji
trois siminaires nous 6taient confies a Guatemala,
Popayan et Quito. Et malgr6 les desastres, suite de la
guerre franco-allemande, de nombreux ouvriers apostoliques avaient pu etre dirig6s sur l'lquateur et la
Colombie. L'avenir s'annoncait consolant et prospere.
En 1874, la persecution continuait a s6vir an Mexique. Tous les ordres religieux en 6taient bannis ; nos
missionnaires toutefois y 6taient respect6s, dirigeaient
en paix les seminaires qui leur 6taient confi6s et
6vang6lisaient les peuples sans &tre inqui&tes. C'est
en 1844 que la Compagnie y fut 6tablie; 2 missionnaires et i sceirs venus d'Espagne mettaient en
honneur les oeuvres de saint Vincent. Mgr I'archeveque
de Mexico avait donn6 a la Compagnie une belle et
vaste maison avec une 6glise publique et des revenus
considerables. Plusieurs eveques demandaient avec
instance de semblables ktablissements. Les ceuvres
devinrent florissantes et, chose remarquable, pendant
que l'Eglise etait Rers6cutee et le pays agite par des
revolutions, notre Compagnie vit ses oeuvres prosperer.
En 1859, la guerre civile mettait le Mexique en feu ;on
fit appel i nos ouvriers et ceux-ci, tant soeurs que
pr&tres, y d&ployerent un rare divouement qui les fit
cherir dans tout le pays. En 1864, le nouvel 6veque de
la Vera-Cruz ne voulut prendre possession de son siege
qu'accompagn6 de 2 missionnaires de Mexico, charg6s
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d'eriger et de fonder son s6minaire. Cependant les
troubles continuaient et ne nous firent aucun tort. En
1873, la Congregation conservait ses maisons, pr.chait
ses missions et dirigeait les s6minaires, mais elle etait
emp&ch&e par l'Etat d'avoir une maison centrale dans
la capitale. En 1874, la persecution continuait s6vir
contre 1'Eglise, mais nos missionnaires demeuraient

paisibles.
Le rapide coup d'oeil jet6 str les maisons et les
ceuvres de la Compagnie suffit pour montrer a quel
point Notre-Seigneur la benit sous le gen6ralat de
M. Etienne. Depuis 1843 jusqu'i sa mort en 1874, 14
nouvelles provinces furent cr6es et le nombre des
maisons fondkes durant ces trente et an ans s'eleva a
120. Pour donner une juste id&e de l'activit6 de
M. Etienne et marquer exactement la place considerable qu'il occupe dans I'histoire des deux families de
saint Vincent, il faudrait ajouter au tableau des maisons de la Congr6gation fond6es sous son generalat
celui des itablissements des Flles de la Charit6. Contentons-nous de dire que les Filles de la Chariti sent
a present rdpandues non seulement dans toute 1'Europe,
mais encore jusqu'aux extr6mitks du monde. Chose
admirable, ce n'6tait pas sealement comme autrefois
des particuliers ou des administrations locales qui
r6clamaient leur concours ; les gouvernements euxm6mes leur confiaient leurs plus-beaux 6tablissements.
Ce merveilleux accroissement s'op6ra surtout de I85o
A 187o.
Depuis son retour de Belgique, M. Etienne sentait

ses forces decliner rapidement. ipuisA par de longues
et continuelles souffrances, il avait besoin de tout son
courage et de toute son energie pour sufire aux nombreuses occupations de sa charge. Mais la force de
1'ime relevait celle du corps et mime au milieu de ses
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douleurs les plus vives, le venerable Superieur ne
changeait rien a ses habitudes de travail et de r6gularite. Toujours debout dEs quatre heures du matin, il
assistait invariablement a l'oraison avec la Communaut6
et c61brait la sainte messe a cinq heures et demie, sans
y manquer jamais. Cependant il ne se faisait aucune
illusion sur la gravite de sa maladie et ne cachait point
son pressentiment de sa fin prochaine. Pendant l'hiver
de 1872, il 6prouva plusieurs crises violentes qui le
confirmerent de plus en plus dans ses pressentiments.
Apris l'Assemble sexennale de 1873 qu'il presida, il
dut supporter presque seul le poids de la conduite des
deux families, car M. Vicart, son premier assistant,
avait du cesser tout ministire aupres des Filles de la
Charit6, et le 6 octobre 1873, le venerable missionnaire
6tait enleve a I'affection de nos confreres et de nos
soeurs. Sa mort laissait un grand vide dans le conseil
de M. le Supirieur g6neral.
Cependant la maladie faisait de rapides progres et
la faiblesse de M. etienne augmentait chaque jour.
Depuis longtemps il t6moignait Ie d6sir de recevoir
les derniers sacrements. Le lundi 9 mars 1874, a dix
heures du matin, la Communautrfut convoquCe a la
chapelle et,de l1, accompagnale Saint-Sacrement dans
la chambre du malade. La cer6monie achev6e et pendant que toute la Communaut6 restait a genoux, priant
en silence, l'un des assistants, an nom de tous, adressa
ces paroles au ven6r6 Superieur: a Monsieur et Tr8s
Honor6 Pere, voici vos enfants a genoux; ils prient
pour vous, afin d'obtenir de Notre-Seigneur l'abondance de ses graces en ce moment solennel... Anim6s
des memes sentiments qu' 6 prouvaient les anciens
missionnaires r6unis autour de saint Vincent, nous

demandons, nous implorons la benediction de notre
Pere, representant et successeur de saint Vincent. ,
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M. ILtienne, d'une voix 6mue mais ferme, repondit :
< Je comprends 1'emotion que vous 6prouvez en ce
moment, et j'aurais peine & contenir la mienne si je
n'etais depuis longtemps prepare aicette religieuse
c&r6monie... Oui, j'ose redire avec confiance les
paroles que saint Vincent sugg6rait lui-meme a un
missionnaire mourant : < Je vais rejoindre la grande
famille du ciel. Je compte sur la misericorde et la
bont6 de Notre-Seigneur. Vous ne m'oublierez pas
dans vos prieres, Messieurs et mes chers frhres, afin
que le Seigneur daigne pardonner mes pich6s. Je
demande pardon a tous ceux de nos confreres auxquels j'aurais pu faire de la peine; je erois pourtant
n'avoirjamais voulu faire de la peine a personne... Priez
done pour moi a&n que Notre-Seigneur me recoive au
ciel avec saint Vincent... Oh! combien &ces derniers
moments je remercie Notre-Seigneur de toutes les
grAces qu'il m'a faites, a moi et a nos deux families...
Quand je ne serai plus, je vous en prie, ne m'attribuez
pas le bien qui s'est fait dans la Compagnie : c'est &
Dieu seul que doit en revenir la gloire. 11 est une chose
cependant k laquelle je tiens, oui,j'y tiensbeaucoup...
je desire qu'elle ne me soit jamais contest6e : c'est.mon
grand amour pour la Congregation. Oh! oui, Messieurs et tres chers freres, j'ai aim6 les deux families
de saint Vincent par-dessus tout. Je leur ai consacre
mon existence, toutes mes forces, toutes mes affections; je les ai aimbes plus que ma vie. Veuillez le
redire k tous nos confreres, pr&tres, 6tudiants et skminaristes, ainsi qu'&tons nos freres coadjuteurs r6pandus
dans le monde entier. Dites-leur qu'en m'en allant au
ciel, oi j'espere entrer par 1'effet de i'immense misbricorde de Dieu, j'emporte avec moi mon amour pour
eux et pour chacun d'eux; en quittant la terre, j'ai la
ferme esperance de les aimer encore l&-haut- et pour
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toujours. Oni, puisque vous me demandez de vons
beair, je Yoas donne ma b6nidiction, qui sera aussi la
benidiction de saint Vincent, la ben6diction de

Notre-Seigneur qui vous b6nira tous pendant que je
prononcerai les paroles: Benedictio Dei amifpoteatis,
Patris et Filii et Spiritus Sasci descendat super vos et
miazeal semper-. Tous r6pondirent - Amex! en pleurant.
Et apres avoir accompagni le Saint-Sacrement a la
chapelle, chacun se retira p6nCtri de la plus vive emootion. Trois jours atprs, le 12 mars 1874, M. Etienne
rendait i Dieu sa belle ame, dans la soixante-treiziime
annie de son Age et la cinquante-quatrieme de sa vocation, apres avoir gouverue la Compagnie pendant
trente et un ans.
It nous est agr6able, en terminant, de transcrire une
page que ce digne successeur de saint Vincent nous a
laissee comme la derniere expression de ses sentiments
les plus intimes. C'est une sorte de testament spirituel
que le v6n6rable Superieur voulut adresser aux pritres
de la Mission, comme l'expression des derniers conseils de son expirienca. Nous ne pouvons en donne,
ici que les principaux extraits; c'est la meilleure conclusion de ce modeste travail. t Durant le cours de
mon grn6ralat, y est-il dit, Dieu a fait de grandes
choses en faveur de notre chbre Congregation. Les
vocations se sent multipli6es dans son sein; elle a pris
une extension i laquelle on 6tait loin de s'attendre;
ses ceavres sont devenues nombreuses et prosperes.
Or, je d6clare dans la sincerite de mon ceur que je
serais d6sol! qu'on m'attribut la moindre part en tout
cela. A Dieu seul en soit la gloire!... Je ne reconnais
qu'un seul mirite en moi, et encore c'est Dieu qui en
est I'auteur, c'est que j'ai toujours senti dans mon coeur
un ardent amour pour la Compagnie... Je crois pouvoir dire que je n'ai vecu que pour elle... Dieu m'avait
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aussi mis au cceur une conviction profonde qu'il reservait a la Compagnie de grandes destindes dans l'int6ret
de l'lglise et voilk pourquoi le travail m'6tait si doux,
et pourquoi les fatigues et les sollicitudes pour elle
me rendaient si heureux. Les crises qu'elle a travers6es
et les dangers qu'elle a courus n'ont jamais pu
6branler cette conviction : elle a 6et en moi jusqu'a me
faire esperer contre l'espirance meme.
t Une autre grace que Dieu m'a faite, c'est d'etre
intimement persuad6 que l'existence et l'avenir de la
Compagnie aussi bien que la prospirit6 de ses oeuvres
reposent sur la fidelit6 a l'esprit, aux regles et aux
maximes de saint Vincent... A mes yeux, 1'existence
dela Compagnie sera assuree autant que ses regles, ses
usages et ses institutions seront religieusement observes; et sa decadence, si jamais elle a lieu, datera du
moment ou on les aura modifies ou changes. Ces convictions qui sont en moi 'ceuvre de Dieu, je les legue
Smon successeur comme le plus precieux heritage.
Je supplie tous mes confreres de s'unir h lui pour les
conserver etles defendre de toute atteinte, de quelque
part qu'elle puisse venir.
« Nous sommes an milieu de circonstances bien graves
(c'etait en 1871); des 6v6nements disastreux peuvent
6clater a chaque instant; de rudes tempetes menacent
la soci6t6 et Pl'glise. Si la barque de la Congregation
se maintient au milieu des flots, a 1'aide de cette ancre
salutaire, elle 6vitera toujours le naufrage. )
Amiede ALLOU.

ACTA APOSTOLICAE

SEDIS

(1925, page x35)
DILECTO FILIO FRANCISCO VERDIER
Summo Moderatori
Sodalitatis sacerdotum a Missione

PIUS PP. XI
Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem.
Quam Vincentius a Paulo, studio provehendae animarum salutis vehementissimo incensus, pauperibus
evangelizandis condidit, ante annos trecentos, presbyterorum Congregationem, ea catholico nomini hac
tanta diuturnitate temporis sic profuit, ut aequum
consentaneumque-putemus, saecularia solemnia, quae
in diem septimum decimum proximi mensis incident, et
tibi et quibus praees sodalibus ex hisce Nostrae gratulationis Litteris jucundiora exsistere et Christi fidelibus omnibus memorabiliora. Cur enim gratias providentissimo Deo non agamus communiter, qui tam
sanctum actuosumque Ecclesiae suae dederit sacrorum
administrum et talem vobis Conditorem Patremque
legiferum? Agrorum cultores, magnam tur partem
neglectos, praetereaque homines vinculis mulctatos
vel triremibus condemnatos, praedicatione divini verbi
emendare atque omni consolari caritatis officio; in
egenis alendis sospitandisque summa contentione elaborare; doctrinam gratiamque Christi -impertire infidelibus; clericos laicosque, per spiritualem recessum
commentationibus rerum aeternarum excolendos, hospitio accipere; seminaria dioecesana, paroecias, sanctuaria regunda ac procuranda assumere : ejusmodi

-

225 -

quidem munia Parens vester et obivit ipsemet, quantum
sibi licuit, et vobis ex instituto peculiari ac proprio,
ad obeundum attribuit. Testis autem historia est, Vincentio auctore atque actore, quoad vixit, sodales vestros Galliae omnis provincias ad sacras expeditiones
in populo praesertim rustico et agresti habendas continenter peragrasse, et non modo in hac Alma Urbe
et Genuae et Augustae Taurinorum od~nos aperuisse,
sed etiam in Poloniam, Hiberniam, Scotiam et vel in
Barbariam, quaai vocabant, in insulamque Madagascariam trajecisse. Postquam vero sanctissimus vir,
extrema aetate, in celestem patriam vocatus est, adeo
Congregatio percrebrescere proferendaeque fidei
ardore flagrare perrexit, ut vicariatus apostolicos
geratis in praesenti quindecim, clericorum seminaria
centum moderemini, et nulla fere orbis terrarum pars
sit, ubi, domicilium collocando, vestrae industriae
atque actionis quoddam quasi theatrum non constitueritis. - Forent profecto alia plurima, praeter ista quae
delibavimus, Nobis in honorem Sodalitatis a Missione
commemoranda; at unum quidem silentio praeterire
non possumus, id est non paucos ex Vincentianis missionalibus apostolatus munus, quod vigiliis, laboribus
et omne genus aerumnis exsecuti essent, sui demum
effusione sanguinis confecisse ac veluti obsignasse.
Duobus ex iis, Joanni Gabrieli Perboyre et Francisco
Regis Clet, beatorum caelitum honores decretos esse,
nemo ignorat; aliis ut decernere queat, Apostolica
Sedes omnia ordine aut jam inquirit aut est brevi, si
Deo placuerit, inquisitura. Nec minorem Congregationi vestrae peperere gloriam cum Justinus de Jacobis, qui in AEthiopia ad catholicam fidem traducenda
ita desudavit quam qui maxime, tur Felix de Andreis,
qui Missionem - ut contracta loquendi ratione dicere
consuevistis - primus in Foederatas Americae Civitates
8
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invexit atque mirificos ex cotidiana operosi apostolatus
exercitatione fructus percepit. - Tibi igitur, Dilecte
Fili, gratulamur, quod Sodalitas ista tot laudumcopia,
ut antehac floruit, sic hodie commendetur, et, trium
saeculorum spatium Deo dante e.mensa; nec a nativo
spiritu desciverit nec ullis in quaerenda hominum
salute laboribus pepercerit; cupimusque omnibus Congregationis alumnis, ut ex hac ter saecularis eventi
faustitate sumant animos ad ea, quae in Altissimi
gloriam inque animarum bonum adhuc egerunt, et confirmanda stabilius et uberius multiplicanda. Omini
interea votoque huic Nostro sui Dominus Jesus gratii
faveat atque obsecundet : cujus quidem auspicem
pateraeque voluntatis Nostrae testem, tibi, Dilecte
Fili, universisque a Missione presbyteris apostolicam
benedictionem peramanter impertimus.
Datum Romae apud Sanctum Petrum die IV mensis
Martii anno MDCCCCXXV, Pontificatus Nostri quarto.
PIus PP. XI.
(Traduction par L. BOUCLET)
A NOTRE CHER FILS FRANCOIS VERDIER,
Sup6rieur gdnral

de la Congregation des pritres de la Mission

PIUS PP. XI
Cher Fils, salut et benediction apostolique.
La Congr6gation de pretres, que Vincent de Paul,
enflamm6 du zdlele plus ardent pour ie salut des ames,

a fond6e en vue de l'ivangelisation des pauvres, il y a
trois cents ans, a 6t6 si profitable a la renomm6e
du

Catholicisme pendant ce si long espace de temps,
que
nous croyons juste et convenable de rendre, par cette
lettre de Nos filicitations, plus agreable i vous
et a
vos subordonn6s, ainsi que plus memorable a tous
les
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fidiles du Christ, 'anniversaire solennel dont rincidence aura lieu le dix-septieme jour du mois prochain.
Pourquoi, en effet, ne rendrions-nous pas grace & la
divine Providence tous ensemble pour avoir fait don
a son Eglise d'un si saint et si actif ministre des
autels, et a vous d'un tel fondateur et paternel lIgislateur? Amender par la pr6dication de la parole de
Dieu et combler de toutes les consolations que suggere
la charit6 les cultivateurs de la campagne, laiss6s
pour la plupart a l'abandon, ainsi que les hommes
charg6s de chaines et condamnes aux galires; s'ing6nier de toute facon pour nourrir et abriter les indigents; ripandre la doctrine et la grace du Christ chez
les infideles; offrir l'hospitalit6 aux clercs et aux laics
pour leur rappeler les vnrites 6ternelles durant les
exercices de la retraite spirituelle; assumer I'organisation et' la direction des siminaires dioc6sains, des
paroisses et des sanctuaires: voila en fait les fonctions,
dont votre Phre s'acquitta lui-meme, autant que cela
lui fut permis, et qu'il vous attribua.~ vous-memes en
vertu d'une institution propre et particuliere. Le
t6moignage de I'histoire est la pour dire que ,de son
vivant, Vincent, fondateur et Supirieur, a envoye ses
confreres parcourir sans cesse les provinces de la France
entiere pour precher des missions au peuple, surtout
aux pauvres gens des champs, ouvrir des maisons non
seulement dans cette Ville Pternelle, a Genes, a Turin;
mais encore entreprendre de longs voyages en Pologne,
en Hibernie, en tcosse et jusqu'en Barbarie, comme
1'on disait, voire mnme a Madagascar. Et aprss quele tres
saint homme, parvenu a une extr&me vieillesse, eut &t6
appele dans lac6leste patrie, sa Congr6gation continua
si bien de s'accroitre et de s'enflammer du desir de
propager la foi, qu'aujourd'hui vous &tes a la t&te de
.quinze vicariats apostoliques, vous dirigez une centaine
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de s6minaires et il n'existe presqu'aucune partie do
globe oii, ayant 6lu domicile, vous ne 1'ayez constituie
comme le th6etre, pour ainsi dire, de vos labeurs et de
votre activit6.
II y aurait certes encore bien des faits, en dehors de
ceux que nous avons effleur6s, que nous pourrions
comm6morer a l'honneur de la Congr6gation de la Mission; il en est un du moins que nous ne pouvons
passer sous silence : c'est qu'apres avoir poursuivi leur
laborieux apostolat au milieu de veilles; de fatigues
et de toutes sortes d'6preuves, un grand nombre de
disciples de Vincent ont parachev6 leur tache et l'ont
en quelque sorte scell6e de l'effusion de leur sang.
Deux d'entre eux, Jean-Gabriel Perboyre et FranqoisR6gis Clet, ont et6 ranges officiellement au nombre
des bienheureux, tous le savent; afin que ces m6mes
honneurs soient d6cr6t6s pour d'autres, le Saint-Siege
poursuit m6thodiquement ses enquetes ou les commencera bient6t s'il plait A Dieu. Non moins glorieuse
pour votre Congr6gatioo fut la carriere, soit d'un
Justin de Jacobis qui, afin de convertirl' thiopie A la
foi catholique, arrosa cette contr6e de ses sueurs
autant que quiconque; soit celle d'un Felix de Andreis
qui le premier a 6tabli la ( Mission , (selonvotre maniere
habituelle de vous exprimer) dans les Etats conf6d6r6s
de 1'Am6rique et, grace aux travaux quotidiens d'un
laborieux apostolat, recueillit des fruits 6 tonnants.
A vous done, cher ils, nos felicitations de ce que
cette Congregation est aujourd'hui aussi digne de tant
d'6loges qu'elle fut florissante dans le passe et de ce
que, apris les trois siecles d'existence que Dieu lui a
accord6s, elle n'a pas perdu l'esprit primitif, ni
epargn6 aucun labeur dans la recherche du salut des
Ames; et nous voulons que tous les membres de la Congr~gation, a l'occasion de ce troisieme centenaire, s'en-
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hardissent dans leurs entreprises futures pour la gloire
du Tres-Haut et le bien des Ames en affermissant
davantage leurs desseins et en en multipliant les fruits
abondants. A ce souhait eta ce veu que nous formons,
daigne le Seigneur Jesus accorder aide et faveur par
sa grice : dans cet augure et comme marque de notre
paternelle bienveillance, nous vous accordons de tout
cceur a vous, cher fils, et A tous les pretres de la Mission la ben6diction apostolique.
Donn6 i Rome, pres Saint-Pierre, le quatrieme jour
du mois de mars de l'annee MDCCCCXXV, de Notre
Pontificat la quatrieme.
PIus PP. XI.
CONGREGATION DES RITES
Beatissime Pater,
Tertio exeunte saeculo a fundata Missionis Congregatione, eiusdem Congregationis Superior Generalis,
ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus,
enixe postulat, ut, solemniis triduanis, quae ad reddendas Deo gratias pro collatis bucusque beneficiis,
Eiusque opem pro futuro implorandam, peragere
mens est in omnibus fere domibus Instituti, liceat in
ecclesia seu oratorio domui adnexo, missas dicere de
S. Vincentio a Paulo Patre legifero cum Gloria et
Credo, exceptis diebus excipiendis.
Et Deus, etc.
CONGREGATIONIS MISSIONIS

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi
specialiter a Sanctissimo Dno nostro Pio Papa XI tributis, attentis expositis peculiaribus adiunctis, petitas
missas proprias de S. Vincentio a Paulo cum Gloria
et Credo, hoc anno tertio saeculari a fundata Congre-
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gatione Missionis, celebrandas in ecclesia seu oratorio cuiusque domus Instituti, una die vel, juxta
opportunitatem, tribus diebus benigne concessit; servata quoad modum et conditiones Instructione S. R. C.
quae huic Rescripto adjicitur. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
[L. S.] Die 4Aprilis 1925.
A. Card. Vico, Ep. Porluen. Praef.
Alexander VERDE, S. R. C. Secretarius.

INSTRUCTIO SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS
Super Privilegiis, quae in triduo vel octiduo, occasione
extraordinariaesolemnitatis in honorem sive alicuius
Mysterii, sive B. Mariae Virginis sive Sanctorum aut
Beatorum, celebrandoperRescriptum Sacrae ipsiusCongregationisconcedi solent.
i. In solemniis, sive triduanis sive octiduanis, quae,
recurrente festivitate extraordinaria, celebrari permittuntur, Missae omnes de ipsa festivitate ob peculiarem
celebritatem dicantur cum (t Gloria ) et a Credo n, et
cum Evangelio S. Ioannis in fine, nisi legendum sit
aliud evangelium iuxta rubricas.
2. Missa.solemnis seu cantata, ubi altera Missa de
Officio currenti celebretur, dicatur cum unica oratione;
secus fiant tantummodo commemorationes de duplici
secundae classis et omnes aliae quae in duplicibus
primae classis permittuntur. Missae vero lectae dicantur
cum omnibus commemorationibus occurrentibus, sed
orationibus de tempore et collectis exclusis. Quoad

Praefationem serventur Rubricae Missalis ac Decreta.
3. Missam cantatam impediunt tantum Duplicia
primae classis, eiusdemque classis Dominicae, nec non
Feriae, Vigiliae et Octavae privilegiatae quae prae-
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fata Duplicia excludant. Missas vero lectas impediunt
etiam Duplicia secundae classis, et eiusdem classis
Dominicae, nec non Feriae, Vigiliae atque Octavae,

quae eiasmodi duplicia primae et secundae classis item
excludant. In his autem casibus impedimenti, Missae
dicendae sunt de occurrente Festo, vel Dominica,

aliisve diebus ut supra privilegiatis, prouti ritus diei
postulat, cum commemoratione de solemnitate et quidem sub unica conclusione cum prima oratione. Haec
tamen commemoratio omittatur, si occurrat duplex
primae classis Domini primarium universalis Ecclesiae,
praeterquam Feriae II et III Paschatis et Pentecostes,
in quibus ea permittitur.
4. In ecclesiis, ubi adest onus celebrandi quamlibet
Missam Conventualem, eiusmodi Missa nunquam omittenda erit.
5. Si Pontificalia Missarum de solemnitate ad (hronum fiant, baud Tertia canenda erit, Episcopo paramenta sumente, sed hora Nona : quae tamen Hora de
ipsa solemnitate semper erit; eaque, ad implendam
diviniOfficii obligationem, substitui non poterit Horae
Nonae de die currenti.
6. Quamvis Missae omnes, vel privatae tantum,
impediri possint; semper nihilominus secundas Vesperas de festivitate solemniores facere licebit absque
ulla commemoratione : quae Vesperae tamen de festivitate pro satisfactione inservire non poterunt.
7. Aliae functiones ecclesiasticae, praeter recensitas
de Ordinarii consensu, semper habere locum poterunt,
uti Homilia inter Missarum solemnia,'vel vespere Oratio panegyrica, analogae festivitati fundendae preces,
et maxime solemnis cum Venerabili Benedictio. Postremo vero tridui vel octidui die hymnus <<Te Deum »
cum versiculis < Benedicamus Patrem... Benedictus es...
Domine, exaudi... Dominus vobiscum a... et oratione
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a Deus, cuius misericordiae ,...

cum sua conclusione
nunquam omittetur ante u Tantum ergo ,... et orationem Ssmo Sacramento.
Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis.
Die 4 Aprilis

1925.

PENITENCERIE APOSTOLIQUE
Beatissime Pater,
Superior Generalis Congregationis Missionis, ad
pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit,
ob ter centesimum anniversarium a fundatione eiusdem
Congregationis, ut in triduanis solemniis, quae ad
reddendas Deo gratias pro collatis hucusque beneficiis
Eiusque opem pro futuro implorandam in omnibus
fere domibus Instituti peragere mens est, christifideles
omnes qui, confessi ac S. Communione refecti, ecclesiam sen oratorium domui adnexum visitaverint ibique
iuxta mentem Sanctitatis Vestrae oraverint, Indulgentiam plenariam semel lucrari valeant. Petit insuper
ut fideles qui saltem corde contrito praefatam visitationem et orationem peregerint, Indulgentiam septem
annorum totidemque quadragendrum semel unoquoque
die consequi valeant.
Et Deus, etc...
Die 3o martii 1925.

Sacra poenitentiaria apostolica benigne annuit pro

gratiaiuxta preces hac vice tantum, ita tamen ut Indulgentiae christifidelibus defunctis tantum applicari possint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
S. LuzIo S. P. Regens.
J. B. MENGHINI, subst.
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. CARMEN SECULARE

Deux confreres ont chant6 en vers les gloires de la
Congr6gation que le Souverain Pontife a rappelees
plus haut.
ODE

Alma, te gentes celebrent per orbem :
Mira laetantes tua gesta laudent :
Mille iam trinis Dominus peractis
Saecula iungat.
Nasceris ruri minimum sinapi :
Coelico, assurgis, veniente rore:
Nunc tenes, arbor cumulata ramis,
Litora cuncta.
Te colunt Galli celebres magistram,
Itali magni, validique Iberi,
Quosque sol nascens moriensque cernit
Afer et Indus.
Rusticus callem ingreditur salutis :
Induit Christum docilis sacerdos :
Virginum turbis sterilis sacrarum
Terra coruscat.
Tu lavas mitis maculas nocentum,
Pauperum duros relevas labores,
Exhibes doctis rudibusque pura
Pabula vitae.
Templa procumbunt, simulacra et arae
Numinum : erroris tenebrae fugantur:
Ecce, Crux ducit Domini decorum
Sancta triumpham.
Tu novos Christo generas ministros,
Virginem monstras teneris puellis :
Ac Deum vivum documenta praebes
Rite colendi.
Quid furunt hostes, Dominum negantes?
Concutit ramos, volucresque pellit
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Turbo ; tu maior, redeunte sole,
Tolleris arbor.
En adest Virgo : repetunt relictam
Filii sedem : veneranda Patnis
Ossa, iucundo populo, venusta
Urna recondit.
Quid duces nostros memorem potentes?
Milites plures latuere sancti :
lam favent, regno supero potiti,
Donaque mittunt.
Quid gregem Christi recolam Regentes!
Cerne Iustinum : teritur labore,
Africae ardentes peragrans arenas :
Occidit heros.
Ecce, Franciscus, Gabriel loannes,

Sanguine effuso, cecidere fortes :
Nunc tibi e coelo, comitante Patre;
Plaudere certant,
Plaudit, et cantus sonitusque dulces
Omnis expromit soboles : Piusque

Summus arridet, Pater et Magister
Urbis et orbis.

Alma, te gentes venerentur omnes :
Vocibus laetis tua facta dicant :
Audiat felix, repetat futura
Turba nepotum.
Inclyto Patri, Fidei columnae,
Roma sic templum videat dicatum :
Dissitis oris, veniens, relictis,
Hospes honoret.
Maximo grates habeas Datori :

Fertilis prolem parias perennem:
Afferas cunctis populis salutem
Omne per aevum.
Annuat semper genitis benigna
Virgo, divinum tribuat favorem
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Ut queant omnes, duce te, supernum
Limen adire.
(MARTORANA.)
CARMEN

Illustre opus Vincentii
Deique in illud providam
Benignitatem jubili
Sacro canamus tempore.
Granum tenebris abditum,
Leni fovente lumine,
Ramosa nunc arbos patet,
Volucribus coeli hospita.
Cui rivulo Vincentius
Necopinus auspex adstitit,
Vertente saeclo tertio
Fecundat orbem flumine.
Aquas salutis hauriunt
Plebs christiana et ethnici,
Quos sol salutat occidens,
Eoa qui colunt loca.
0 mira Christi gratia!

Humilis satoris praemium !
Quantam ille nunquam credidit,
Tanta exstat alma Missio.
Quam magna militum cohors

Vexilla Christi protulit!
Quam multa messorum manus
Opima replet horrea!
0 quot calentes pectore

Apostolorum suppares
Cursum peregere arduum,
Palma potiti nobili !
Sacros sacerdotum choros,
Lautis nitentes moribus,
Dei calore fervidos,
Aluere seminaria.
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Salve pareas paupercula,
Violae decore et liliis
Et filiorum Martyrum
Clara refulgens purpura!
Vidisti et atra tempora,
Vicisti et aetatum vices,
Emersa abysso pulchrior!
Feracior propaginis.
Qui saeculorum est arbiter
Vitaeque spirat halitum,
Vitam tibi semper novet,
Nullis senescas saeculis.
Funes tui tentorii
Terrarum ubique proferas;
Vigore abundes intimo,
Et prole sanctagaudeas.
Maneto gemma Ecclesiae,
Virtute praestans ingeni.
Custodiatur integra
Vincentiana haereditas.
Certemus ergo insistere,
Fratres, patris vestigiis :
Sermone, gestis, moribus,
Vincentiani filii!
Sic fiet, ut post saecula
Et ad salutem pauperum
Et disciplinam clericum
Praeclara vivat Missio.
Sit Trinitati gloria,
Laus illibatae Virgini,
Honos Patri Vincentio
In saeculorum saecula.
(Lucas TaoNAS.)
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Immortali saeculorum
Regi, omnium bonorum
Fonti, laus et gloria !
Age corde laetabundo,

Missio, in toto mundo
Festa saecularia.
Te quem turbae miserebat
Ab aeterno seligebat
Ad salutem pauperum.
Iter persecuta Christi,
Bona spargens pertransisti
Saeculum jam tertium.
Inopes quos allevasti,
Animae quas renovasti,
Tuum clamant meritum
Clerici, per te sacrati
Et virtutibus ornati,
Ornant sanctuarium.
Gratiis locupletata
Primitus, sed cumulata
Saeculo nuperrimo.
Quae non tuas desudantes
Et pro Deo decertantes
toeli cernit regio?
Virgo fatur, te provectam
Et ad magna gesta lectam,
Arcano oraculo.
Quamvis pauper sis pusilla,
Sui te signavit illa
Amoris signaculo.
Lactc quot Sanctis nutristi
Et ad culmen perduxisti
Supernorum civium I
Quorum nomen mundum latet,
Horum pulchritudo patet
Scrutatori cordium.
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Hortus dulcium odorum,
Variorum custos florum
Decorem purpureum
Gloriose induisti,
Cum Ecclesiae dedisti
Nobile par Martyrum.
Tanta Matre gloriari

Fas est, fratr-s, et laetari
Festis his solemnibus.
Quamquam donis his minores,
Pia mens et grati mores
Augent potioribus.
Immnortali saeculorum
Regi, auctori donorum,
Immortales gratias !
Virgini immaculatae,
Adjutrici tam spectatae
Gratias quam maximas!
Vota, Christe, nunc ausculta,
Quae devotione multa
Supplices deferimus :
" Prosper nostrum Patrem, Ducem,
Vultus ne avertas lucem
A nobis propitius.
Tuo si est corde nata,
Tot a te donis dotata,
A ruinis vindicata
Parva Congregatio :
0 hauc et posthac dignare
Mente prisca integrare,
Et perennem confortare
In tuo servitio.
Da vigore revirescat,
Novis ignibus flammescat,
Et omni virtute crescat
Non minus quama oujmero.
Fallax saeculum perosa,
Operando fructuosa,
Simplex humilis formosa
Digna sit Vincentio. ,
(Lucas TiHOAS.)

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LES DEUX MAISONS-MERES
"
i1
novembre. - Toussaint. Le Mimorial des Filles
de la Chariti leur rappelle qu'elles peuvent gagner
l'indulgence de saint Benoit.
M. Rouge commence une sirie de predications a
Notre-Dame-des-Victoires.

2 'novembre. - Fete des Morts. Une main pieuse a
orne de flears le monument sous lequel reposent, en
attendant la rbsurrection, les corps de nos confrbres
d&6cdes. On entend -quelquefois critiquer cet usage.
Rappelons que, d'apr-s la Sacrie Congregation des
Rites (16 juin 1893, n 0 3804 ad 6"), on peut tol6rer, 1M
oii il existe, 1'usage de mettre des fleurs sur le cercueil
des adultes; quant aux tombes des enfants baptis6s,
morts avant l'usage de la raison, if y a plus qu'une
tolerance : il est trts conforme a la tradition catholique
de parer ces tombes comme leurs cercueils de fleurs
et de couronnes blanches (Cf. Rituel, titre VI, C. 7,
n* 1).

4 novembre. - On c6lkbre dans notre chapelle une
grand'messe des Morts pour les d6funts, associ6s de
la Propagation de la foi.
7 movembre. -

Fete du bienheureux Perboyre :
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Salut du Saint-Sacrement,
Mgr d'Albi.

auquel officie S. G.

to novembre. - Reunion des dames de la Charite.
Le pr6dicateur expose quelle est la premiere oeuvre
de misbricorde spirituelle : instruire les ignorants des
verites de la foi. Il en rappelle les motifs : Dieu, dans
1'Ancien Testament, ne cesse d'instruire son peuple
par Moise et les prophEtes; Jesus-Christ est venu nous
donner la science du salut; le Saint-Esprit est descends
sur les apbtres sous forme de langues de feu; il les a
animes a precher jusqu'aux extremitis du monde.
C'est done une belle oeuvre de misericorde que d'instruire les pauvres malades qui sont ignorants. Le pr&dicateur indique quelles sont les verit6s n6cessaires de
necessit6 de moyen, qu'il faut surtout rappeler aux
mourants; il termine en indiquant ce que doivent
faire les dames pour remplir convenablement cette
oeuvre de misericorde : i° s'instruire elles-memes des
veritis de la foi par la lecture du catichisme et de
l'tvangile; 2' s'animer d'un grand esprit de foi;
3* prier Marie de les aider A 6clairer ceux qui sont
dans les tinebres et a 1'ombre de la mort.
Ix novembre. - Anniversaire de 1'armistice. C'est
jour f6ri6. Nous avons chant6 les offices comme on l'a
fait dans les autres gglises, avec De Profundis pour les
morts de la guerre et Te Deum pour remercier de la
paix.
22 novembre. -

Le Memorial rappelle que c'est I'an-

niversaire de la preservation de la Maison-,Mere des
Soeurs en 1915. Messe d'actions de graces. Chant du
Magnificat. Ce meme jour, M. le Superieur g6neral
revient de son long voyage en Espagne.
25 novembre. -

Autrefois, les philosophes fetaient
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sainte Catherine a la chapelle; la tradition s'est perdue
depuis les bouleversements de la guerre, et cette annie
seules les vieilles filles ont c61bre sainte Catherine,
mais probablement pas toutes dans une eglise.
26 novembre. - Deuxieme cas de conscience. On
conclut que Leodegarius a eu tort de croire qu'il avait
la juridiction sur les Filles de la Charit6; que neanmoins absolutiones ejus validae fuerunt propfer errorem
communem.
27 novembre. - Fete de la manifestation de 1'Immacul6e Vierge Marie de la Medaille Miraculeuse. Le
diocese de Paris c61ebre aujourd'hui une grande fete
en l'honneur de saint Thomas d'Aquin, pour correspondre au d4sir du Pape qui a demande des fetes en
I'honneur du 6 ' centenaire de la canonisation du Docteur Angelique et peut-etre aussi pour r6parer I'acte
regrettable par lequel uri evque de Paris a condamn6
la doctrine du prince des th6ologiens. Voili pourquoi
les Filles de la Charit6 ont di recourir a l'archeveque
de Sens pour avoir un officiant Pontife. Le pr6dicateur de la fete a 6te M. Mantelet, qui a montr6 comment la m6daille est le r6sume du dogme chr6tien.
29 ,ovembre. - Le Mimorial rappelle que c'est le
jour oui notre bienheureuse Mere a commenc6 les
oeuvres de la Compagnie, en 1633. Dans neuf ans done,
les Filles de la Charit6 feront ce que nous allons faire
en 1925, les fetes du 3" centenaire.
2 dicembre. -

CEuvre du pret des couvertures. Le

president de la reunion montre dans la sainte femme,
ressuscit6e par saint Pierre, Dorcas ou Tabithe, le
module et la patronne de cette oeuvre. Et comme ce
mot Tabithe veut dire, parait-il, gazelle, il en conclut
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que les dames de 1'ceuvre doivent avoir l'agilit6 de ce
gracieux animal, soit pour aller secotirir les pauvres,
soit pour leur confectionner des vetements.
4 dicembre. Th6rese.

Centenaire de l'Infirmerie Marie-

5 dicembre. - L'Academie Frangaise distribue les
prix de vertu. Nous extrayons du discours de M. Bidier
ce qui concerne nos Sceurs :
( D'abord, en vertu d'une tradition ancienne et
toujours fidelement observ6e, quatre de vos prix,
Messieurs, s'en iront cette ann6e par deli les mers, a
Madagascar, en Chine, en Syrie, en Palestine, vers de
saintes maisons oii des Francais font le bien au nom
de la France.
, De Madagascar, en effet, nous est venu un m6moire
singulier : il mane d'un missionnaire Lazariste. Non
loin de la mer, 6crit-il, par 26 degres de latitude Sud,
deux fleuves, mariant leurs belles ondes, enveloppent
et caressent une ile toute lumineuse, 'ile de Farafangana, qu'il d6crit, croirait-on, pour le seul plaisir des
yeux, comme un joyau d6licat d'or et d'azur. II la
d6crit d'abord de loin, tandis qu'il vogue vers elle en
pirogue. On approche : d6ja, derriere un rideau leger
de filaos, on d6couvre les cases bien align6es d'un
village. Mais quelle surprise, maintenant que la pirogue
est pris d'accoster, de distinguer soudain, a travers
les frondaisons, des cornettes blanches, les cornettes
blanches des filles de saint Vincent de Paul! Que
peuvent-elles faire, dans F'ile charmante, elles qu'on
ne rencontre guere qu'aux avants-postes les plus redoutables de la charit ? Notre guide a debarqun; il pousse
les portes des cases. Dans la plupart, bien que le
soleil brle, on voit un brasier qui flambe, et des etres
difformes qui l'attisent, et qui grelottent, accroupis k
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l'entour; d'autres, dans d'autres cases, charges de
couvertures de laine, gimissent sur des nattes. Ce sont
des lIpreux. Is sont li 3oo ou 400. Gallieni a fond6
pour eux cet asile, il y a vingt-deux ans, et y a etabli
cinq Filles de la Charit6, qu'assistent deux demoiselles
laiques et un aum6nier. La superieure actuelle, Sceur
Maze de la Roche, r6git la 16proserie depuis dix-sept
ans; plusieurs de ses compagnes y sont mortes des
fivres paludeennes. Ce rapport est long, minutieux,
implacable: je n'en veux rien citer, sinon quatre lignes.
Un jour, de case en case et de pansement en pansement, le Lazariste a suivi l'une des Sceurs : quelqu'un
lui dit son nom. a Ce nom, crit-il, m'avertissait que,
a dans le monde et dans sa famille, elle aurait trouve
u toutes les joies 16gitimes d'ici-bas. Je lui pr6sentai
( mes condoliances pour la mort de son fibre, le
u lieutenant-colonel de L..., tue glorieusement sous
a Verdun. ( Oui, c'est mon frere, dit-elle, et je l'aia mais tant! Priez pour lui I Un flot de larmes lui
4 6chappa, deux minutes; puis, elle retourna a son
c devoir. »
a C'est la meme mission civilisatrice, presque mill6naire, de la France que contribuent aussi a remplir les
Saeurs de Saint-Vincent de Paul, en leur hospice de
SJrusalem : importante fondation, puisqu'elle abrite
38o pauvres, vieillards, infirmes, orphelins et orphelines. Mais l'hospice est aujourd'hui en peril, parce
que l'argent, qui vient de France, ne vaut plus guere
en ce pays ou la monnaie en cours est la livre anglaise.
C'est pourquoi la sup6rieure, Sceur Marie R6camier,
nous a icrit. Voici quelques lignes de sa requ&te: on
ne saurait exprimer en une langue pluS simple et plus
sfire de plus fiUres pensbes : c Nos enfants apprennent
w le franiais, qui est la langue officielle de la maison,
t en meme temps que l'arabe, qui est leur langue
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a maternelle; il est touchant de voir lear amour pour
la France, dont la charit6 a klev6 et soutenu cette
, maison : plusieurs des orphelins l6ev6s par nous ont
< fait la guerre sous nos drapeaux... Nos Sceurs voat
« aussi visiter a domicile les malades, soit a JerusaSfemr, soit dans les villages des environs, au Mont des
« Oliviers, A Liftah, a Saint-Jean-in-Montana. Elles
« emportent alors un petit bagage de pharmacie et
( installent un dispensaire de fortune dans une maison
a amie ou en plein air. Les gens comprennent si bien
, de quel pays nous venons que, lorsqu'ils nous renc contrent dans les chemins, ils nous saluent d'un bon- jour, dont la prononciation peut n'etre point par( faite, mais qui t6moigne du moins du souci de nous
<i faire plaisir. II y a quelque temps, un Arabe, qui
(c trouvait qu'il y avait trop de monde avant lui au
a dispensaire, et qu'il n'6tait pas servi assez vite, ne
a trouvait rien de mieux que de dire aux Sceurs, comme
a reproche : ( Nous savons bien que c'est la France
« qui vous envoie et que vous 6tes obligees de nous
a servir. » Et il ne se doutait pas, le malheureux, que
a ces paroles les r6jouissaient et qu'en silence elles
a remerciaient Dieu de faire comprendre a ces pauvres
a gens que notre patrie bien-aimie reste la messagire
c de sa charit6. ), Notre Maurice Barris ett aimI le
timbre de cette voix : en son Enquite au pays du
Levant, a-t-il recueilli de plus purs temoignages ?
6 dicembre. - Grande exposition de linge dans
notre salle des reliques : ce sont les cadeaux offerts
par la Tres Honor6e Mire et les Sceurs a M. le Sup6rieur general, a l'occasion du cinquantiime anniverversaire de sa vocation qui se c6l6bre demain. Il y a
toute sorte de choses utiles : draps, serviettes, chemises, mouchoirs, etc., et tout cela est arrange, dis-
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pose d'une facon fort 1l6gante comme aux expositions
de blanc du Bon March6 et autres magasins.
7 dicembre. - Cinquantaine de vocation de M. le
Sup6rieur g6neral. Le matin, pendant l'oraison,
M. Gleizes, assistant de la Maison-M&re, exprime les
sentiments et les vceux de tous, de la maniere suivante :
u MONSIEUR ET TRES HONORf PtRE,
c Les membres de la Maison-Mere, MM. les Pr&tres,
nos chers freres 6tudiants, nos chers freres coadjuteurs, s'unissent i vos actions de graces pour les bienfaits que vous avez recus de Dieu durant an demisiecle passe dans la Congregation.
(c Nous savons, et saint Vincent rappelle souvent
cette verit6, que Dieu prepare tout, il dirige tout, il
place chacun dans sa voie et il lui donne les secours
necessaires pour op6rer le bien qu'il attend de lui.
( Dieu a pr6pare votre existence. Vous etes n6 dans
un pays oh vibrent des sentiments de foi, d'honneur,
de patriotisme. Vous appartenez a une famille tres
chr6tienne. L'auteur de 1'Histoirereligieuse de la Rivolution, dont nous venons d'entendre la lecture, nous
faisait admirer le courage de ces personnes qui, au
p6ril de leur vie, cachaient des pretres dans leur
demeure, pour les sauver de la mort. Votre famille
cachait des pr&tres pendant ces ann6es de tourmente.
Elle en a requ la recompense habituelle: Dieu a suscit6
des vocations sacerdotales dans son sein.
a Au petit s6minaire de Montpellier, renomm6 pour
ses bonnes 6tudes, vous avez requ une excellente education classique, couronnae par les grades. Vous y
avez puis6 ces gouts littbraires qui vous feront recher.
cher les beaux livres, les livres que l'on relit.
t Ici, dans ces salles, sur ces bancs, votre intelligence votre cceur se sont fortement empreints de l'es-
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prit de la Mission. Votre voix juste et pleine vous fit

nommer prechantre. Ce talent sera plus tard un moyea
d'apostolat, pendant les vacances scolaires, dans des
stations d'6et de la montagne. II y aura 11 de bons
chr6tiens, d'autres qui le sont moins; il y aura des
princesses, d'anciens directeurs de theatre, des personnes n6es dans 1'h6r6sie. Le dimanche tous accourront, sans doute pour remplir un devoir religieux,
mais aussi pour ecouter les chants de Gounod que vous
ferez entendre.
t Dieu devait parachever votre formation sacerdotale en vous appliquant aux fonctions, par elles-memes
les plus sanetifiantes, a l'ceuvre des grands s6minaires.
Dans le silence, dans le recueillement d'une cellule
que l'on aime, on approfondit les sciences sacr6es qu'il
faut enseigner. Naturellement on acquiert des habitudes de pi6t6, de vie serieuse, de r6gularite. On
pinetre les Ames qu'il faut conduire a la saintet6.
D'autre part, les directeurs d'un grand s6minaire sont
les hommes de l'6veque, ils viennent en aide a l'administration dioc6saine; ils sont les guides, te conseil,
les peres du clerg6.
« C'est vers la C6te d'Azur, dans Nice la belle, que
la divine Providence vous conduisit tout d'abord. II
y avait la de bonnes et fortes natures, venues pour la
plupart de la montagne, que l'on portait facilement a
la pi6te, a l'amour du travail.
c De Nice vous alliez &Marseille, la cit6 phoceenne,
qui n'est pas sans renom. Vous deviez y trouver des
relations plus 6tendues. Surtout, Dien allait placer
sons vos yeux un vrai fils de saint Vincent, une Ame
sacerdotale par excellence, le sup6rieur cultiv6, sage,
prudent, toujours calme, toujours aimable. A sa mort,
vous pouviez 6crire : t J'ai v6cu avec un saint, j'ai vu
mourir un saint. ,
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a Non loin de Marseille, au grand s&minaire de
Montpellier, il y avait eu un pen d'effervescence. Le
changement de direction semblait n6cessaire. On vons
mit a la tkte de ce siminaire. De suite, vous avez calmi
les esprits, vous avez gagne les cceurs, vous avez rktabli
la piete, vous avez relev6 les etudes; vos travaux personnels sur le droit canon excitaient d'ailleurs une
noble 6mulation. Vous avez aussi restaure l'6difice
mat6riel. II y avait la, joint an grand s6minaire, I'ancien petit s6minaire maintenant sans emploi. De ces
deux 6tablissements vous avez fait one seule maison
des mieux dispos6es.
c Vinrent les jours de deuil, les jours de la separation, le temps de l'exil. Cependant, vous ne fites pas
dirig6 vers Babylone, mais vers le centre de la chr6tiente. D6j. vous 6tiez alle a Rome prendre les grades
th6ologiques et philosophiques. Un s6jour plus prolong6 dans la Ville Eternelle vous fit mieux connaitre
1'esprit romain, il vous montra 1'organisation des Congregations qui gouvernent I'Iglise; il vous mit cn
contact avec des personnages 6minents, prelats et cardinaux.
n Le saint Pape Pie X voulait reorganiser les s6minaires do sad de 'Italie et de la Sicile. I1 en confia
plusieurs a notre Congr6gation. C'est au pays des
Muses, en Sicile, que vous fites appele. Le s6minaire
de Noto, en dehors de la ville, aurait eu des charmes;
mais ce fut une rude tache que de changer des mentaliths, d'l6ever les esprits vers lesurnaturel, d'inspirer
l'amour de l'itude, de la piet6, de la discipline. Vous
y 6tiez parvenu et meme vous aviez envoy6 ici, pour
notre Congr6gation, de bonnes recrues; vous aviez
gagn6 1'estime du clerge. Vous 6tiez un 6tranger et,
cependant, l'6v&que vous aurait voulu pour successeur
sur son siege ipiscopal.
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, L'Assemblie de 1914. qui nous donna M. Villette

comme. Sup6rieur g6enral, vous elut second assistant.
Bient6t vous itiez envoye visiter nos provinces de
1'Ambrique du Sud. Vous commenciez a vous initier
au gouvernement de la Compagnie.
« M. Villette ne fit que passer. M. Louwyck, premier assistant et vicaire g6neral, ne fit que passer.
Vous deveniez vicaire g6enral. C'6taient des temps
difficiles, des temps de guerre et de disarroi. Vous
aviez gouvern6 la Compagnie avec tant de sagesse,
pendant pres de deux ans, que 1'Assembl6e de 1919
vous nommait a l'unanimit6 Sup6rieur general.
( Depuis six ans nous vous voyons a l'oeuvre. Pour
mieux vous rendre compte de I'esprit de nos provinces,
vous avez pu visiter les maisons de l'Italie, des EtatsUnis, de la Pologne, de la Belgique, de 1'Angleterre,
de 1'Irlande, de I'Espagne, la plupart des maisons de
France. Nous admirons votre sagesse, votre bont6,
votre simplicit6. Nous aimons a relire vos .circulaires,
pleines d'esprit surnaturel, de science th6ologique,
remarquables aussi par leur forme litt6raire. II en est
de meme de vos conferences aux Filles de la Charit6.
Vous gouvernez cette Compagnie avec une 6gale prudence. Les ordinations de pretres, d6sormais r6gulieres, vous permettront de developper nos oeuvres en
France et a 1'6tranger, dans les missions.
« Nous demandons i Dieu de vous continuer son
assistance. Tout a l'heure je ce16brerai la messe a cette
intention. Je prie MM. les Pretres de la dire 6galement afin que, par votre ministere, Dieu fasse son
oeuvre parmi nous. Nos chers freres etudiants, nos
chers freres coadjuteurs communieront & la m&me
intention. Nous obtiendrons ainsi, selon notre vceu,
que Dieu vous conserve durant de longues annies
encore a la tEte des deux families de saint Vincent. )
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A cinq heures et demie, M. le Superieur gbn6ral dit
une messe basse a laquelle assisterent les jeunes gens
et un grand nombre de Filles de la Charit6. La chasuble de la messe est dans le genre dit gothique; I'autel
est bien orn6 et illumine.
Aprbs la messe, la Trbs Honor6e Mere, les soeurs
Officieres et les Visitatrices se rendirent a la salle des
reliques pour offrir leurs f6licitations et souhaits.
M. Ie Superieur g6neral distribua une photographie,
souvenir du jubil6.
La grand'messe du 2' dimanche de l'Avent eut lieu
sans solennit6. M. le Sup6rieur g6neral se rendit
ensuite a la Communaut6 pour y recevoir les compliments des Sceurs du Siminaire et des Sceurs a I'habit
de la Maison-Mere; les premieres commentent l'Introit
de la messe, les secondes le Magnificat, le tout en vers.
Dans la journee, M. le Superieur recut le tl66gramme suivant:
TrZs R6v. M. Verdier, Supdrieur gendral Congregation
Mission, rue de SBvres, 95, Paris.
SSS Roma 87 52 6 16 h. So.

Heureuse occasion cinquantibme anniversaire votre vocation religieuse, Saint-Pere daignant s'unir sentiments double
famille religieuse Saint Vincent de Paulvous envoiede ceur,
avec felicitations et meilleurs veux, benediction apostolique,,
gage abondantes faveurs divines, benit aussi CongrEgation.
Card. GASPARM.

L'apres-midi, apres les v6pres et le salut, les jeunes
gens, sons la direction de M. Drillon, donnbrent une
seance de projections, de chants, de r6citations, tris
reussie. On y entendit des echos de Provence, des
hommages a Marie Immacule et a saint Vincent, etc.
La salle 6tait- tres bien ornee et magnifiquement illuminCe.
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8 dicembre. - A Saint-Lazare, nous faisons le
matin la cons6cration traditionnelle.
A la Communaut:, il y .eut les offices comme k
l'ordinaire. Dans la matinee, M. le Sapirieur general
r6unit les Visitatrices. A deux heares eut lieu la conference d'usage, on plutBt, suivant 1'expression de
M. le Sup6rieur g6n&ral, an lieu d'une conference
proprement dite, une causerie toute simple dans
laquelle le Trbs Honor6 Phre rappela les souvenirs
heureux de ses cinquante ans de vocation.
Ce meme jour, les soeurs servantes de Paris offrent
leurs felicitations.
Constatons que plusieurs Sup&rieurs g6n6raux ont
atteint leur cinquantaine de vocation. Saint Vincent
est mort ayant trente-cinq ans de vocation; M. Alm6ras, trente-six ans; M. Jolly, cinquanteet un ans, mais
nous ne voyons nulle part qu'il ait clebr6 sa cinquantaine; M. Pierron, quarante-six ans; M. Watel, quarante ans; M. Bonnet, cinquante-quatre ans, mais
nous n'avons trouve aucune trace de cinquantaine
solennisee; M. Couty, soixante-deux ans; il aurait put
avoir le privilege rare de cilbrer ses noces non seulement d'or, mais de diamant, mais ce n'*tait pas
1'usage alors de faire de pareilles fetes, du moins
nos archives n'en gardent aucune trace. M. de Bras
atteignit soixante-quatre ans de vocation, il d&passe
en long6vit6 tons les Sup6rieurs gn&eraux; M. Jacquier vecut soixante-deux ans dans sa vocation et
imita, semble-t-il, le silence de ses pr6edcesseurs;
M. Cayla avait cinquante ans de vocation lorsqu'iI
6taiten exil- et que la Compagnie 6tait dispers6e, ce
n'etait pas le temps de se r6jouir; M. de Wailly, le
premier Superieur g6neral apres la Rivolution, allait
atteindre cinquante ans quand il mourut; M. Salhorgne
mourut a l'Ige respectable de soixante-trois ans de
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vocation; pas de trace pour lui ni de cinquantaine ni
de soixantaine celbbrhes; M. Nozo mourut quarantehuit ans apres etre entr6 dans la Congregation; il
faut arriver au Pere Etienne pour constater certainement la premiere c61ebration d'une cinquantaine de
vocation du Superieur g6n6ral et encore faillit-il ne

pas la celebrer: cet anniversaire devait tomber en
octobre 1870, en pleine guerre, on eut I'heureuse idee
de devancer la date et de c61ebrer la fete le 4 aofit; a
cette occasion, M. Etienne avait donn6 a chaque missionnaire c la libert6 de venir prendre part k la fete
A Saint-Lazare ) et il avait demandud chaque confrere
un messe d'action de graces en 1'honneur du Sacr6Cceur; M. Bor6 etait entr6 tard dans la Congregation,
aussi il n'atteignit que vingt-neuf ans de vocation;
M. Fiat aurait di c6l1brer sa cinquantaine en i907,
mais les temps 6taient mauvais, aussi il n'est question
ni dans les circulaires, ni dans les Annales, d'aucune
fete 5 cette occasion; on lui en fit une, lorsqu'il
atteignit les ann6es de gen6ralat de saint Vincent.
M. Villette mourut n'ayant que quarante-trois ans de
vocation.
Et maintenant, souhaitons que I'on puisse cel6brer

la soixantaine de vocation de M. le Sup6rieur general.
Ad decem annos et amplius !
12 dicembre. - Assemblee g6nerale des Dames de
Charit6. La messe est dite par Son Excellence le
prince Ghika, qui est un grand admirateur de saint
Vincent et de ses ceuvres et qui a etabli les Dames et
les Filles de la Charit6 en Roumanie.
Le prince a bien voulu prononcer une allocution en
-cette circonstance et ce discours a tellement plu a
I'auditoire qu'apres la cer6monie on a demand6 au
prince de vouloir bien nous en donner le texte pour
le publier dans nos Annales.
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c Mesdames,
a Vous pouvez vous imaginer ce que j'ai 6prouve en
me retrouvant ce matin, a la place meme oh Dies
m'a permis de devenir l'un de ses prktres et oji, grace
a ce qui m'a 6t6 accord6 ici, je viens de toucher de mes
mains le Corps et le Sang de mon Sauveur, de meler
1'l6an de toutes vos ames et les intentions de votre
foule a la vertu de Son sacrifice, dans la r6alit6 de Sa
venue parmi nous.
ccVous pouvez vous imaginer aussi avec quel
respect effraye de nouveau pr&tre, en vous parlant
aussitot aprbs cet acte aussi prodigieux que familier
qu'est notre messe, apres ce tete-a-t&te avec le Verbe
fait chair, apres cette descente en notre etre du Seigneur Jesus. je songe A cette autre presence de la
Trinite Sainte qui reside dans les ames comme dans le
ciel, prate a b6nir, a feconder, et a juger aussi de
facon redoutable les quelques paroles qui vont etre
ici prononcees, pour ce que, plus ou moins p6n6tr6es
de l'amour de Dieu et en mesure meme de leur vocation a l'amour de Dieu, elles marqueront dans la
destin6e et serviront au salut de celui qui parle comme
de celles qui ecoutent.
c Et ce n'est pas chose exceptionnelle que j'entends
souligner par lU, ni pour aujourd'hui plus que pour
tel autre jour de notre vie. C'est, manifest, seulement
de facon plus sensible et plus intensifie par les circonstances, le sentiment tragique et humiliant, mais si
doux et si bon, qui m'obsede et me transporte tous
les jours, de cette presence continue de Dieu, du
Dieu present partout et en tout, que nous ne devons.
pas un instant perdre de vue si nous n'arrivons
jamais a Le poss6der assez, et qui n'en inspire i la
fois par l1 en notre misere mieux reconnue que plus
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d'amour reconnaissant, de stupeur et de saint desir
d'une union plus 6troite.
( Precher, si mal que je le fasse, c'est prier en
public. Je parle a Dieu en vous, et je 1'entends en
vous, apres avoir essay6 de l'entendre en moi. Pour
le mieux faire, je demanderai quelque secours a la
c Vierge puissante , dont c'est ici la maison; au
grand saint dont j'ai fait venir, en mon pays, la
famille et dont les restes b6nis veillent sur les premieres paroles que je dois dire du haut de cette
chaire comme ils ont veill6 sur le sacrement qui a fait
de moi un pretre de Jesus-Christ.
c C'est, a titre d'action de graces, pour la grace ici
meme revue il y a un an, que le Sup6rieur g6n&ral m'a
demand6 de vous dire deux mots. Je veux le faire
dans cet esprit et dans l'esprit m&me de 'action de
graces de cette messe et de votre communion - en
prenant, pour intention sp6ciale, la breve recherche
de ce qui, en votre metier et dans le mien, bien mis
tous deux aux pieds de Dieu en pleine Communion
des saints, peut 6clairer votre voie de quelques nouvelles lumieres dans la tAche qui doit vous conduire a
Dieu.
cc J'ai parle de votre tache en un petit livre que
plusieurs d'entre vous possedent et que celles d'entre
vous qui ne le possedent pas trouveront d6pos6 a la
salle des Reliques ainsi qu'aux portes de cette 4glise.
J'y renvoie vos intentions et vos bonnes volontbs.
Aujourd'hui, c'est de votre seul nom, de votre nom
meme que je voudrais m'occuper pour en tirer, a votre
profit, une utile lemon, et ramasser, dans le raccourci
de doctrine qu'il implique discretement, quelques
verit6s essentielles.
Vous 6tes, suivant I'expression choisie par saint
Vincent de Paul, des Dames de Charit6. Le nom est
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emprunt6 an langage de l'6poque. Loin de vieillir, il
n'en a pris avec le temps que plus de relief et plus de

sens. Qui que vous soyez, jeune fille ou femme mariee,
au debut on a la fin de votre vie, vous etes Dame de
Charite. Le nom de Dame 6tait un titre de noblesse.
Au moyen age et jusqu'au milieu du grand siecle, on
ne le donnait qu'aux personnes dites c de qualit v..
Une marchande, une bourgeoise, une femme de
magistrat meme,n'6taient point qualifiees dame, mais,
meme marides, ne recevaient que le nom de demoiselle. Par un renversement significatif, il a suffi de
remplir votre m6tier, il a suffi d'etre c de charit6 n,
d'avoir part a !a royaut6 du Coeur de Jesus, pour
qu'alors, en un temps oiu ces choses-lI comptaient et
comptaientbeaucoup trop, fussent proclam6es ( damesn
les plus humbles filles de service a la ville et a la
campagne, et pour que maintenant ce nom surnage
au-dessus des institutions et des formules naufrag6es.
Il garde aujourd'hui sa valeur de noblesse, encore
mieux accusee en sa forme un peu d6suete, mais, par
Ia meme, pour qui veut y prater attention, plus 1loquemment transpos6e, dans I'ordre de la soci6t6 telle
que Jesus peut la vouloir.
« Vous ftes done, et ne l'oubliez pas g la l6gire,de
par votre nom et en raison de votre fonction, un groupement d'anoblis. Cela implique, d'ailleurs, plus de
devoirs que de droits.
" Mais cette noblesse, toute surnaturelle d'origine,
s'tclaire, des le premier regard, d'une royaut, et d'un
patronage. Si vous &tes Dames de Charite, vous avez
ce nom de Dame dans le sillage et sous la clarte de
Notre-Dame. C'est invisiblement des mains de Marie
que vous le recevez, c'est dans la c suite » de Marie
que vous devez marcher, grace a elle. Chacune d'entre
vous doit bien penser au fait qu'elle est une Dame de
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Notre-Dame, vivant de son exemple comme de sa protection, de sa douce et familiere facon de vivre sur la
terre comme de l'influx de grices venu du ciel et di
a son intercession. Donnez a son intelligent souvenir
et au souci de son assistance la place qui leur est due,
au premier rang, pour la f6conditi de votre labeur.
Demandez-lui surtout, A Notre-Dame, a votre Mere
Marie pleine de grace, le plus grand secret de la
grace, celui de trouver Dieu sans cesse, en toute simplicite, dans la vie de tous les jours, a tout moment
du jour, et de reconnaitre en tout ce qui porte sa
trace le Fils de Dieu qui est aussi son fils selon la
chair.
, Dame, et Dame dans la suite de Notre-Dame,
Dame de Charite, Dame de par la grace de la Charit6,
infiniment anoblie par ce metier choisi, par cette qualification approprike... Il est plut6t ecrasant de porter
un pareil titre, mais 1l encore l'exemple de simplicit6
de la Sainte-Vierge, et la saine libert6 des enfants de
Dieu, viennent aider a tout. Porter le nom m&me de
Dieu quand il fait face a la creatureet qu'il lui r6vele
sa qualiti; repr6senter et traduire en acte, fft-ce
imparfaitement, mais avec toute la bonne volont6 de
son ame, I'amour de Dieu et l'amour du prochain en
Dieu; le faire d'une facon pour ainsi dire professionnelle, c'est sans doute chose tres grave et tres belle;
c'est chose en meme temps, dbs qu'on a recours h
Dieu, assez ais6e, puisque pour ce faire on ne met
en oeuvre que ce que nous pouvons toujours donner et
ce que Dieu ne nous refuse jamais: un amour d6sint&ressA pour lui.
( Dieu est Charit : c'est le nom de Dieu vis-a-vis du
monde, c'est la forme meme de Sa vie a notre 6gard.
Les cr6atures qui veulent etre de charit6, pour en vivre
et pour porter efficacement autour d'elles un reflet de
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ce nom, de cette oeuvre, et de cette realit6 benie, ont
a se p6n6trer de Dieu, tout d'abord; et Dieu s'y prate
avec une 6trange intensit6 d'action, tandis que d'autre
part nous pouvons y trouver autant de consolation que
de force. Car il y a la, dans I'acte de charit6, et plus
encore dans la suite, aussi continue que possible, de
pareils actes, le plus profond et le plus doux des
mysteres. Vouloir vivre tant soit peu de charite, c'est,
ne fat-ce que par intervalles, toucher en nous-memes,
par la grace de Dieu lui-meme, la substance meme de
notre kternit6. C'est constater, trouver, goiter en soi
ce qui non seulement provient directement et sirement
de Dieu mais forme la realit6 meme de notre vie de
toujours. En cette vie l'acte de charit6 atteint seul
Dieu et nous met seuls 1a oi nous devons rester. Tout
le reste passe et est fait pour passer, jusqu'a la foi
qui cidera a la vision, jusqu'a l'espbrance combl6e et
d6passee; ceci seul est vraiment ce dont notre 6terniti
personnelle sera faite. Et nous le tenons d&s maintenant. Si quelque chose done peut provoquer en nous la
stupeur, la joie et l'action de graces, c'est de voir en
cet humble acte de charit6, s'il est vraiment un acte
de charite, un geste ou vit 1'amour de Dieu, ces
arrhes, cet acompte de l'6ternit6 (je parle ici sans
aucune figure), et, ce n'est pas tout, de remonter alors
a sa source par un acte qui amplifie encore cet acte
meme (car, comment constater avec amour l'origine
de cet amour sans que cet amour ne s'en trouve par la
m&me augmenti?), de vtrifier en nous la pr6sence,
encore voilee mais actuelle et vivante, de Dieu en
notre ame, gage et cause d6cisive de sa pr6sence
devoil6e et sans fin qui ne diff6rera de cette premiere
possession d'amour que par l'infinit6 de son amplitude.
a Dites-vous bien que le moindre acte d'amour de
Dieu, et d'amour du prochain en Dieu et pour Dieu,
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vous donne l'avant-gokt de l'autre vie et vous met
dija, reellement et an coeur d'elle, en Lui. Rien n'est
plus capable de richauffer, aux flammes mrmes du
Saint-Esprit, votre vocation particulibre.
.
Par quelle voie, habituellement, dans la famille
spirituelle de saint Vincent de Paul, est-on un etre de
charit6? Par le souci du prochain et, en particulier,
de ses souffrances.
a Au moyen de quel geste vital et concret le grand
saint, qui nous sert de guide, a-t-il voulu, en se fondant sur les paroles memes du Seigneur dans l'Evangile, vous mettre a meme de remplir votre tiche ? Par
la substitution du Christ unique, immuable et parfait,
au prochain imparfait, variable et multiple, par la
sainte obsession de Sa presence v6ritable en autrui, en
.cet autrui surtout oi, par Ia souffrance qui le solastrait
aux conventions de notre vie et l'associe a l'expiation
cu a la r6demption, et par la pauvreth qui le depouille
et le fait plus simplement homme, on pent plus facilement retrouver l'Homme-Dieu.
( II y a li comme une sorte de transsubstantiation
que Jesus nous indique et que saint Vincent nous
conseille efficacement d'operer selon le Saint-Esprit
avec le meilleur de notre ame. Nous devons y croire,
et sans trop d'effort, par un acte de foi et d'amour oi
nous donaons tres exactement la mesure de nousmemes.
'( Nous avons, pour notre bonheur et celui de nos
freres, a croire pleinement, comme les autres paroles
de Dieu, cette parole de I'vangile. L'exercice de la
presence de Jesus dans la misire d'autrui est fonde
sur cette parole que nous croyons, ici comme ailleurs,
avec le genre de creance absolue qui est la marque de
I'Eglise de v6rit6, et la voix meme du Saint-Esprit en
elle comme en nous, voix qui ne pent parler qu'a la
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facvn d'un vrai Dieu, avec tout I'absolu de Dieu.
L'homme-Dieu nous a dit en langage humain, avec
son autorit6 divine et le sens de son kternitt : ( Ceci
est mon corps ; l'kglise de Dieu le croit sur parole et
fonde li-dessus le plus intime de sa vie. L'hommeDieu a dit au disciple choisi : u Tu es Pierre n;
l'tglise de Dieu le croit sur parole et se construit,
comme ill'a dit, sur cette parole. Ilnous a demand6
de Le voir Lui-m&me dans le plus petit, dans le dernier de nos freres, pour Le secourir et L'aimer; nous
Le croyons encore sur parole, nous professons vouloir
Le reconnaitre lA d'une faqon vivante et continue.
( Comme fils de la Saintel glise, nous sommes ceux
qui croyons Dieu sur parole, ceux qui croient a la
vertu de Sa parole. Et dans toutes ces a cr6ances ) qui
nous font vivre, nous croyons, suivant les mots memes
de saint Jean, A l'amour que Dieu a pour nous. Car
c'est la marque distinctive et infiniment profonde du
vrai chr6tien que cette foi dans l'amour de Dieu pour
nous, amour qui, des qu'il est percu, explique, soutient
et pinetre tout.
a( Dans un compte rendu 6mu et vibrant qu'il a bien
voulu donner de mon petit manuel de la Dame de
Charit6, un des amis de la maison, M. Georges Goyau,
a dit qu'il y avait, en cet ouvrage un pas de plus de
fait dans la voie deji ouverte par Bossuet en son
sermon sur I'6minente dignite des pauvres dans
'IEglise: I'indication de cette sorte de liturgie du
pauvre et du souffrant, qu'amene dans nos relations
avec lui cette presence substitute du Christ, en raison
de sa parole, de son commandement et de sa promesse.
" Cette liturgie, tout le monde est A meme d'y
participer, vous plus que tous. Cette sorte de messe
blanche, tout le monde peut la dire, avec une etrange
et tacite cons6cration sur le modele de l'autre, et le
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meme d6menti des apparences qui ne sont pas le
Christ et le recelent pourtant.
, Cette liturgie est double, et le pauvre, comme
l'ime secourable, la c6elbrent a la fois a leur faqon,
si elle se fait comme elle doit se faire.
« Double et mysterieuse liturgie, du c6te du pauvre
voyant venir a lui le Christ sous les especes du frere
secourable que vous &tes, du c6te du bienfaiteur
voyant apparaitre dans le pauvre le Christ souffrant
sur lequel il se penche. Et liturgie unique, par cela
meme. Car si le geste est de part et d'autre ce qu'il
faut, il n'y a plus des deux c6tes que le Christ rejoint
dans deux etres, a travers deux etres, le Christ bienfaiteur venu vers le Christ souffrant pour se r6integrer
dans le Christ victorieux, glorieux et b6nissant. C'est
le Christ redevenu seul maitre de toutes choses, apres
avoir 6t6, comme le chante la priire de l'Offertoire a
la messe orientale (car ici encore les choses se passent,

nous 1'avons dit, suivant 1'exemple du saint sacrifice
lui-meme), le Christ donnant et le Christ donn6, a la
fois distributeur et distribue.
t Cette liturgie du pauvre et de l'6tre souffrant,
qui transpose toutes choses dans le domaine de la
grace et r6alise le Christ suivant 1'ordre donn6 par le
Christ lui-m&me, elle ne peut se faire qu'en se fondant
sur la liturgie de la messe et de la communion. La
pr6sence reelle et le sacrifice divin nous mettent seuls
a meme de leur donner cette suite. II faut, pour que
la liturgie de la visite ait sa valeur et sa vie, que la
liturgie de l'autel ait 6t6 prealablement v6cue bien au
fond de l'ame.
( La tache de charit6, universelle et sans heure fixe,
n'est que la dilatation de la messe B la journ6e et le
monde entier, le retentissement de sortes d'ondes
concentriques autour du sacrifice et de la communion
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du matin. Vous allez porter a ce pauvre, o6 vous devez
voir le Christ, un peu de 1'ame de votre communion
et de la vertu du sacrifice auquel vous avez participe.
Si ce n'6tait pas cela, vous ne feriez jamais rien de
bien durable ni de bien profond, pas plus pour vousmnmes que pour les autres.
( Dans l'accomplissement de votre office, pour
cette liturgie en d4pendance de l'autre, vous avez a
vous defendre, et plus que pour I'autre, de certaines
tentations sp6ciales contre la foi : le danger de voir le
pauvre au lieu de voir le Christ; celui de se voir
devant le pauvre au lieu de se voir devant le Christ.
- Vous avez, dans vos visites, a fuir le formalisme
et la routine, les memes que ceux qui sevissent a
l'autel, chez le pretre coupablement attiddi.
t Vous avez, pour le respect de choses toutes
pleines d'une vie surnaturelle qu'il importe si fort de
ne point meconnaitre, a observer scrupuleusement
certaines rubriques spirituelles, analogues, en un autre
ordre, a celles que la sagesse v6nerable de l'fglise a
6tablies autour des actes de son culte.
( Puissiez-vous remplir a souhait cette sorte de
sacerdoce royal si g6n6reusement d4volu, sans conditions, a toute Ame chr6tienne, et dont J4sus nous dit
qu'il servira de pierre de touche pour 4tablir la
valeur meme de nos ames, au jour du Jugement.
a Puissiez-vous, a ce Jugement, et an jugement plus
proche de la fin de chacune de nos vies, entendre dire,
pour clore cette liturgie, par le Pretre -ternel, A votre
Ame envoyee vers son Dieu, une sorte d'lie missa est.
auquel viendra faire 6cho, avec le Deo gratias de cette
Ame, le Deo gratias reconnaissant de tous ceux que
vous avez secourus. Ainsi soit-il. ,
14 dicembre. - R6union A la Communaut4 de l'ceuvre
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Louise de Marillac. Le jour n'est pas bien choisi,
parce que l'on c6l-bre dans les paroisses la solennit6
de l'Immacul6e-Conception, ce qui retient beaucoup
d'Enfants de Marie; d'autre part, les jours sont courts,
la nuit vient vite, la chr6monie a lieu a quatre heures
du soir, ce qui d6tourne beaucoup de jeunes filles de
la banlieue de venir, Plusieurs ont demand6 que cette
r6union ait lieu plut6t vers la f&te de Ia bienheureuse
Louise de Marillac. C'est aux superieurs qu'il appartient de voir ce qu'il convient de faire.
Quoi qu'il en soit, le pridicateur montre a celles qui
sont prisentes que I'association se d6veloppe d'une
facon consolante. Le tableau des trois dernieres
annies est plus eloquent que les plus beaux mouvements oratoires.
1922
Associations . .
Membres .......

Visites ...
Dipeuses .......

..

112

3234

..

1923
13r
4028

1924
143
4 r87

3o5lo

37343

46000

84057

126852

2oi 887

L'orateur compare les jeunes filles de L'oeuvre a ces
anges que Jacob vit en songe monter et descendre sur
une ichelle myst6rieuse dont le sommet atteignait le
ciel. Les a Louises n sont des anges de pi6te qui
montent vers Dieu par la communion, recevant le pain
des anges, par la simplicite et la puret6 qui sont les
deux ailes par lesquelles on s'6leve vers le ciel ; les
" Louises , sont des anges de charit6 qui descendent
sur l'6chelle de leur association vers la terre, vers les
pauvres et qui exercent a leur 6gard toute3 les oeuvres
de mis6ricorde. Tant qu'elles continueront cette ascension et cette descente mystiques, elles m6riteront que
Dieu leur dise comme il dit autrefois au patriarche
Jacob du haut de l'echelle myst6rieuse:
Je suis le

Seigneur, le Dieu de votre pere. Vous vous etendrez
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A l'occident et i. 'orient, au septentrion et au midi et
en vous seront b6nies de grandes foules. Je serai votre
gardien partout oui vous irez et je vous conduiraidans
la terre promise. )
17 dcenmbre. - Troisieme cas de conscience. Tout
le monde est d'avis que le.Visiteur qui a d6fendu sous
peine de nullit6 de seconfesser a tout pretre approuve
par l'Ordinaire du lieu a commis manifestement un
abus de pouvoir puisqu'il va formellement contre le
codex ; que, par consequent, on n'est pas oblig6 de lei
ob6ir; d'autre part, cependant, on est d'accord que,
sauf raison particulire, il est plus conforme au codex
de se confesser a un confrere. La sagesse de 1'glise
romaine se montre en ces prescriptions du codex qui,
d'une part, recommandent de se confesser au confesseur
design6 et, d'autre part, laissent libert6 de se confesser
a un autre sans que les superieurs aient a goner cette
libert6 qui est donn6e par le Pape, sup6rieur des
sup6rieurs aussi bien que des inf6rieurs.
Pendant que nous discutons cordialement le cas de
conscience qui nous est propose, la Chambre des
d6putes discute le budget de I'hygiene et I'onconstate
que, malgr6 les discours, les congres, le budget de
1'Assistance publique, les fondations de toute sorte, il
y a augmentation de la mortalit6 infantile et que,pour
le placement des enfants en nourrice,nous ne sommes
pas plus avanc6s que du temps de saint Vincent. On
voit quelquefois, dans les histoires de la charite, des
critiques assez fortes sur les h6pitaux du temps de
saint Vincent; si, dans cent ou deux cents ans, le compte
rendu de la seance du 17 d6cembre 1924 tombe souS
les yeux d'un chercheur, que dira-t-il de notre
6poque? II y a sur la tuberculose, sur le cancer, sur les
taudis, sur les maisons d'alien6s, sur la mortalit6 des
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enfants des details qui sont de nature a rabaisser
l'orgueil de nos contemporains.
22 dicembre. - Le cardinal Mercier, se rendant .
s'arrete chez nous
Rome pour I'ouverture du jubil],
pour y dire la messe et y prendre son repas.
24 dicembre - Ce soir, aux premieres vepres, commence l'Ann6e sainte. Tous les fidles, qui le peuvent,
sont invites a se rendre a Rome pour y gagner la
grande indulgence du jubile. Saint Vincent eut a coeur
en i6oo de jouir de ce grand privilkge. II parle souvent dans ses conferences aux soeurs du pape Cl1ment VIII qu'il vit et entendit. Beaucoup d'entre nous
ne pourront pas imiter notre bienheureux Pere en se
rendant comme lui a Rome. Un certain nombre pourront, malgre cela, participer aux faveurs du jubil6 :ce
sont nos v6n6rables confreres ayant atteint I'age respectable de soixante ans ; les soeurs sont plus privilkgi6es
que nous : toutes, m8me celles qui n'ont pas le bonheur
d'avoir soixante ans, pourront gagner le jubil6 moyennant quelques ceuvres, quelques prieres, une confession
et une communion ; elles pourront meme gagner deux
fois le jubili en r6p6tant les prieres prescrites.
1925
i" janvier. - Toutes sortes de publications partent
des deux Maisons-MWres et vont jusqu'aux extrimitis
du monde porter la lumiere, la force, l'encouragement,
a tous les enfants de saint Vincent.
D'abord pour les missionnaires, deux circulaires de
M. le Sup6rieur g6n6ral : la traditionnelle du premier
de 1'an et une speciale aux 6coles apostoliques.
Dans la premiere, M. le Superieur general attire
I'attention de tous sur la lettre apostolique : Unigeni-
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tus Dei Filius du 19 mars 1924, et nous recommande
de la lire attentivement ; nous en donnons ici la trala Documentation calholique.
duction, empruntee
Lettre apostolique (cUnigenitus Dei Filius ? adressie
par S. S. Pie XI aux Supirieurs generaux des Ordres
religieux et des autres Congregationsd'hommes.
Chers Fils, Salut et B6nediction apostolique.
Lorsque le Fils unique de Dieu vint au monde pour
racheter le genre humain, il d6termina les regles de
vie spirituelle auxquelles doivent se soumettre tous
les hommes pour atteindre la fin qui leur est assign6e; puis, a ceux qui voudraient l'imiter plus fidelement, il indiqua qu'il leur faudrait ajouter la pratique
des conseils ivangCliques. Quiconque, en engageant
a Dien sa parole, s'oblige par vceu a l'observation de
ces conseils, fait plus que se lib6rer de toutes les
entraves qui retardent d'ordinaire les hommes sur la
voie de la saintet6, telles que la fortune, les soucis et
les charges du mariage, la lhbert6 sans frein et sans
limite; il s'approche de la perfection par un chemin si
direct et si aise qu'il semble avoir djaijet6 l'ancre an
port du salut.
Aussi, des les premiers si&cles du christianisme, il
ne manqua jamais d'imes genereuses et 6lev6es qui,
sur un signe de Dieu, renoncerent a tout pour entrer
dans la vie de perfection et y progresser avec perseverance. Les monuments de l'histoire attestent formellement que des fidles des deux sexes, formant comme
un cortege ininterrompu, se sont consacres a Dieu et
out fait profession dans les divers ordres religieux
que, au cours des ages, l'V-glise a approuv6s et confirm6s. En effet, bien que la vie religieuse soit par
elle-meme un tout unique et indivisible, elle rev&t
cependant des formes multiples. Car les societes reli-
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gieuses s'adonnent au service de Dieu,chacune suivant
des modalites propres, les unes et les autres poursuivant, selon leur but, pour la plus grande gloire de
Dieu et le profit d'autrui, des ceuvres diff6rentes
d'amour divin et de devouement au prochain. Cette si
grande vari6et d'ordres religieux - tels des arbres

d'essences diverses, plant6s dans le champ du Seigneur - produit des fruits 4galement tres varies et
abondants pour le salut du genre humain. Et il n'est
assurement pas de spectacle plus beau et plus agreable
que 1'homog6n6it6 et l'harmonieuse diversit6 de ces
instituts : tous tendent finalement vers le m8me et
unique but, et chacun toutefois a ses ceuvres speciales
de ztle et d'activite, distinctes des autres par quelque
endroit. Car c'est la methode habituelle de la divine
Providence de r6pondre t chaque besoin nouveau par

la creation et le developpement d'un nouvel institut
religieux.
Les ordres religieux menent le bon combat, 6troitement serr6s autour de l'6tendard du Saint-Siege.
Celui-ci, en souvenir des services qu'ils n'ont cess6 de
rendre a lI'glise et A la soci6t6, lear a toujours t6moigna un int6ret et une bienveillance toute sp&ciale.
C'est ainsi d'abord qu'il se reserva le pouvoir de
reconnaitre et d'approuver leurs rggles et constitutions, et ne cessa de prendre avec un zble extreme la
d6fense de leur cause contre leurs adversaires, dans
les conjonctures et les moments difficiles; de plus, il
n'omit jamais, chaque fois que les circonstances lui
parurent I'exiger, de leur rappeler les hautes aspirations et la ferveur de leurs d6buts.

La sollicitude de rfglise, sa preoccupation de promouvoir chez les religieux 1'observance des regles et
la poursuite de la perfection, se manifestent dans ces
d6crets et recommandations du Concile de Trente:
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TTous les religieux, de l'un et I'autre sexe, determineront et organiseront leur vie,suivant les prescriptions de la rigle qu'ils ont fait vceu de suivre. Is se
montreront particulitrement fiddles a observer les
vertus qui concernent ia perfection de leur 6tat:
obeissance, pauvret6 et chastete, et, de meme, les
vceux et pr6ceptes sp6ciaux que comporterait la regle
de certains ordres et qui ont pour but de maintenir la
physionomie propre de I'institut, 1'uniformit6 de vie,
de nourriture, de vetement. ,
Le Code de droit canonique, avant de 16gif6rer en
cette matiere, d6finit et decrit 1'6tat religieux en ces
quelques mots:: C'est un 6tat comportant la vie commune, et oi des fideles, outre les pr6ceptes obligatoires pour tous, s'imposent de pratiquer les conseils
6vang6liques par les voeux d'obeissance, de pauvrete
et de chastete..., et tendent a la perfection 6vang6lique. , L'atat religieux ainsi compris doit, d'aprbs la
prescription formelle du Code, u etre tenu par tous en
haute estime ,.
De la coniance que Nous mettons Nous-meme dans
la force entrainante et l'aide efficace des religieux,
Nous avons d6ji donn6 un t6moignage evident
lorsque, pour la premiere fois, Nous Nous sommes
affectueusement adress6 ý l'tpiscopat catholique dans
l'Encyclique Ubi arcano. Aux maux sans nombre qui
affligent la soci6t6, Nous proposions les remedes et,
en ce qui concerne leurs r6sultats, Nous affirmions
que bien des motifs Nous invitaient a attendre beaucoup du clerg6 r6gulier.
Auparavant, Nous avions adresse au cardinal-pr6fet
de la Sacr6e Congr6gation des etudes la lettre apostolique Officiorum omnium sur les etudes des clercs;
la pens6e et la sollicitude qui Nous prioccupaient au
sujet de la bonne formation des clercs susceptibles
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d'etre appel6s aux saints ordres visaient

6galement

les sujets des instituts religieux, car la plupart de nos
recommandations et de nos instructions s'appliquaient
A ceux qui sont destin6s au sacerdoce.
Cependant, l'ardent amour et la vigilance que nous
inspirent vos int&rets, chers fils, nous ont montr6 l'utilite de vous adresser quelques avis par une lettre speciale; si vos religieux y conforment habituellement

leur conduite, ils seront dans leur vie et leur action ce
que requiert et exige absolument le bienfait 6minent et
sublime de la vocation divine.
Avant tout, Nous exhortons les religieux a ne
jamais perdre de vue les exemples de leur fondateur
et legislateur s'ils veulent avoir la certitude de participer aux graces abondantes de leur vocation. Lorsque
ces hommes d'6lite cr6Crent leurs instituts, firent-ils
autre chose qu'obeir a l'inspiration de Dieu? C'est
pourquoi tous ceux qui reproduisent en eux-memes la
caracteristique dont chaque fondateur voulut marquer
sa famille religieuse ne s'ecartent pas, assurement, de
1'esprit de leurs origines. En consequence, leurs disciples, A l'instar des meilleurs fils, auront A coeur de
glorifier leur Prre, en observant sa rfgle et ses conseils
et en se p6netrant de son esprit; ils seront fldeles a
leurs devoirs d'etat aussi longtcmps qu'ils marcheront
sur les traces de leurs fondateurs : ( A cause d'eux
leur race demeure 6ternellement. )
Puissent-ils obeir avec une telle humilit6 aux lois
de leur institut et maintenir si bien leur rfgle primitive que,de jour en jour,ils se montrent plus dignes de
l'Ftat religieux! Leur fid6lit6 ne manquera pas de leur
obtenir, pour toute la duree de leur apostolat, le
secours des graces celestes.
Toutefois, leur activit6 ne doit avoir qu'un but : le
royaume de Dieu et sa justice. C'est ce but qu'ils vise-
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ront tout particulierement, Nous leur en faisons un
devoir, dans les oeuvres auxquelles s'adonnent la plupart d'entre eux, a savoir les missions et l'6ducation
de la jeunesse.
Aussi, dans leur apostolat, devront-ils etre attentifs, conform6ment aux tres sages avis de notre pr6decesseur, a ne pas transformer la propagation de
'~Evangilechez les peuples 6trangers en une ceuvre de
propagande en faveur de I'influence ou du patrimoine
de leur patrie. Ils ne rechercheront que le salut des
infidiles, s'occupant de leur procurer le bien-&tre et
l'aisance dans la mesure oh ces avantages peuvent
servir a atteindre la vie 6ternelle.
Quant a ceux qui sont charg6s d'instruire et d'6lever la jeunesse, ils iviteront par-dessus tout qu'un zble
excessif a enseigner des disciplines excellentes par
ailleurs ne les entraine a n6gliger de donner a l'intelligence et au coeur une solide formation religieuse:
sinon leurs 6lives les quitteraient, 1'esprit richement
pourvu des connaissances litt6raires, mais completement demunis de la science sacr6e; ceux qui ne l'ac.
quierent pas se privent de Ia plus belle et de la plus
precieuse parure et vivent dans l'indigence la plus
complte e:
Insens6s, tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu. , C'est ce que confirme le Docteur
s6raphique : " Le resultat final de toutes les sciences
est d'edifier la foi, d'honorer Dieu, de donner une
base a la morale; on y doit puiser les consolations,
fruit de l'union de 1'6poux et de l'6pouse, qui est ellememe ceuvre de la charit6. ,
Cette science des choses divines, il est n6cessaire
que les ministres de l'Eglise 1'aient en tres haute
estime et en p 6netrent les profondeurs. La prisente
lettre a pour but principal d'exhorter les religieux
d6Aj honores du sacerdoce ou qui doivent y etre admis
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dans la suite a l'tude assidue des disciplines sacrees:

s'ils n'y deviennent point des maitres, ils seront incapables de remplir d'une facon parfaite tousles devoirs
de leur vocation. La mission, sinon unique du moins
primordiale, de ceux qui se sont consacr6s i Dieu,
n'est-elle pas de Le prier, de contempler et mediter les
choses divines? Et cette tache si importante, comment
s'en acquitteront-ils s'ils ne possedent point de notre
foi une connaissance profonde et 6tendue?
Tels sont les conseils que Nous voudrions voir pratiquer d'abord par ceux qui s'adonnent dans les cloltres a la contemplation des r6alites celestes. Ils se
trompent, ceux qui estiment que, apres des 6tudes
theologiques n6glig6es avant l'ordination ou abandonn6es depuis, ils peuvent, ainsi depourvus de cette
connaissance de Dieu et des mysteres de la foi que
donnent les sciences sacrees, se tenir aishment sur les
sommets de la perfection et etre elevis a l'union int6rieure avec Dieu!

Quant aux autres religieux, qu'ils enseignent, qu'ils
prechent, qu'ils s'asseyent au tribunal de la p6nitence
pour r6concilier les pecheurs, qu'ils soient envoyes
dans les' missions ou qu'ils vivent avec le peuple en
contact journalier, 1'exercice de ces divers ministeres
n'aura-t-il pas d'autant plus de force et d'efficacite
qu'ils possederont une culture plus brillante et plus
puissante? Acqubrir la science des choses divines,
l'entretenir, abondante et profonde, tel est le devoir
du pr&tre; le Saint-Esprit I'a proclam6 par la bouche
du prophete : ( Les ltvres du pretre seront les gardiennes de la science. , De quel droit se pr6senterait-il sans une solide doctrine, celui qui est le
d6e6gue du Dieu des sciences, le ministre et le docteur de la nouvelle alliance, le sel de la terre, la
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lumiere du monde, et de qui, & cc titre, le peuple
chr6tien attend les paroles de salut?
Qu'ils tremblent done pour eux-memes, ceux qui
abordent le ministere sacr6 sans competence ni formation; car le Seigneur ne laissera pas impunie leur
ignorance, lui qui a profer6 cette terrible menace :
< Parce que tu as repouss6 ia science, je te repousserai
a mon tour, et tu ne seras pas mon pretre. ,
Si jamais dans le passe il fut n6cessaire a un pretre
d'etre instruit, cette necessite est bien plus pressante
a notre 6poque : de nos jours, en effet, les connaissances et la science sont d'une grande utilit6 dans le
cours ordinaire de la vie et lui sont etroitement
melees; on se plait h repeter qu'on n'agit que d'apris
les donnees de la science, et c'est ce qu'affirment
meme les moins cultiv6s, les moins competents 6tant
d'ordinaire les plus pr6tentieux. II nous faut done
dIployer tous nos efforts pour adjoindre i notre foi
tous les genres de connaissances humaines, qui lui
serviront d'escorte et d'appui; en ruunissant leurs
clart6s, on fera briller aux yeux de tous la beaut6 de
la v6rit6 rev6l6e et l'on dissipera sans peine les objections insidieuses qu'une pr6tendue science accumule
contre nos dogmes.
Notre foi, suivant la tres heureuse formule de Tertullien, n'a qu'un seul d6sir : " Ne pas ktre condamn6e
par qui ne la connait pas.
Que 1'on se souvienne
aussi de ces paroles de saint J6r6me : , La saintet6
ignorante sert uniquement a qui la possede; autant
celui-ci 6difie l'glise du Christ par ses merites,
autant il la dessert s'il est incapable de repousser
I'ennemi... C'est la fonction du pretre de repondre sur
la foi quand on l'interroge. , 11 appartient au-pretre,
s&culier ou regulier, de r6pandre la doctrine catholique, de la mettre a la portee des esprits et d'en
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prendre la d6fense. Elle reuferme tous les arguments
propres A convaincre et refuter les adversaires; plus
encore, pour peu qu'elle soit expos6e avec clartt, elle
ne peut pas ne pas attirer & elle les esprits libres de
prejug6s. C'est ce qui n'avait pas echapp6 aux docteurs du moyen Age : sous la direction de Thomas
d'Aquin et de Bonaventure, ils travaillerent de toutes
leurs forces A acquirir une tres vaste culture theologique puis A la communiquer autour d'eux.
L'application de 1'Fme, de l'intelligence, de toutes
ses facult6s, que les membres de vos instituts apporteront A ces eludes, les mettra A meme de puiser plus
abondamment aux sources de la vie religieuse, comme
de soutenir 1'6clat et la dignit6 du tres noble 6tat
qu'ils ont embrass6. Quiconque, en effet, s'adonne aux
sciences sacrees entreprend une tache qui exige un
s6rieux labeur, des efforts et des sacrifices, et qui, de
plus, r6pugne A la paresse et A l'indolence, mre et
maitresse d'une multitude de maux; mais la grande
tension d'esprit que comportent les etudes nous accoutume A ne rien decider precipitamment, a ne rien
accomplir sans reflexion; elle nous permet de refrener
et de comprimer avec beaucoup plus d'aisance des
passions qui entrainent bien vite au pire celui qui
neglige de les dominer et le pr6cipitent dans la fange
des vices. Saint J6r6me 6crit a ce sujet : a Aimez la
science des ecritures, et vous n'aimerez pas les vices
de la chair. n» La connaissance des Livres saints
enfante les vierges. )
Un autre motif pour Ie religieux de se donner A ces
etudes est la conscience du devoir auquel l'astreint sa
vocation, qui est de chercher la pprfection.
Personne ne peut accomplir d'efforts efficaces vers
la perfection ni 1'atteindre sfirement s'il ne pratique
la vie int6rieure; or, oii trouvera-t-on, pour nourrir et
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developper cette vie, des aliments plus abondants que
dans les disciplines sacries? En effet, la contemplation habituelle et quotidienne de ces dons merveilleux
de la nature et de la grace, r6pandus par le Dieu
tout-puissant avec tant de largesse dans I'univers et
dans chacune des creatures humaines, donne un caracthre religieux aux meditations et aux elans de l'esprit,
et les 616ve jusqu'au ciel; bien plus, par la foi, elle
donne A l'.me sa perfection et I'unit a Dieu par un
lien tres 6troit. Qui ressemble davantage an Christ
Jesus que celui qui s'est assimilk les vCrits dogmatiques et morales rev6l6es par Dieu ?
Aussi, est-ce trts sagement que les fondateurs
d'ordres religieux, a l'exemple des saints Docteurs et
des Peres de l'eglise, recommandaient avec instance
a leurs disciples l'etude des disciplines sacr6es.
L'expirience, du reste, n'enseigne-t-elle pas, chers
Fils, que les religieux qui ont cultiv6 la theologie
avec plus d'amour sont parvenus, pour Ia plupart, a
une haute sainteti? Le plus grand nombre de ceux, an
contraire, qui ont d6sert6 ce devoir sacre, n'ont-ils
pas commence

a diminuer de ferveur,. pour tomber

fr6quemment dans un ktat plus lamentable, jusqu'A la
violation des vceux? Que tous se rappellent ces paroles
de Richard de Saint-Victor : c Puisse chacun de nous
pers&verer dans ces etudes jusqu'au coucher du soleil:
peau
pen Pamour des vanit6s s'apaisera, et, les
emportements de la concupiscence subjugues, les
inspirations de la sagesse charnelle seront moins coutees. i Nous demandons aussi aux religieux de s'approprier cette priere de saint Augustin : a Que les
Saintes tcritures soient mes chastes delices; par elles
je ne serai pas tromp6, par elles je ne tromperai
pas. n
Ainsi donc, puisque l'etude attentive et perseve-
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rante de la doctrine sacr6e est pour les religieux une
source de si pricieux avantages, vous voyez maintenant, chers Fils, avec quel soin vous devez veiller a ce
qu'ils aient la facult6 d'approfondir ces sciences et de
les cultiver toute leur vie. Et a ce sujet, combien il sera
utile de bien formeret instruire dý le d6but les jeunes
gens qui aspirent a la vie de perfection!
Par suite des malheurs de notre temps, dans la vie
de famrlle, I'education chr6tienne des enfants est plus
negligee, et les jeunes gens, exposes aux seductions
corruptrices r6pandues i profusion, ne recoivent pas
une solide instruction religieuse, seule capable de disposer les ames &ob6ir aux commandements de Dieu
ou m6me a se conformer aux regles du bien et du juste.
Vous ne sauriez done rien entreprendre de plus profitable, en cet ordre d'idees, que la cr6ation des petits
s6minaires et des collUges - on en fonde en diverses
regions, Nous le constatons avec joie, - oit sont
admis les jeunes gens qui presentent quelques signes
de vocation.
Toutefois, pour ce recrutement, 6vitant avec soin le
peril contre lequel Notre pr6d6cesseur de sainte
m6moire, Pie X, avait mis en garde les superieurs de
l'Ordre de Saint-Dominique, vous n'accueillerez pas,
soit hitivemeit,soit par groupes,des jeunes gens dont
on ne saurait pas avec certitude si c'est sous 1'inspiration divine qu'ils choisissent celte vie de perfection.
Vous proc6derez avec une prudente lenteur i une
selection parmi les jeunes candidats a la vie religieuse,
et vous veillerez assidiment a ce qu'ils recoivent, en
meme temps qu'une formation & la pi&6t appropriee a
leur age, une bonne instruction secondaire; et ils ne
commenceront pas leur noviciat avant d'avoir achevL
Ie cycle des humanit6s, a moins qu'une raison grave
ne vous determine parfois a proceder diff'remment
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Pour !'education de ces jeunes gens, vous d6ploie:ez
toutes les ressources de votre activite et de votre zdle;
ce n'est pas seulement la charit6 qui l'exige, mais
aussi la justice. Si, par suite du peu de developpement de l'Institut, on pour tout autre motif, une province n'est pas en mesure de pourvoir par elle-meme
i cette .ducation conform6ment au droit canonique,
les jeunes gens seront envoy6s dans une autre province
ou dans un autre etablissement scolaire o& its pourront recevoir l'enseignement prescrit par le canon 587.
Dans les classes inf6rieures, on observera religieusement le canon 1364-1* : i La religion occupera la
premi&re place; l'enseignement en sera donn6 avec le
-plus grand soin et sera adapt6 k.I'ge

et a l'intelligence

de chacun. , En cette matiere, on n'emploiera que les
livres approuv6s par I'Ordinaire. D'ailleurs, remarquons-le incidemment, les etudiants en philosophie
scolastique eux-memes ne doivent pas interrompre
I'tude de la religion; ils trouveront un tres grand
avantage A se servir de cet incomparable Catlchisme
remain oii l'on ne sait ce qu'il faut admirer le plus, de
l'exactitude et de la richesse de sa doctrine, ou de
l'6legance de son latin. Si vos clercs ont pris, des la
fleur de l'lge, I'habitude de puiser a cette source la
doctrine sacree, outre qu'ils seront mieux prepares
aux 6tudes theologiques, la pratique de cet ouvrage
parfait leur donnera la comp6tence necessaire pour
instruire le peuple et r6futer les objections courantes
contre la religion.
Dans la lettre apostolique Otficiorum omnium, Nous
avons adress6 aux eveques des recommandations visant
1'6tude du latin; ces exhortations, Nous les renouvelons pour vous, chers Fils, et Nous vous prescrivons
de vous y conformer dans les classes de lettres; car
vos eleves sont soumis a cette prescription du droit
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canon relative aux s6minaristes: ( Quant aux langues,
ils 6tudieront surtout le latin et leur langue maternelle. , L'importance pour les jeunes religieux de
bien poss6der le latin n'apparait pas seulement du fait
que 1'-glise emploie cette langue en quelque sorte
comme l'instrument et le lien de son unite, mais aussi
parce que c'est en latin que nous lisons la Bible, c'est
en latin que nous r6citons les psaumes et c6iebrons le
saint Sacrifice, c'est en latin que nous accomplissons
l'ensemble des c&remonies liturgiques. En outre, le
Souverain Pontife, lorsqu'll s'adresse a I'univers
catholique pour lui faire parvenir ses enseignements,
emploie le latin; et la Curie romaine n'use pas d'une
autre langue lorsqu'elle traite les affaires et rddige les
decrets d'ordre g6neral. Ceux qui ignorent le latin ne
peuvent que tres difficilement puiser aux sources si
riches des Pires et des Docteurs de l'Eglise, qui g6ndralement ne se sont propos6 dans leurs 6crits d'autre
but que d'exposer et d6fendre la doctrine catholique.
Ayez done a cceur que vos clercs, qui seront un jour
ministres de 1'Eglise, mettent tous leurs soins A connaitre et pratiquer cette langue.
Le cycle des 6tudes secondaires parcouru, tous les
6elves et les candidats a la vie religieuse qui ont dessein de se consacrer a Dieu et en qui leurs superieurs
auront constat6 un bon caractbre, une intelligence
ouverte, I'esprit de pi6te et des moeurs pures, seront
admis an noviciat; l1, comme dans un champ d'exercice, ils feront une 6tude approfondie et m6thodique
des principes et des vertus de la vie religieuse.
Combien il importe de proceder avec soin A la formation des novices, on pent s'en convaincre par le
t6moignage des maitres de la vie spirituelle et plus
encore par I'exp6rience. Nul ne saurait acqu6rir dt
conserver la perfection de 1'6tat religieux s'il n'a, d&s
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cette 6poque, pose en son ame le fondement de toutes
les vertus. Aussi, mettant de c6ti toutes autres etudes
et les distractions qui s'ensuivent, les novices n'auront
qu'une preoccupation: se livrer, sous la sage direction
de'leur maitre, aux pratiques de la vie interieure et a
l'acquisition des vertus, en particulier de celles qui
sont intimement lies aux vceux religieux, a savoir la
pauvret 6 , I'obeissance et la chastet6.
I1 sera de la plus grande utilit6 de lire assiduiment
et de m6diter les ecrits de saint Bernard, du docteur
seraphique saint Bonaventure, d'Alphonse Rodriguez,
ainsi que de ceux qui, en chacun de vos ordres, out
fait autorite en matiere de spiritualitY; la valeur
comme l'influence de leurs ouvrages, loin d'avoir
vieilli avec le temps, semble plut6t croitre de nos
jours. II est deux observations que les novices ne
devront jamais oublier : tels ils auront 6t6 durant leur
noviciat, tels ils seront le reste de leur vie; 1'espirance
de suppl6er plus tard par un renouvellement de ferveur aux lacunes d'un noviciat m6diocre ou infructueux aboutit gineralement a une complete d6ception.
Vous aurez soin ensuite, chers Fils, de placer les
nouveaux profes dans des maisons tres regulires et
ou toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent suivre avec une m6thode rigoureuse et skrieux
profit les cours de philosophie et de th6ologie tels
qu'ils auront te6 fixes et dans toutes leurs parties.
Nous venons d'tcrire : ( tels qu'ils ont it6 fixes et
dans toutes leurs parties »; par cette expression Nous
entendons dire qu'on ne pourra monter a une classe
supbrieure si 1'on n'a marqu6 des progris satisfaisants
dans le stade inftrieur, qu'aucune partie du programme ne devra Wtre omise, que rien ne sera retranchi a la duree des itudes prescrites par le Code. Ils
commettraient done une imprudence - pour ne rien

dire de plus, - les Sup6rieurs qui, peut-etre en vue
de pourvoir a des exigences trbs passageres, voudraient amener leurs 6lves au sacerdoce par une sorte
de raccourci.
L'experience 1'atteste, ceux qui ont fait des etudes
hatives et irr6gulibres ne peuvent que bien difficilement dans la suite, si meme iis y parviennent, remidier au vice d'une telle formation; et, a supposer
qu'en certains cas une ordination aussi pr6maturbe
puisse presenter un mince avantage, celui-ci en d6finitive s'6vanouit et disparait totalement du fait que
ces religieux se montrent n6cessairement inf6rieurs
aux exigences du saint ministare.
Veillez, en outre, a ce que vos jeunes 6tudiants de
philosophie et de th6ologie ne diminuent pas leurs
efforts vers la perfection; bien au contraire, il est de
leur devoir de continuer amettre en pratique les enseignements des grands maitres de la vie spirituelle, afin
qu'un jour ie peuple chretien voie en eux ce qu'il s'attend a trouver chez des religieqx, une ferme doctrine
unie a une vie exemplaire.
Nous attirons aussi votre attention sur un point
d'une importance souveraine : les maitres que vous
d6signerez pour 1'enseignement superieur devront 8tre
vraiment dignes de leur fonction : ils seront des
modbles par la saintet6 de leur vie et leur haute comp6tence dans les matieres qu'ils seront charg6s de professer. En cons6quence, nul religieux ne pourra ktre
design6 pour une,chaire s'il n'a parcduru avec succes
le cycle des 6tudes philosophiques, theologiques, et
des sciences connexes, et s'il ne possede les aptitudes
et la formation requises pour l'enseignement. Gardezvous de n6gliger cette rggle du Code : i On disignera
des professeurs speciaux, au moins pour chacune des
matitres ci-apres : l'i-criture sainte, la th6ologie dog-
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matique, la thbologie morale, l'histoire de l'Eglise.,
Ces maitres se preoccuperont de faire de leurs disciples des ap6tres du Christ, ala fois saints et entreprenants, arm6s des attraits de la science et de la prudence; ils seront alors a mCme d'instruire les simples
et les ignorants, ils confondront ceux qui se prevalent
d'une fausse science, enfin ils premuniront les fiddles
contre les erreurs contagieuses, d'autant plus dangereuses et plus funestes pour les ames qu'elles ont
accoutume de s'y insinuer et s'y infiltrer plus sournoisement. Que si vous avez le bonheur de voir vos religieux s'appliquer avec zele . profiter de la formation
apostolique que nous venons d'esquisser et s'ils en
retirent les meilleurs fruits qu'on en peut attendre,
I'immense feconditA des r6sultats vous rkcompensera,
chers fils, avec une abondance incroyable, des soucis
et des labeurs que vous vous serez imposes pour une
oeuvre si salutaire.
Surtout, considerez comme sacree et inviolable la
regle, conforme au droit canon, que Nous avons formulee dans notre Lettre apostolique sur les s6minaires
et les 6tudes eccl6siastiques : dans l'enseignement de
la thoologie et de la philosophie, les maitres sont
tenus de suivre fidtlement la methode scolastique, suivant les principes et la doctrine de saint Thomas.
En effet, la discipline scolastique et la doctrine du
Docteur ang6lique, que nos pr6d6cesseurs n'ont pas
cess6 d'exalter par les 6loges les plus 6clatants, sont,
nul ne 1'ignore, d'une utilit6 souveraine pour mettre
en lumiere les verites r6eveles et refuter avec une
force merveilleuse les erreurs de tous les ages. C'est
que saint Thomas, dit Leon XIII Notre predecesseur
d'immortelle m6moire, (, combl6 des dons de la science
divine et humaine, justement compar6 au soleil...,
triomphe a lui seul des erreurs anciennes et fournit
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des armes invincibles pour terrasser celles qui ne cesseront de surgir dans la suite des temps n. Le meme

Pontife ajoute tres judicieusement : Ceux qui veulent
etre vraiment des philosophes - et les religieux surtout doivent le vouloir - sont oblig6s d'6tablir les
principes et les fondements de la doctrine sur saint
Thomas. »
Combien il importe que vos 6leves ne s'6cartent en
rien de la scolastique, une autre consid6ration va le
montrer : alors qu'il existe une parente tres 6troite
entre la philosophie et la rve6lation, c'est aux scolastiques que l'on doit de les avoir rapproch6es et unies
dans un accord si harmonieux qu'elles s'iclairent l'une
l'autre et se donnent mutuellement un tres puissant
concours. Et, en effet, puisque l'une et I'autre proviennent de Dieu, supreme et 6ternelle v6rit6, que la
philosophic formule et expose les enseignements de la
raison et la rveilation ceux de la foi, elles ne sauraient
se combattre, malgr6 l'affirmation de quelques 6gar6s; au contraire, elles s'accordent si bien qu'elles se
complktent l'une l'autre.
La cons6quence, c'est qu'un philosophe ignorant et
nul ne pourra jamais devenir bon theologien, et celui
qui ne sait rien de la tliologie ne sera jamais philosophe eminent.
Saint Thomas remarque judicieusement sur ce point:
u Des principes de la foi on d6duit des conclusions
valables pour les croyants; de m6me, des principes
premiers on d6duit des conclusions valables pour tous;
la theologie est done une science. n
En d'autres termes, la philosophie puise les principes premiers dans la raison, participation de la
lumibre divine ; elle les formule, puis les d6veloppe.
De m6me, c'est a la r6v6lation surnaturelle, dont la
splendeur illumine 1'intelligence et lui donne un sur-
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croit de vigueur, que la th'ologie emprunte les virites
de foi; elle les dveloppe et les interprete. Ainsi, elles
sont deux rayons d'un mrme soleil, deux ruisseaux
d'une meme source, deux 6difices sur le meme fondement. La science humaine est assurement une grande
chose, a condition de rester docile aux enseignements
de la foi; des qu'elle s'en ecarte, elle tombe necessairement dans une foule d'erreurs et d'insanitis.
Si donc,chers Fils, vos 6tudiants mettent au service
de la doctrine sacree les sciences profanes qu'ils
auront acquises ; si, en outre, ils brflent d'un zele et
d'un amour ardent pour la vbrit6 rvelee : alors, ils
seront des hommes de Dieu, on les tiendra pour tels,
leurs paroles et leurs exemples seront d'une grande
utilite pour le peuple chr&tien. C'est que, en effet,
( toute Ecriture divinement inspir6e , ou bien, sui
vant l'interpr6tation du Docteur angelique, - la doctrine sacree vue Lla lumiere de la rev6lation divine (I est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former a la justice, afin que l'homme de
Dieu soit parfait, apte a toute bonne ceuvre n.
Pour que les jeunes religieux ne travaillent pas en
vain dans ce champ immense des sciences humaines
et divines, ils devront avant tout entretenir en eux
l'esprit de foi : s'ils le laissaient s'affaiblir, ilsne pourraient plus, comme si leur regard s'6tait voil6, pni6trer
les veritis surnaturelles ; et il n'est pas d'une moindre
importance pour eux d'6tudier avec une intention
droite. a I1 en est qui veulent savoir - remarque saint
Bernard uniquement pour savoir, et c'est une
honteuse curiosit6... ; il en est de meme qui veulent
savoir afin de vendre leur science, pour de l'argent,
pour des honneurs, et c'est un honteux profit; mais il
en est qui veulent savoir pour 6difier le prochain, et
c'est de la chariti ; il en est enfin qui veulent savoir
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pour s'difier eux-memes, et c'est de la prudence. ,
Dans leurs 6tudes, vos jeunes gens se proposeront
done uniquement de plaire i Dieu et de retirer de leurs
travaux, pour eux-memes et pour le prochain, la plus
grande somme possible de profit spirituel.
La science sans la vertu presente plus d'inconv6nients
et de p&rils que de v6ritable utilit6. D'ordinaire, en
effet, ceux qui sont orgueilleux de leur science perdent
la foi et se pr6cipitent en aveugles dans la mort spirituelle. Vos jeunes gens devront faire des efforts opinidtres pour que la vertu d'humilit6, n&cessaire a tous
mais plus particulierement aux etudiants, les p6entre
jusque dans les moelles, se souvenant que Dieu seul est
souverainement sage par soi-mEme et que les connaissances que l'homme peut acqu6rir, pour consid&rables
qu'elles soient, ne sont rien en comparaison de tout ce
qu'il ignore. Ecoutez les belles paroles de saint
Augustin : a La science nous enorgueillit, dit I'Ap6tre. Eh quoi ! Allez-vous &treoblig6s de fuir la science
et de choisir I'ignorance pour 6viter lorgueil ? Alors,
pourquoi vous adress6-je la parole, si l'ignorance vaut
mieux que la science ?. Aimez la science, mais preferez
la charit6. La science enorgueillit si elle est seule.
Mais comme la charit6 6difie, elle ne permet pas a la
science de nous enorgueillir. Et l1 done oi la science
enorgueillit, c'est que la charit6 n'edifie point ; la oh
la charite accomplit son ceuvre d'6dification, elle affermit la science. n
Si done vos 6tudiants cultivent avec ferveur l'esprit
de charit6 et de pi6t6, source et vie des autres vertus,
cet esprit sera une sorte d'aromate qui &carte le peril.
de corruption, et ils seront eux-memes, sans aucun
doute, en raison deleur acquit doctrinal, plus agr6ables. Dieu et plus utiles a 1'Iglise.
I1 ne Nous reste plus qu'a tourner Notre pensie vers
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la pre=re en es-. qi.'un assez grand nombre d'entre
e-Jx, enra-s~. d'ne ex:sTeace p:euse et sans reproche,
:• te--.s. en Lazte es-nme, dans lasuite des ages, par

e pe=ple c-re:ien, oa, inscrt-s par i'auioriti
:s

R

-ias au cataltc.ge

des Pon-

des Saints, sont consi-

eres s ~~~-qies comame des in•ercesseurs et des pro-e

s anres le Di.en-

La ec-f-dion des Freres convers on Freres lais les
=et a Iari des piriis anxqueis sont pariois exposes
es fr-_ g:eux prtr-es en raiscn mcrme de leur haute
c-gre ; i~s j.issent neanmmoins des mrmes priviliges
et grices spiriznueles, car les ordres religieux, avec
Bne mater-elle libjraliti, les accordent a tous leurs
iLs sans dis-nction. II est done juste qu'ils aient une
profonde estume pour le don celeste de la vocation, et
quJ s en rendent graces a Dieu ; is ne manqueront pas
de renouveler frequemment la resolution prise le jour
de leur profession, de vivre conform6ment i leur vocation jusqnu'a leur deiner soupir.
Et ici, Nous ne pouvons, chers Fils, nous abstenir
de vous azresser une recommandation. Un grave devoir
vous incormbe en ce qui concerne les Freres convers
vas
!E s tenuas de veilier a ce que, durantlear periode
de probation et pendant toute lear vie, ils ne manquent
pas des secoars spirituels necessaires a lear progres
et ienar perseverance, secours qui devront etre d'autant plus abondants que Ia condition de ces religieux
est p:ls humbie et pis humbles inssi leurs fonctions.
C'est p_-urquoi, an moment de determiner les maisons
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oiu chacun demeurera et la tAche qii lui sera confide,
les superieurs envisageront ses aptitudes et tiendront
compte des 6cueils auxquels ii pourrait se heurter. Et
si parfois l'un d'eux se relache dans l'accomplissement
de sa fonction, le zele paternel des superieurs ne
n6gligera rien pour le ramener a la ferveur avec une
douce fermet6. Surtout, que les Sup6rieurs ne laissent
pas de donner eux-memes aux Freres lais, ou de leur
faire donner par des pretres aptes A ce ministare, un
enseignement suivi sur les principales v6rites de la foi:
qu'on soit dans le sicle ou qu'on vive dans un monasthre, il suffit de connaitre ces verites 6ternelles et de
les m6diter frequemment pour &tre puissamment excite
a la vertu.
Ce que Nous venons de dire s'applique 6galement i
tous les membres des Congregations de Freres ; en
outre, il est n6cessaire que ceux-ci possedent une
science religieuse plus 6tendue et une 6rudition peu
commune, la plupart d'entre eux 6tant charges de
1'6ducation des enfants et des jeunes gens.
Telles sont, chers Fils, les communications que
Nous a suggiries Notre affectionpaternelle en ce qui
concernel'orgapisation des 6tudes et d'autres questions
de meme importance. Votre soumission a Notre 6gard
et votre z6le ardent A promouvoir le d6veloppement
de vos Instituts respectifs vous feront recevoir, Nous
n'en saurions douter, ces recommandations avec joie
et ob6issance. Nous souhaitons qu'elles se gravent
dans les coeurs de vos novices et de vos scolastiques,
et que, grace A la puissante intercession de vos Fondateurs, elles vous procurent toutes sortes de biens et
d'avantages.
En attendant, comme gage des grAces c6lestes et en
temoignage de Notre paternelle bienveillance, Nous
vous accordons tris affectueusement, chers Fils, A vous
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et a tous les membrcs de vos Instituts, la B6nediction
apostolique.
Donne k Rome, pros de Saint-Pierre, le 19 mars, en
la fete de saint Joseph, 6poux de la Vierge Marie,
Mere de Dieu, 1'an 1924, en la troisieme ann6e de
Notre Pontificat.
PIE XI, pape.
M. le Superieur gen6ral donne ensuite, dans sa circulaire du i" janvier, un apercu sur l'activit6 des missionnaires dans les cinq parties du monde pendant
I'annee icoulee.
Nous citons integralement cette partie de la circulaire :
( Et maintenant,selon l'usage tres antique, quelqnes
nouvelles de la Congr6gation. Elles servent a nous
rapprocher les uns des autres. Nous suivrons l'ordre
alphab6tique. Et d'abord 1'Afrique.
« En Afrique, rien a vous signaler dans la partie du
Nord, oi nos confreres d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Tunis, travaillent de leur mieux, sans bruit
mais non sans succis, auxceuvres qui leur sont confi&es.
L'Abyssinie, terre toujours dure a defricher, attend,
pour un avenir prochain, la beatification de nrotre confrere martyr, Abba Ghebra Michael, et celle du grand
ap6tre Mgr de Jacobis. Puissent le sang de l'un et les
travaux de l'autre arroser cette terre, la rendre plus
perm6able a laros6e divine et, par suite, plus ficonde,
selon l'adage : Sanguis martyrum,semen chkistiaxorum.
u La grande Hie africaine de Madagascar divore,
comme autrefois, ses habitants et use avant le temps
les forces des ouvriers apostoliques. Rien de particulier a signaler, sinon l'entrie d'un Malgache dans la
Congregation : il est au s6minaire interne de Dax, oui
il a fait le bon propos ; un autre est &Gentilly et s'y
prepare au seminaire interne.
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( Apres l'Afrique, parcourons 1'Amerique, du Nord
au Sud, des chutes du Niagara au detroit de Magellan,
sans d'ailleurs y rencontrer rien de bien saillant; les
grands 6vknements sont rares, meme en Am6rique, si
riche de par ailleurs en tant d'autres choses.
, Les Etats-Unis croissent et travaillent.
, Le Mexique souffre et attend des jours meilleurs.
SI.es Antilles ont reCu la visite de M. Mac Hale,
assistant de la Congregation, envoy6 pour donner a
cette lointaine province et a celle des Philippines,
6galement visitee, un t6moignage de l'intirdt que leur
porte le Superieur g6neral. Nos confreres, sur la
demande de Mgr Caruana, eveque de Porto-Rico,et les
instances de Mgr Benedetti, delegu6 apostolique et
ami de la Congregation, oat pris la charge du seminaire dioc6sain de cette ile.
( L'Amerique centrale vit dans l'esperance de nouveaux ouvriers. Mgr Rojas, notre digne confrere,
6veque de Panama, nous a fait de si filiales instances
que nous lui avons promis de faire un effort et de lui
envoyer deux missionnaires pour son s6minaire. Que
rien ne vienne dissiper son esperance et la natre !
<(Le Bresil a perdu dans la personne de Mgr Claudio
Goncalv6s, archeveque d'Anazarbe, un digne fils de
saint Vincent, modile de simplicite et d'dification.
Dans les diverses maisons qui composent la province,
on travaille avec fruit. Les siminaires, que nos confreres y dirigent depuis cinquante ans, soixante ans et
plus, n'ont pas peu contribu6 i doter ce vaste pays
d'un clerg6 instruit et zle6, vraiment exemplaire.
( La Colombie avu un de ses missionnaires,M. MarieJoseph Potier, sup6rieur de Tunja, nomm6 par le SaintSiege pr6fet apostolique d'Arauca, en remplacement
de Mgr Larquere, qui passe a la prefecture apostolique de Tierradentro. La-bas les prefectures ne sont
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point des sinecures et elles sont apostoliques dans
toute la v6rit6 du terme. Au nouveau prelat : ad mullos
annos !de travail et de m6rite. La Colombie est toujours une province plut6t prospere, bien que, comme
it est naturel, les difficultis n'y manquent pas. L'6v&que de Zulia-Macaraibo, Mgr Godoy, de passage a
Saint-Lazare, nous a suppli6 de lui accorder quelques
missionnaires. Recommande au visiteur de Colombie,
qui sans doute redira : Messis multa, operarii pauci.
Rogate Dominum messis.
t L'Lquateur est loin d'avoir la m6me prosp6rith que
la Colombie. Les conditions politiques de la Republique, dite autrefois du Sacr&-Cceur, au temps de Garcia
Moreno, sont loind'etre bien favorables au d6veloppement des oeuvres. C'est toujours 1'antique lutte du mal
contre le bien.
a Le Pacifique a 6t6 6prouv6 par la mort de son
visiteur, M. Marius Fargues, qui gouvernait avec
prudence et sagesse cette province depuis vingt ann6es.
Son zele s'6tait porte sur le recrutement et il a tiche
de l'assurer par la double 6cole apostolique de Nunioa,
pros de Santiago, et de Lima au P6rou, ainsi que par
la maison de formation, seminaire et etudes, de Nuiioa.
Le nouveau visiteur, M. Gustave Houillier, s'efforce
de maintenir et de developper, sipossible, le bien deja
acquis. A Lima, 1'archeveque, Mgr Lisson, t6moigne.
aux missionnaires de Catalogne ou de France un vritable attachement fraternel. Sa haute dignit6 ne lui
fait pas oublier la petite Compagnie, qu'il considere
toujours comme sa mere.
SL'Argentine ne nous offre rien de nouveau qui
retienne l'attention.
u Passons a une autre des cinq parties du monde.
L'ordre alphab6tique appelle les immenses r6gions
L
de 1'Asie. L'Asie, pour nous, c'est d'abord la Chine

-

287 -

avec ses deux provinces, ses onze vicariats apostoliques, auxquels vient de s'ajouter une prefecture apostolique. I1 etait meme question d'une seconde prefecture; mais jusqu'ici rien de decide. Le fait important,
pour cette vaste republique, a &t6, au point de vue
chritien, le concile pl6nier pr6sid6 par le d6l6gu6
apostolique, Mgr Costantini. En dehors de ses eveques et pr6fet, la Congregation y fut repr6sent6e par
plusieurs de nos confreres europ6ens ou indigenes en
qualit6ede consulteurs ou thoologiens. Ce concile
marque une date de premiere valeur pour 1'Iglise de
Chine, qui semble ainsi s'etre constitute en un corps
compact. Que Dieu en tire gloire et honneur ; que les
ames y trouvent plus facilement la voie de la verit6!
c En nos missions de Chine se trouve repr6sent6e
une bonne partie de la Congregation, c'est a savoir :
les deux provinces des Etats-Unis, celles d'Italie, de
Hollande, d'lrlande et de France. C'est une sainte
6mulation pour 6tendre le royaume de l'tvangile.
" Je n'ai pas a vous apprendre les 6preuves qui ne
manquent jamais en ce pays : famine, inondations,
guerres civiles; mais tout semble coop&rer A mieux
faire connattre '1glise et notre sainte religion. Diligentibus Deum omnia cooperaniurin bonum.

, Depuis la nomination de Mgr Fabregues au poste
de coadjuteur de Mgr Jarlin a PNkin, le vicariat du

Tchely Central etait priv6 de son chef spirituel. La
Sacree Congregation de la Propagande vient de m'annoncer la nomination de M. Montaigne Paul en qualitde vicaire apostolique. Ad multos annos, selon la formule consacr6e, souhait du coeur. Nous dirons -aussi
ad multos annos a Mgr Melchior Souen, plac6e la tete
de la pr6fecture apostolique de Lihsien. Le nouveau
pr6fet est d6ja install et administre le territoire confi6
a ses soins. Son clerg6 est tout entier compose de
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pr&tres indigenes, confrres ou seculiers. Ainsi l'eglise
procede, lentement et sagement, a la realisation de son
id6e de preparer, de former, en Chine comme partout
ailleurs, un clerg6, puis des prelats, puis des 6veques
qui, n6s et 6lev&s dans le pays, en connaissent mieux
la langue, les mceurs, les difficultes. L'Esprit-Saint
dirige 1'Eglise en Chine comme partout.
4 Nous avons pu envoyer deux professeurs nouveaux
au grand seminaire de Chala. C'est un s6minaire
regional, oii nos cinq vicariats du nord de la Chine
envoient leurs 6elves. Ce qu'on nous dit de ce s6minaire :nombre, esprit, etudes, r6sultats, est fort consolant et enviable.
a Kashing offre le spectacle d'une belle maison de
formation avec ses cinquante jeunes gens, seminaristes ou 6tudiants, curop6ens ou indigenes.
a M. Guilloux, Visiteur, dont la sante nous avait
donn6 de serieuses inquietudes, puis quelques esprances, vient d'etre rappeli a Dieu. C'est une tres
grande perte pour la province du Sud et pour toutes
nos missions chinoises; c'est aussi une perte sensible
pour les Filles de la Charit6, dont il 6tait le directeur
depuis dix-neuf annees. Je le recommande sp6cialement a vos prieres.
« L'Asie, c'est aussi la Perse, oi le calme revient
lentement. La region d'Ourmiah est pourtant d6j0
assez pacifee pour qu'on ait pu y reprendre, sans
imprudence, la mission et ses oeuvres parmi les chr&tiens, revenus eux aussi.
t L'Asie est aussi et enfin la Syrie, oi les oeuvres
ont retrouv6 a peu pres leur 6tat florissant d'avant la
grande guerre.
c Revenons en Europe, puisque l'Oc6anie ne nous
offre rien de particulier a signaler, sinon la visite qu'a
faite aux Philippines M. Mac Hale.
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, L'Allemagne a perdu son digne Visiteur, M. Philippe Jansen, et moi-meme j'ai perdu un ancien condisciple du seminaire interne et des 6tudes. Avec lui
j'ai v6cu mes six ann6es de Saint-Lazare et requ toutes
res ordinations. II itait bon, pieux, divoue. Malheureusement, une sant6 pr6matur6ment affaiblie ne lui a
pas permis de deployer, au service de sa province,
l'activiti que necessitaient les conditions difficiles
d'apres guerre. Que Dieu dirige notre choix pour la
personne de son successeur.
( La mrme province a fait une autre perte, s'il est
permis de parler ainsi, par la promotion de Mgr Hombach a l'archevhch6 de Tegucigalpa dans le Honduras,
Dieu saura bien d6dommager la province de la privation qu'il lui impose, pour le plus grand bien de son
Eglise. Disons-lui gen6reusement l'habituel : Ad
multos annos!
, En Belgique, la question du moment prisent est
celle du Congo beige. Les Filles de la Charit6 vont
partir pour cette mission lointaine et des missionnaires
belges les y accompagneront selon les traditions de la
famille de saint Vincent. Je recommande d'une maniere
particuiiere cette mission et ses missionnaires a vos
bonnes prieres. Vous n'ignorez pas les merveilleux progrts de l'Iglise parmi ces peuplades africaines. Dieu
permet aux enfants de saint Vincent d'y prendre leur
part detravailet aussi de mrites.Qu'Ilensoit remercie.
% L'Autriche, avec ses deux vice-provinces de YougoSlavie et de Hongrie, he nous offre rien de bien sp6cial. Les vocations viennent peu k pcu combler les
vides et pr6parer les oeuvres a vcnir. Le Saint-Siege
vient de demander un grand sacrifice a la YougoSlavie par la nomination de M. Jean Gnidovec l1'archevechi d'Uskub. L'honneur est grand, comme le
sacrifice lui-meme. C'est toutefois de trbs bon coeur
10
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que tous nous disons au nouvel elu, comme aux autrcs:
ad multos annos!

a La Hongrie, elle, a aussi fait une grande perte,
.mais d'une maniere plus douloureuse. Un confrere
encore jeune, M. Adalbert Amhasi, r6cemment nomm6
directeur du s6minaire interne, patinait sur la glace,
qu'il croyait solide. Elle se brisa et lui-mrme disparut
dans l'eau. Il y a, de M. Bonnet, en date du to juin
1734, une curieuse circulaire sur on plut6t contre les
bains ad nitorem aut ad delicias. De la lecture de cette
circulaire il ressort que le.danger des tragiques noyades
n'est pas d'hier, meme en patinant.
a L'Espagne, avec ses deux provinces de Madlid et
de Barcelone. J'ai eu la consolation, au cours d'un
recent voyage, en compagnie de M. Mac Hale, assistant, dans la pbninsule ib&rique, de voir bon nombre
de leurs maisons : les deux maisons centrales, les
&coles apostoliques, les scolasticats, plusieurs maisons
de missions, de colleges ou s6minaires. C'est vous dire
que nos deux provinces d'Espagne ont toutes les ceuvres
de la Congregation sans oublier les ceuvres lointaines,.
comme celles d'Am&rique : Honduras, Etats-Unis,

P6rou, pour Barcelone; comme celles du Mexique, des
Philippines et des Antilles, que Madrid fournit de
sujets en bonne partie, et surtout la Mission de Cuttack aux Indes britanniques, oiL cette meme province
de Madrid a v&ritabiement une mission ad gentes, inter
infideles. L'avenir de cette mission, si on enjuge par le
bien d6ji obtenu, promet d'etre consolant. Je ne puis.
manquer d'envoyer a Mgr Sastre, recemment sacr6
vicaire apostolique de San Pedro Sula, avec le traditionnel : ad multos annos! l'assurance de nos prieres
pour les fructueux succes de son zele. Ad multas anuos!
Voila bien la cinquieme fois pour cette annie. Certainement c'est beaucoup d'honneur.
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a Dans les deux provinces espagnoles, le recrutement des vocations est fort suffisant et les deux Visiteurs, MM. Atienza et Comellas, s'efforcent, non sans

r6sultat, d'6galer la qualit6 au nombre.
AAu cours de ce voyage, j'ai ete admis a prisenter
mes humbles devoirs. a Leurs Majestbs le roi et la
reine d'Espagne, ainsi qu'ý Sa Majest6 la reine mlre.
Ma visite etait de pure convenance, non d'affaire; mais
j'ai pu voir que le nom de saint Vincent de Paul ne
leur 6tait certes pas inconnu et que la Congregation
jouissait de leur estime et protection.
afai etC recu par un certain nombre de nos seigneurs les 6veques, archeveques, ou meme patriarche
et cardinal, dans les dioceses desquels se trouvent nos
maisons et nos euvres. Tous m'ont temoign6 leur satisfaction des services que leur rendent nos confreres;
plusieurs ont exprim6 leur regret de n'avoir pu encore
6tablir chez eux quelque euvre on maison de la
Mission.
( D'Espagne je n'ai pa voir que les maisons sitaues
sur le continent; le temps, toujours trop limit6 quand
il y a beaucoup i voir et beaucoup a voyager, ne m'a
point permis de voir les parties insulaires : Canaries
ou Baliares. Ce qu'on m'en a dit est une invitation i
rendre graces &Dieu.
t Je souhaite a tous et a chacun de nos confreres
d'Espagne et des iles de travailler genereusement dans
1'esprit de saint Vincent : humilite, simplicite, union
et paix, et de travailler apris lear propre sanctification
ad salutemi fauperum et cleri disciplinam.
it Un remerciement particulier aux deuw.Visiteurs,

M. Atienza et M. -Comellas, qui m'ont combl de leurs
attentions et qui, m'ayant renu A Hendaye, frontiere
basque, ont bien voulu m'accompagner jusqu't PortBou, frontiere m6diterran enns .
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« La Hollande, toujours florissante en vocations, a
pu renforcer sa mission de Java en lui envoyant de
bons sujets et rendre le mtme service a sa mission de
Chine. Cette province semble destin6e Ase developper
plut6t dans les missions lointaines; raison spiciale de
souhaiter i sa jeunesse une large effusion de l'esprit
apostolique et de toutes les delicates vertus qu'il comporte et dont il s'alimente.
« L'lrlande me rappelle l'int&ressant voyage que
j'y ai fait en juin-juillet deiniers, avec, comme fidele
compagnon, M. Patrice Boyle, sup&rieur du s6minaire
irlandais i Paris. Vu ie nombre restreint des maisons
de la province en Irlande, Ecosse ou Angleterre, it
m'a &t6facile de les visiter toutes. Ce sont, en general,
de bien belles oeuvres, bien desservies par un personnel
choisi et pr6pare. Le recrutement, si on reunit le s6minaire d'Australie B celui de Dublin, est plut 6 t encourageant,.et peut-etre 1'Irlande pourra-t-elle, selon un
plan dejt ancien, avoir en Chine und mission formellement organisee, au lieu de la simple 6glise qu'elle
dessert i Pekin.
( Inutile de vous dire la sympathie tris marquee
dont nos confreres d'Irlande jouissent aupres de
l'6piscopat irlandais. C'est cet 6piscopat qui leur a
confi6 le s6minaire des Irlandais B Paris; c'est lui qui
leur a confi6 6galement la direction spirituelle du s6minaire Saint-Patrice a Maynooth.
( Maynooth est une immense reunion de batiments
symetriques, separes on plut6t unis par des cours, des
pelouses, jardins a la mode irlandaise. Les salles,
classes, collections, bibliotheques, etc., sont tout ce
qu'on peut d6sirer de mieux et peut-trebien ce qu'on
peut voir de mieux. Six cents grands s6minaristes y
reqoivent la formation eccl6siastique dans les meilleures conditions et avec un excellent choix de pro-
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fesseurs. J'ai dejh dit que la formation spirituelle
revient a nos confreres et ils s'en acquittent bien. Cela
a &t6 dit coram populo, c'est-a-dire devant la reunion
de tous les 6veques d'Irlande sans exception aucune,
devant tout le corps professoral. devant tous les
6elves et devant votre. serviteur spicialement invite
avec M. Boyle et M. Bennett, Visiteur, A la reunion
solennelle qui cl6ture l'ann6e, distribue les prix et
commence les vacances, appreciees la comme partout
ailleurs.
o Le doyen du corps professoral lut le discours
d'usage, salua le chef de la Congr6gation de la Mission ou plut6t la Congregation dans son chef providentiellement present, et la remercia pour le bien de
premier ordre, parce que spirituel, rendu an college
par nos confreres. Le president de 1'6piscopat, primat
d'lrlande, archeveque d'Armagh, le vin&r6 cardinal
Logue, conclut la reunion par quelques conseils pratiques d'une haute'sagesse et prudence. Parmi les
&veques presents, j'eus le plaisir de saluer notre confrere Mgr Jacques Downey, coadjiteur d'Ossory, pr6lat
tres pieux, tres simple, tres z616.
a Ce n'est pas sans regret que j'ai appris la mort,
ces jours derniers, du cardinal Logue. J'avais deja
eu ['occasion de faire sa connaissance a Paris. Causant aimablement et spirituellement, comme il savait
le faire, il ava:t eu la bonte de me dire qu'il avait
manque sa vocation en ne suivant pas son d6sir d'etre
Lazariste; mais, au reste, ajoutait-il, je suis a moiti6

Lazariste, parce que j'ai etC ordonne prktre dans la
chapelle de Saint-Lazare, rue de Sevres, 95; parce
que, a l'archevech6 de Paris, registre des ordinations,
mon nom figure avec cette note : Cong. Miss.; enfin
parce que j'aime beaucoup saint Vincent et sa Congr6gation. II faut dire que le cardinal, alors abbe Logue,
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etait, an temps de son ordination sacerdotale, collaborateur de nos confreres au college des Irlandais a
Paris.
, Je ne veux point quitter Maynooth et 1'Irlande
sans rappeler un souvenir int6ressant et honorifique
pour la Congregation. Parmi les fondateurs et premiers professeurs de Maynooth figure M. Ferris,
Irlandais et assistant de la Congregation. Au moment
de la 'R4volution, il dut se refugier a Rome. C'est li
qu'on fit appel a son d6vouement et a ses comp6tences
pour la fondation du college de Maynooth. En 1895,
ce college, c6elbrant son centenaire, publia un bean
volume-souvenir oii j'ai pu lire avec emotion un tres
elogieax article biographique sur ce digne fils de saint
Vincent. Dans les cloitres du college se voit une longue
srie de portraits des personnages illustres, anciens
6eives de Maynooth. J'ai pu remarquer parmi les pr&lats celui de Mgr Mac Hale, archeveque de Tuam,
cousin de M. Mac Hale, assistant de la Congr6gation.
( L'Italie ne nous offre rien qui nous int6resse
directement, sinonI'exposition des missions, coincidant, et la rehaussant a sa maniere, avec 1'annbe
sainte. A cette exposition, toutes nos missions seront
repr6sent6es et feront, Dieu aidant, honneur a la Compagnie. J'ai su, d'aillears, que le Souverain Pontife,
au jour de 1'inauguration, les avait remarquges et avait
daigna se montrer bien satisfait.
, Le Vicariat italien en Chine parait avoir 6t6 bien
accept6 et adopt6 par les trois provinces de la peninsule; c'est dire que les sujets lui sont assures. Mgr Ciceri
leur en dit d'avance sa joie reconnaissante.
<,La Pologne se d6veloppe toujours magnifiquement. M. le Visiteur et son conseil sauront preserver
leur province d'une croissance trop hitive. Telle
qu'elle est deji, il lui est permis d'envoyer de bons

-

29> -

ouvriers pour le service religieux .des groupes polonais
nombreux en Am&rique : Etats-Unis et Bresil.
c Du Portugal, je n'ai que des esp6rances a vous
donner. Espirances qui prendront corps et rialit6,
s'il plait &Dieu de b6nir la petite &cole apostolique
qui vient de s'y fonder.
tt La Turquie termine la serie. Vous avez suivi dans
les journaux les anxi&tks que nous a donn6es la politique scolaire de la Turquie. Les ecoles et colleges
furent d'abord fermes. On a mis a leur reouverture des
conditions qui ont paru tolirables a Rome, de sorte
que nos oeuvres ont repris, les colleges et ecoles ont
retrouv6 a peu pros leur ancienne population scolaire,
excepti a Smyrne, oi le d6part presque complet des
chretiens et les ravages de l'incendie dans notre
immeuble n'ont pas encore permis de retrouver I'ancienne vitalit6.
(CEn France, rien de particulier a vous dire, parce
que rien de nouveau depuis l'ann6e derniere. Doucement et simplement, on travaille ad salutem pauperatm

par les missions et ad cleri disciplixam -par les s6minaires et par les retraites ecclesiastiques. que pr&chent
nos confreres dans les divers dioceses on bien k Saint-

Lazare. Dans notre maisoa-mire sont passes, au cours
de l'aanne, 450 retraitants.
, Ce qui nous intr6esse le plus pour 1925, c'est; je
vous I'ai dit, le centenaire. II sera c1ehbr6 par un
Triduum les 19, 2o et 21 juillet. Le 20 sera plut6t
fete de famille et fete interieure; ce sera le jour destin6 i comm6morer ma cinquantieme annie de. voca-

tion. Le discours sera donni par M. Cazot, assistant..
Le 19 et le 21 auront un caractere plus exterieur et
plus solennel. Le discours du 19 sera prononc6 par
Mgr Cezerac, archeveque d'Albi. S. 9m..le cardinal
Bisleti, grand ami de notre Congregation, a bien voalui
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accepter de prendre part

a nos f&tes seculaires. 11

nous fera 1'honneur de pontifier le premier jour, qui
sera la fete de saint Vincent. Je vous demande de
prier avec moi afin que rien ne vienne mettre obstacle
a cette pieuse et bienveillante pensee du digne prince
de l'iglise. Le discours du 21 sera donn6 par S. Em.
le cardinal Charost, archeveque de Rennes.
t Sont invites, vous le savez d6ja, a ces fetes jubilaires, MM. les Visiteurs des provinces, Nosseigneurs
les 6veques de la Congregation, les vicaires et les
pr6fets apostoliques, enfin MM.les d6legues l'Assembl6e sexennale. 11 me semble que c'est bien la Congregation entiere qui viendra se r6jouir avec nous,
avec nous remercier, avec nous esperer.
(( L'Assembie sexennale est convoqu6e

pour le

13 juillet. Les lettres de convocation, exp6dibes depuis
longtemps, sont, sans nul doute, arriv6es &destination.
Vous connaissez tous le but et, par suite, l'importance
de cette sorte d'Assemblie. Aussi je la recommande
a vos prieres.
a Que Dieu b6nisse ces deux importants 6venements
de la Congregation.

(

FR. VERDIER. n

De Ia Communaute est sortie la tres interessante
collection des notices avec unelettrede la TresHonoree
Mere. C'est toujours avec un charme nouveau qu'on
voit chaque ann6e ce cinema spirituel d6rouler devant
nous le film des biographies de sceurs. D'un c6t6, on
est tent6 de dire : c'est dommage que de si belles ames
ne soient pas mieux connues. Quelle r6ponse bloquente
ce serait aux calomnies qui se r6pandent subrepticement que les Saeurs n'ont pas de vie int6rieure. Mais,
d'autre part, on comprend que la Communaut6 tienne
ce jardin ferm6 et ne cherche que les regards du Bienaim6.
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Apres tout, on n'a pas besoin de cela pour comprendre qu2 les Sceurs ont une vie interieure trbs
intense. Notre-Seigneur a dit : t On connait l'arbre a
ses fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur un
buisson d'6pines ou des figues sur des ronces? Un bon
arbre est celui qui produit de bons fruits; un mauvais
arbre celui qui produit de mauvais fruits., C'est done,
suivant Notre-Seigneur, d'apres la vie exterieure d'un
arbre qu'on juge de sa vie int6rieure; c'est par ies
fruits qu'on sait ce que vaut la seve.
Le principe est vrai pour les individus et les Communaut6s. Si une Communaut6 produit depuis longtemps des fruits abondants et succulents, si sa vie
ext6rieure, en un mot, est utile la gloire de Dieu et
au salut des ames, c'est une preuie infaillible que sa
seve est bonne, que sa vie int6rieure est puissante,
intense, qu'il y a dans cette Communaut6 le doigt de
Dieu.
Or, la Communaute des Filles de la CharitA produit,
depuis trois cents ans, des fruits abondants et succulents : elle pratique les oeuvres les plus penibles et les
plus utiles, elle compte un grand nombre de sujets, elle

a requ de Dieu des marques exterieures de predilection,
des graces insignes. Cette vie exterieure serait un nonsens s'il n'y avait pas de vie int6rieure. On connait

1'arbre, la seve aux fruits.
Pourquoi quelques-uns ont-ils dit que les Saeurs
manquent de vie interieure? Cela ne viendrait-il pas de
ce qu'ils se font une id6e fausse de la vie interieure? Pour eux, peut-ktre, celui-la n'a pas de vie
int&rieure qui s'adonne un peu plus aux oeuvres de
charit6 qu'aux exercices de pi&t6; pour avoir une vie
interieure tres intense, il faudrait continuellement
r6citer l'office, faire des m6ditations,ne pas s'occuper
du prochain, ne penser qu' Dieu. Mais Notre-Seigneur
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a dit que ce ne sont pas ceux qui disent : t Seigneur,
Seigneur! n qui entreront dans le ciel, mais ceux qui
font la volonte de son Pere. 11 a ajoute que son grand
commandement, le signe auquel on reconnaitra ses
disciples, c'est la charit6. Done, la marque proposee
par ces theoriciens n'est pas conforme A 1'enseignement du saint Evangile.
Pour d'autres, peut-etre, celui-li n'a pas de vie intirieure qui n'est pas alambiqu6 dans ses prieres, qui
n'a pas de multiples devotions, qui est trop simple
dans ses manieres d'agir et dans ses ceuvres; vie int6rieure pour ces gens-la,, c'est vie originale, singulibre,
mani&rre; vie interieure se manifeste par des ceuvres
compliquees, ou l'on a peine A se reconnaitre- Mais
alors, pourquoi Notre-Seigneur dit-il que la conversation de Dieu est avec les Ames simples qui vont droitement, qui ne font pas tant de manieres ?Ainsi ont &t6
les sceurs dont nous lisons les notices; elles n'ont pas
cru que, pour pratiquer la vie interieure, il fallait
prendre tout ce que font telles ou telles personnes religieuses; et elles ont bien fait, car ce serait s'exposer
A perdre l'esprit de saint Vincent qui est un esprit de
simplicite, d'humilit6, de charit-e, qui est 1'esprit de
Notre-Seigneur, qui est la vraie vie int6rieure. On
entend quelquefois dire : " II faut faire pour les
ceuvres comme telle Communaut6, pour les devotions
comme telle autre. , C'est comme si l'on disait : dans
le Sud-Est, on fait la cuisine A l'huile; dans le SudOuest, on la fait au beurre; dans le Centre, on la fait A
la graisse; done, faisons la cuisine A 1'huile, an beurre
et a la graisse; les sceurs dont on nous donne la biographie n'ont pas raisonn6 ainsi; elles ont dit : faisons notre cuisine spirituelle comme saint Vincent
nous l'a enseignee; n'allons pas vouloir imiter telle ou
telle Compagnie; soyons nous-m&mes dans nos d6vo-
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tions, soyons simples dans nos euvres, aimons Dieu
non pas seulement en pensees et en paroles, mais par
les ceuvres et ainsi nous resterons vraies disciples de
Notre-Seigneur, animbes de la vraie vie intirieure.
Mais, dira-t-on, la vie interieure se manifeste par
la recollection, le recueillement, le silence, la gravite
dans la d6marche. Aussi, les Filles de la Chariti qui
se divouent aux ceuvres ext6rieures, qui parlent aux
pauvres, qui s'empressent parfois pour soulager les
malades, disent magistralement ces superbes critiques, les Filles de la Charite n'ont pas la vie interieure.Mais, alors, Notre-Seigneur qui parlait des jours
entiers, qui 6tait assailli par les foules, Notre-Seigneur
n'avait pas la vie interieire? Si, pour avoir la vie int&rieure, il faut &trecompasscdans ses gestes, lent dans
ses actions, si la gravit6 de Ia d6marche constitue le
signe infaillible de la vie intirieure, lorsque la sainte
Vierge se rendait en hite cum festinatione exercer a
l'6gard de sa cousine Elisabeth les devoirs de la charit6, ces rigides tenants auraient d6clare sans le
moindre doute que cette jeune fille ne devait pas avoir
une vie int6rieure tres intense et, cependant, elle portait son Jesus, elle 'tait pleine de grice, elle etait le
modile parfait de la vie int6rieure.
Autrefois saint Paul parlait a ses chers Philippiens
de ceux qui voulaient lui susciter quelquestribulations
et qui pr&chaient par envie, par esprit de contention,
et il ajoutait : a Qu'importe. Je sais que tout cela tournera a mon salut. ,
La Communaut6 pense de meme; elle salt que les
calomnies tournent au bien de ceux qui en sont les
objets; aussi, elle ne s'inquiete pas de ces paroles;
quand bien m&me cela ditournerait quelques jeunes
filles superficielles d'entrer chez elle, elle s'en consolerait en disant que tout ce que Dieu permet est bien
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fait et en s'efforcant toujours plus de divelopper ce
qui est la v6ritable vie interieure, I'amour de Dieu et
l'amour du prochain. Plenitudo legis dilectio.

Fermons la parenthese et revenons au journal de la
Maison-Mbre.
4 janvier. jeunes gens.
6 janvier. -

Ordination a Saint-Lazare de quelques

Nouvelle ordination.

12 janvier. - La reunion des Dames de la Charit6
est pr6sid6e par M. le Sup6rieur g6enral. On y entend
une conference de M. de Verges, le nouveau president
general des Conferences de saint Vincent de Paul, qui

indique les services que peuvent se rendre mutuellement les deux associations d'hommes et de dames de

la charit6. A la chapelle, le pr6dicateur a parl de la
seconde ceuvre de mis6ricorde spirituelle : donner de
bons conseils. II a montr6 l'importance de cette oeuvre
par la raison, par I'usage universel des conseillers,
par la sainte Ecriture; il a indique les moyens a
prendre pour donner de bons conseils, en particulier
lire la Vie des saints, consulter sa propre experience,
prier le Saint-Esprit.
13 janvier. - M. le Sup6rieur g6neral devait partir
pour Strasbourg et la Suisse; mais une petite indisposition 1'en a emp&ch6 et il s'est fait remplacer par
MM. Cazot et Mac Hale pour l'inauguration de la
Maison Internationale de Strasbourg.
14 janvier. -

M. le Superieur g6neral de la Societi

de Saint-Sulpice, c6lbre sa cinquantaine de sacerdoce; nous ne pouvions rester 6 trangers a cette fte,
vu les relations intimes qui ont uni saint Vincent et
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M. Olier; aussi M. Verdier a-t-il voulu que les jeunes
gens chantent a la messe de cinq heures et demie et
a-t-il de16gu6 quelqu'un pour le representer "a la
grand'messe d'action de graces cliebr6e a la chapelle
d'Issy devant le nonce apostolique. Petite particularite
de cette grand'messe : il y a, en plus du diacre et du
sous-diacre qui sont les deux sup&rieurs des s6minaires de philosophie et de th6ologie, quatre chapiers
qui 6voluent a cette messe comme ailleurs les chapiers
le font aux vepres; c'est un vieux reste du rite
parisien.
17 jaxvier. -

Nous avons dans nos murs Mgr Bar-

lassina, patriarche de Jerusalem.
18 janvier.- On a inaugur6 la rue Oudinot, chez
les soeurs, des.journies de recollection a l'usage des
jeunes filles.
25 janvier. -

Fete de la conversion de saint Paul.

A la conference du soir, M. Dujardin nous a montr6
les differences et les ressemblances qui existent entre
saint Paul et saint Vincent de Paul et M. le Sup6rieur
g6n6ral nous a rappelt que les deux avaient eu trois
amours dominants : l'amour de Jesus-Christ, l'amour de
l'1glise, I'anour des ames.
28 janvier. -

Quatrieme cas de conscience. Le rap-

porteur itablit : I*que le cur6 en question ne pouvait
pas d'leguer Pascal ; 2° que la raison alleguee par ce
dernier n'6tait pas valable ; 3° mais que cependant
valuerunt absolutiones profter errorem communem.
l" fevrier. -

Ouverture de la retraite de la Sainte-

Agonie, prach6e par M. Courbe, sous-directeur des
ceuvres dioc6saines.
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8 fivrier. - Suivant un indult particulier au diocese
de Paris, nous c6C1brons aujourd'hui la solennite de
la Purification avec la b6endiction des cierges.
C'est du reste une fete de famille, puisque dans nos
s6minaires la fete de laPurificationestle jour consacre
au renouvellement des promesses clericales.
Nous lisons en effet dans la premiere r6daction (1846)
du Directoire des gran"ds seminaires : Renovation des
promesses cliricales. Dans tous nos s6minaires, cette
cir6monie se fera solennellement le 2 f 6 vrier, f&te de
la Presentation de Notre Seigneur au Temple.
Ce m6me jour, M. Veneziani part pour Turin, afin
de repr6senter M. le Sup&rieur general aux obseques
du tres digne sup6rieur de cette maison, le regrette
M. Dame.
9 fYvrier. - Reunion des Dames de la Charite. On
y parle de latroisiemeceuvre de misericordespirituelle:
corriger, convertir les p&cheurs. On ramene toutes les
conditions dans lesquelles on doit travailler i cette
ceuvre au fameux vers latin : quis, quid, ubi, quibur
auxiiiis, cur, quomodo, quando.
Ce meme jour assembl6e g6n6rale de l'oeuvre des
ateliers professionnels catholiques dont la Semaine
Religieuse rend compte dans les termes suivants :
Cette oeuvre trbs vivante, et qui s'est renouvelie, perfec-

tionnie et adaptde, au cours de ses cinquante-huit annaes
d'existence, a et6 presentie au nombreux et distingue public
r6uni dans la salle des oeuvres du 76, rue des Saints-Peres,
par sa nouvelle secrdtaire, Mme Meyssonnier.
Apres avoit inum6r6 les succes nombreux - plus de cent

quatre-vingts prix -remportis

I'an dernier, par les apprenties

de I'euvre, en des concours vari6s qu'avaient oiganisds le
Minist're du Travail, la Pr6fecture de la Seine, les Comites
d'apprentissage des VII* et XIIle arrondissements, la Chambre de commerce, la Chambre syndicale de la lingerie, etc.,
et auxquels viennent s'aj outer les quatre-vingt-dix prix dfierts
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par I'CEuvre elle-mEme, M-

-

la Secretaire

a parfaitement

indiqu6 l'importance et la port6e de cette cauvre sociale, dj'a
ancienne et si remarquable. Nous cueillons dans son tres
judicieux rapport quelques indications particulibrement
heureuses.
a Taut de succes professionnels, ecrit M- Meyssonnier,
taut de r6sultats pratiques obtenus pour leur bonheur futur
et celui de leur famille par les maisons religieuses, ne nous
prouvent-ils pas que les principes chretiens possedent quelques bonnes recettes applicables aux labeurs dela vie ? Dans
'ombre et le silence, d'humbles femmes consacries a Dieu
out devini et appliqud avant les 6conomistes les r6formes
uriles... C'est ainsi qu'on decouvre que lapprentissage est en
peril et Von vote la loi Astier quand, depuis vingt ans, chez
les Sa-urs de Saint-Vincent-de-Paul on forme des ouvrieres
connaissant a fond leur m6tier et recevant dejk des cours
complimentaires de coupe et de dessin. On invente l'orientation professionnelle, mais chez les Scurs I'enfant est appelke
depuis longtemps a choisir entre les divers mitiers ftminins,
suivant ses goits et ses aptitudes. Et voici qu'on s'avise en
haut lieu de l'utilitd qu'il y aurair a crier un pen d'imulation
dans les m6tiers et, tout comme notre ceuvre, on organise
des concours...
n Les avantages matdriels de la formation professionnelle
donnae par les Sceurs sont connus...
u Les jeunes filles formdes dans les ateliers professionnels
out entre les mains un m6tier. Lorsqu'elles se marient, elles
peuvent continuer a l'exercer chez elles. Partout nous avons
su que nombre d'anciennes prenuent du travail de l'atelier et
le font chez elles tout en surveillant leur menage.
((En outre, les apprenties regoivent l'enseignement professionnel d portie de leur domicile et, sans doute, il est ddjk
tres important de leur eviter les longues courses en metro;
mais ceci comporte un autre bienfait : les jeunes apprenties
reviennent a midi chez elles et, y prenant leur repas, restent
plus m~eles a la vie de famille que leurs sceurs vendeuses ou
dactylos ; elles aident au mdnage, a la cuisine et sont ainsi
beaucoup mieux pr6paries . leur future ticbe de meres de
famille. Nous avons pu cpnstater aussi les excellentes conditions d'hygiene dans lesquelles les oavrieres trayaillent dans
les ateliers, qui sont mieux 6clairks et plus a6r6s que la plupart des bureaux ; elles sont presque partout assises sur des
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chaises, I'ensemble de 1'existence regulier et calme est favorable k la sante.
v Dans plusieurs maisons, on s'est mis a la gymnastique
avec succes. Apres M. de Nervo, je voudrais rappelercombien
les exercices de gymnastique respiratoire, si faciles a exucuter, sont un efficace prdservatif contre la tuberculose qui

guette nos petites Parisiennes et spicialement lesrepasseuses.
,Ainsi les ateliers professionnels, tout en travaillant pour
la profession, travaillent pour la famille, et nous pouvons en
louer hautement les chbres Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul
qui donnent a cette double tiche tout leur cceur et toute leur
intelligence.
a C'est que travailler pour la famille est peut-itre, a 1'heure
actuelle, l'o-uvre la plus pressante... En face, chez les materialistes, les socialistes, les communistes, c'est contre la
famille qu'on travaille, et avec quelle passion et quelle habilete, bhlas ! On prend comme levier ie goat du plaisir,
'attrait des jouissances,et c'est ainsi qu'au nom du droit au
bonheur, on preche A la femme I'abstention de ses devoirs les
plus sacres, les plus naturels.
( Au regard de ceux qui osent lui dire , que la maternite
est
s une servitude ', a qu'elle n'est qu'une chienne si elle
a aime ses enfants 1, cque le bolchevisme la dispensera des
a soins du m6nage accomplis desormais par la collectivit6 ,,
vous avez compris, mes Sceurs, qu'il ne suffit pas de faire de
bonnes lingeres et d'adroites couturibres. Trop d'exemples
nous prouvent que vous aver raison !:..
aPres de cent certificats d'instruction religieuse ont eit
decernes aux ouvriires des Ateliers professionnels. L'ignorance
religieuse dans tous les milieux est si lamentable, le rble de
1'iglise a travers les .ges tellement meconnu !
,Et pour achever la formation de ces futures meres de
famille, vous avez, en beaucoup de maisons, organise i'enseignement m6nager; il serait bien h desirer qu'il y en eft partout. que toutes vos apprenties sachent mettre, comme le dit
l'abbe Thellier de Poncheville, a'un peu t i .ar caeu-r dans
le pot au feu ,...
Nous ne pouvons tout citer, mais nous voulons, en terminant, prevenir le desir de nos lecteurs en leur d'ounant

l'adresse de '(Euvre des Ateliers professionnels catholiques
de jeunes filles, dont le siege social est 10o, rue du ChercheMidi, et le nom de sa presidente devouee, M* la baronne
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Davillier, dont la gn6arosit6 ne connait pas les budgets en
d6ficit.

to fivrier. - C16ture de la retraite de la SainteAgonie, qui a 6t6 bien suivie. M. le Sup&rieur g6n6ral
dit la messe A huit heures. Le soir, belle cer6monie de
conclusion.
S8fevrier. -

La salle des Reliques se transforme en

magasin de charit6, oit l'on vend A un prix tres 6lev6
divers objets de Chine et d'ailleurs.
22 fivrier. -

Premier jour de l'adoration

& Saint-

Lazare. M. Lesage nous parle de la pr6sence Notre-Seigneur dans 1'Eucharistie, presence rbelle et bienfaisante.
23

evrier. -

Le predicateur de I'adoration parle du

sacrifice de Notre-Seigneur et nous invite a nous
sacrifier.
24

fvrier. -

Cl6ture de l'adoration. M. Lesage

montre que cette cer6monie est un merci adresse &
Notre-Seigneur, une reconnaissance de sa royaut6, une
benediction pour nous.
4 mars. - Le frere Romiche a fait un pont suspendu
qui relie les deux tribunes de la chapelle au-dessus du
maitre-autel. C'est un chef-d'oeuvre de construction et
ce n'est pas disgracieux du tout. 11 s'agissait en effet
de laver la peinture qui se trouve au-dessus du maitreautel et il etait difficile d'y parvenir. Grace a ce pont
suspenda qui est muni de barrieres, les freres ont
pa decrasser cette peinture qui 6tait recouverte d'une
couche 6paisse de toute sorte de choses. On voit maintenant que la peinture repr6sente d'un c6te les oeuvres
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des Missionnaires, de I'autre celles des Filles de la
Charit6.
On construit aussi un autel vis-a-vis celui de la
bienheureuse. 1 n'y pas encore de titulaire. Avis a
ceux qui d6sirent donner leur nom. Qu'ils se hAtent de
se sanctifier et de se faire canoniser ou b6atifier.
7 mars. - Nous poss6dons dans nos murs deux cardinaux et quatre archev6ques, qui viennent assister a
la reunion annuelle des chefs du clerg6 de France.
* 9 mars. - Reunion des Dames de la Charite. Le
pr6dicateurparle de laquatrieme uvre de misericorde
spirituelle : consoler les afflig6s, et montre que les
malades ont besoin de consolation et que nous sommes
portes naturellement a consoler ceux qui pleurent et
que Dieu nous invite par ses paroles et par ses
exemples a suivre cette tendance naturelle.
16 mars. - La fte de la bienheureuse Louise de Marillac a 6t6 renvoyee au lundi. C'est S. G. Mgr RolandGosselin qui a officid pontificalement et c'est M. Lesage
qui a fait le pan6gyrique de la bienheureuse en nous
parlant de ses ceuvres.
Qu'on nous permette a ce propos de rappeler comment se faisait autrefois la conference du 15 mars. Un
coutumier du milieu du dix-neuvieme siecle porte
qu'a cette conference, qui 6tait faite par M. le Sup&rieur general, ainsi que celle du 27 septembre, on
appelle deux soeurs du seminaire et deux soeurs a
l'habit, ayant eu soin d'annoncer a l'avance le sujet de
conf6rence. Le m&me coutumier porte que, dans ces
deux circonstances, ainsi qu' la conference du premier
jour de 1'an, les soeurs du dehors ne sont pas convoquees. Le meme coutumier ajoute qu'a la conference
des elections et a la cl6ture de toutes les retraites faites

-

307 -

a. la Maison-Mere, on est dans I'usage d'appeler des
soeurs. Nous ignorons a quelle 6poque ont cesse ces
coutumes.
Rappelons aussi pour memoire d'autres usages que
nous glanons dans le m&me coutumier. Tous les vendredis de careme et le Vendredi saint (avant 1'office
du matin) il y avait une instruction faite par le directeur; les exercices du mois de Marie itaient faits par
le directeur et la cl6ture par le Superieur g&ndral;
le coutumier remarque que'le directeur est autorise,
pour le mois de Marie, a se faire remplacer par un
des conf&ernciers on m&me plusieurs; l's trois jours
de l'adoration solennelle, le coutumier parle d'une"
courte instruction oi I'on admet les fidles externes.
Quand le directeur ne Ia fait pas lui-pname, dit le coutumier, il a soin, de 1'avis de M. le SupDrieur, de
designer un autre confrere.
Puisque nous parlons des conferences, rappelons
les noms des principaux conferenciers que. nous avons
trouv6s dans les vieilles archives :
1846 : MM. Aladel, Grappin, Bresson, Sturchi.
1847 : MM. Poussou, Boury, Sturchi, Vauris, Marion,
Viallier, Aladel.
1848 : MM. Boury, Vauris, Sturchi, Marion, Bresson, Viallier, Aladel.
1849 : MM. Boury, Poussou, Vauris, Sturchi, Marion,
Bresson, Viallier, Lacombe, Aladel.
1851 : MM. Vauris, Sturchi, Marion, Bresson, Viallier, Aladel, Boury.
1852 : MM.. Mathieu, Aladel, Sturchi, Marion,. Bresson, Rousseau, Vauris, Poussou.
1853: MM. Marion, Baudry, Rousseau, Mathieu,
Vauris, Aladel, Boullier,. Poussou, Sturchi, Baudry1854 : MM. Sturchi, Marion, Baudry.
1855 : MM. Sturchi,.Marion, Rousseau..

-

308 -

1856 : MM. Blancheton, Vauris, Brussol, Poussou,
Vauris, Aladel, Sturchi, Marion, Rousseau.
1857 : MM. Poussou, Dufour, Sturchi, Marion, Blancheton, Vauris, Brussol, Aladel.
1858: MM. Blin, Sturchi, Marion, Blancheton, Aladel, Valat, Mellier, Poussou, Oudiette.
1859: MM. Mellier, Oudiette, Blancheton, Aladel,
Marion, Terrasson, Sturchi, Poussou.
1860 : MM. Blancheton, Marion, Terrasson, Cor,
Sturchi, Oudiette.
186: MM. Blancheton, Marion, Terrasson, Cor,
Aladel, Sturchi, Pirieres, Oudiette.
/
1862 : MM. Oudiette, Sturchi, Perieres, Blancheton,
Vicart, Aladel, Marion.
I863 : MM. OVdiette, Perieres, Sturchi, le Direc-.
teur, Vicart, Blancheton, Marion.
1864: MM. Blancheton, le Directeur, Vicart, Mailer,
Sturchi.
1865 : MM. Blancheton, Maller, Sturchi, Vicart,
Blancheton. (Le coutumier s'arrete h mai 1865.)
Cette liste suggere quelques r6flexions : on donnait
alors beaucoup plus de conferences que maintenant:
sans compter celles des retiaites qui sont donnees par
le pr6dicateur, ii y en avait en moyenne de 17 a 20
par an.
Nous remarquons que les conf6renciers sont des
personnages connus: M. Poussou, i1 assistant, ancien
Vicaire g6neral de la Compagnie; M. Aladel, 2e assistant et directeur des Sceurs; M. Sturchi, 3" assistant;
M. Viallier, procureur g6neral; M. Boury, assistant
de la Maison-Mbre; M. Marion Auguste, professeur de
th6ologie; M. Vicart, 4' assistant et assistant de la
Maison-Mere, la place de M. Boury.
Signalons 6galement parmi les conferenciers 4 confreres tres jeunes de vocation, mais d'un age d6jA
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respectable : M. Mellier commenga a 6tre conf6rencier
A la Communaut6 en 1858, il n'avait qu'un an de vocation, mais quarante-cinq ans d'age; il devait devenir
plus tard assistant et Vicaire general de la Compagnie; M. Terrasson d6bute en 1859; or, il est entr6
dans la Compagnie en 1858; il est done encore au
Seminaire, mais il a quarante-six ans d'Age; ii
deviendra plus tard secr6taire general. M. Cor pr&che
A partir de .1860; il n'a qu'un an de vocation nmis
quarante-neuf ans d'age; M. PNrieres d6bute en 1862,
le lendemain de ses vceux, mais il a cinquante-six ans
d'Age.
18 mars. - Le bon frere Bataille c6lebre aujourd'hui
le soixantieme anniversaire de son entr6e dans la
Congregation et a la Maison-Mere ot il est toujours
resti sans jamais changer de maison. Aussi est-il connu
de beaucoup de personnes qui ont tenu A lui envoyer
leurs ftlicitations; il a mime recu.des t6legrammes de
plusieurs 6veques et une b6endiction speciale du
Souverain Pontife. A Saint-Lazare, les freres coadjuteurs avaient organis6 en son honneur une petite
s6ance. Les freres Houpert et Guillemard ont retrac6
sa vie, 1'un en prose, l'autre en vers, tous deux comme
il fallait. M. le Sup6rieur genral avait, ce jour-la,
pour la messe,revetu un magnifique ornement gothique
et l'etudiant qui sert ordinairement la messe du Tres
Honore Pere avait laiss6 cet honneur A notre excellent
frere Bataille, qui n'a d'ennemis, a-t-on remarquk
justement, que les araignies et la poussiere.
19 mars. - Saint Joseph : c6elbrant, M. Veneziani;
pr6dicateur, M. Detroit, qui nous a montr6 que saint
Joseph avait 6t6 grand par sa mission et par la maniere
dont il l'a remplie.

-

31o -

Autrefois, on chantait les vepres immidiatement
apres la grand'messe, pour correspondre a I'invitation
de la Rubrique qui nous dit que c'est louable en
car&me de dire les vepres avant le repas. Mais cela
prolongeait beaucoup les offices du matin, et depuis
trois on quatre ans on a renonc6 i cet usage.
C'tait l'usage aussi autrefois que les siminaristes
faisaient les c6r6monies et ex6cutaient les chants.
Mais, actuellement, les s6minaristes sont a Dax et il
eiCt t6 dispendieux de les faire venir.
Les 6tudiants les ont done remplac6s. On s'est
demande, a ce propos, si, quand saint Vincent a donn6
saint Joseph comme patron du Seminaire,'#l a voulu
6tendre ce patronage 6galement aux 6tudiants. Quoi
qu'il en soit, depuis que saint Joseph a &tC constitu6
patron de l'tglise universelle, ils sont, comme tons
les fiddles, sous la protection de cet aimable saint.
II1serait interessant de retracer l'historique de la.
devotionisaint Joseph dans la Compagnie. Extrayons
de la poussiere de nos archives deux ou trois petits
faits qui ne manquent pas de saveur.
Une ann6e (c'&tait exactement en 173o), la Smeur
directrice du S6minaire avait invite je ne sais quel
pr6dicateur qui n'eut pas le don de plaire AM. Bonnet,
pour lors Sup&rieur gn&eral de la double famille de
saint Vincent, et voici la lettre que la pauvre directrice
rebut du terrible M. Bonnet :
U

MA TRES CHeRE S(EUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais
, Vous venez de faire une faute tris consid&rable
et qui peut avoir des suites trbs fAcheuses.
a Quoi! sans m'en dire un mot, ma tres chore Sceur,
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vous vous avisez d'aller prier un predicateur en forme,
un 6loquent, un bien disant pour faire le pan6gyrique
de saint Joseph, Patron de votre Seminaire; vous
choisissez dans cette maison, a mon insu, un prktre
qui n'est point du nombre des quatre destines a vous
conduire.
( Les filles sont insupportables, en ce sens que plus
on fait pour elles, et plus elles foisonnent en imaginations de nouveaux moyens de salut et de 4perfection.
I1 n'y a qu'a vous laisser faire et, bient6t, aprbs avoir
use toute l'eloquence de la Mission qui ne s'6tend pas
bien loin, il vous faudra de fameux pr6dicateurs de la
ville; des abb6s, des pr6dicateurs du Roy suffiront a
peine pour vous satisfaire, et pour contenter votre
curiosit6.
Oi avez-vous va, on lIu, qu'il fallait un predicateur
G
en forme, pour la fete de saint Joseph? L'ancien
usage n'a-t-il pas toujours et6 que l'un des pr&tres
destines k vous confesser, fit a vos Sceurs une simple
conf6rence sur les vertus de ce grand saint, dans
laquelle, a petit bruit, et avec plus de fruit, il en faisait
parler deux ou trois, et ensuite il concluait, sur une
chaise de paille, en r&capitulant les vertus de leur
saint Patron, pour leur servir de modle ?
- Je veux pourtant croire, ma chore Soeur, que vous
avez fait cela tout a la bonne foi, et sans penser aux
suites; mais pour prevenir cette curiosite, et cette nouveaute, je vous prie que cette lettre soit gardbe dans
votre S6minaire, et au secretariat de la Sup6rieure,
comme je la vais faire moi-meme transcrire dans le
livre oix je marque tout ce qui regarde la conduite de
votre Compagnie, et dans la suite nous nous en tiendrons, s'il vous plait, a l'ancien usage d'une simple
conference faite par M. votre directeur, ou par l'un de
ces MM. vos confesseurs.
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r Je suis de tout mon coeur en l'amour de Notre-

Seigneur, ma chere Seur,
a Votre tres humble serviteur,
a BONNET. ,
.p..d.1.m.
Passons maintenant au dix-neuvimie siecle. M.
Etienne, sans y mettre les memes expressions fortes,
a &te aussi ferme sur le caractere que doit avoir la
predication de ce jour. Un vieux coutumier de 1852
nous dit, en effet, que M. Etienne a retabli, en conseil, l'usage primitif que le directeur de la Compagnie
doit faire, en ce jour, non pas un pan6gyrique, mais
une conference pratique sur quelqu'une des vertus du
saint Patron du S6minaire, et il fut regli au mnme
conseil que le directeur de la Compagnie inviterait le
directeur du Seminaire interne de notre maison-mere
a le faire alternativement, tant que la maison-mere

continuerait d'aller c6l6brer cette fte avec la Communaut6 des Soeurs. Conform6ment a cet usage, ont
fait cette conference alternativement :
1852. M. Aladel.

1853. M. Chinchon.
1854. M. Aladel.
1855. M. Chinchon.

1856. M. Aladel : Esprit interieur de saint Joseph.
1857. M. Chinchon : Esprit de sacrifice.
1858. M. Aladel : Esprit de foi.
1859. M. Chinchon : Saint Joseph a cherch6 Dieu

en toutes choses.
1860. M. Aladel : Vie cach6e de saint Joseph.
1861. M. Chinchon : Saint Joseph module de d6votion envers 1'Eucharistie.
1862. M. Aladel : Ob6issance de saint Joseph.

1863. M. Chinchon : Epreuves de saint Joseph.

-

3m3 -

1864. M. Aladel : Esprit intirieur (autrement trait6
qu'en 1856, dit le coutumier).
iS65. M. Chinchon : Saint Joseph, module de connaissance et d'amour de Jesus-Christ.
(Ici s'arrite le coutumier).
Depuis cette 6poque, les usages ont change, mais la
devotion a saint Joseph est demeurie.
25 mars. - Annonciation. La fete a 6tD pr6pare,
suivant l'usage, par deux conferences de M. le Directeur, qui ont traite cette ann6e de la sainte pauvret6.
Le jour de l'Annonciation, M. le Sup&rieur general a
donn6 la conference; il a pris pour theme les mots
Ora pro nobis, et il a montr6 : I' que notre priere unie a
celle.de Marie devient parfaite, et 2* que les saints
vceux sont une priere parfaite.
28 mars. - Ordination notre chapelle de 4 pretres,
i diacre S. J. et 16 sous-diacres.
30 mars. - Mort de M. Bouvier. Ce cher confrere
avait encore parl6 a la conference du vendredi 27 mars,
il y a trois jours, et il nous avait beaucoup int6ress6s
par les d6tails pratiques qu'il avait donn6s sur la
maniere de faire les missions.
5 avril. M. Hertault.

Dimanche des Rameaux. C616brant,

6 avril. - Retraite pascale, prech6e dans notre chapelle par M. Drillon. Le careme y avait et pr&che par
M. Cornet.
9 avril. - Jeudi Saint. M. le Sup6rieur general
chante la messe.
1o avril. bette.

Vendredi Saint. L'officiant est M. Crom-
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Le soir, L Notre-Dame de Paris, le R. P. Sanson,
de l'Oratoire, recommande chaudement la ginbrosit6

de ses auditeurs l'oeuvre des Dames de la Charit6. 11
rappelle les rapports intimes qui oat uni le cardinal
de Bbrulle et saint Vincent.
I avril. -

Samedi Saint. Officiant : M. Mac Hale.

16 de nos jeunes gens sont absents; its reqoivent a la
chapelle des Carmes l'ordre du diaconat des mains
de Mgr Baudrillart.
12 avril. -

Solennit6 des solennit6s. M. le Sup&-

rieur gineral chante la grand'messe et S. G. Mgr Glass
officie aux vepres.
13 avril. -

Lundi de Piques. Nous allons vgir si

Gentilly n'a pas chang6 de place on de forme depuis
l'ann6e derniire.
15 avril. -

Assemblee domestique de la maison-

mire. C'est un -6vnement. Elle se compose de 58
pr&tres. MRme les malades ont fait un effort pour
assister A ces solennelles assises qui ne reviennent
habituellement que tous les six ans. La siance d'aujourd'hui est une s6ance pr6paratoire : on y lit beaucoup de latin, on y dit du francais; M. Thoor, de sa.
voix sonore, nous rappelle les vieux d6crets concernant
la tenue d'une Assembl6e domestique. On lit les actes
de renonciation envoyes par les confreres, et on se
s6pare.
16 avril. -

2e seance de l'Assemblie domestique.

M. le Sup&rieur g6neral nous rappelle l'importance
de l'acte que nous allons accomplir; nous faisons un
quart d'heure d'oraison pour penser devant Dieu au
choix que nous allons faire; on elit un secr6taire; les
scrutateurs pretent serment de remplir fidilement leur
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devoir et de garder le secret; on procede aux elections;
sont 6lus IM. Kieffer et Salat; grace au decret 564
de la derniere Assembl6e, nous n'avons pas eu besoin
de recommencer l'ilection du premier d6put6 et cela
a abreg6 la longueur de la s6ance; le secr6taire a lu
le proces-verbal; chacun a signi sur le vieux livre
qui contient les procks-verbaux de toutes les Assembl6es domestiques depuis 1679.

L'cEUVRE DES CRIMIERES A LA MAISON DES. SCEURS
DE LA RUE VILLE-L'EVIQUE

Elles sont si oubliees, les cr6mieres, dans la grande
capitale! Pour elles, il n'y a pas d'eglises, ni d'offices, ni de prntres... Elles se Ikvent avant cinq heures,
lhiver comme et6, puis elles parcourent les rues desertes,
portant leurs boites a lait, allant de maison en maison,
attendant que la concierge venille bien leur ouvrir la
porte, pen6trant dans les escaliers de service,obscurs
et dangereux. Elles portent du lait i toutes les personnes pieuses
de la paroisse, a MM. les eccl6siastiques, aux venerxes
religieuses, aux membres de toutes les associations
pour le relvement social et religieux des desh6rites,
et elles n'ont jamais une parcelle de predication ni de
c6r6monie chr6tienne.

Au contraire, le demof les guette partout et trouve
moyen de les joindre.
Cependant ce ne sont pas des paiennes, les cremieres; elles sont toutes baptisies; elles ont &t 6 evies en province, dans des pays chr6tiens; elles ont
fait leur premiere communion; elles ont promis de
perseverer, mais comment peuvent-elles le faire?
La sainte Vierge, a qui elles ont toutes et6 consa-
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cries dans leur enfance, leur a pr6par6 cette ann6e,
sur la Madeleine, une petite mission. Pendant quinze
jours, sauf le samedi, elles sont venues pendant un

quart d'hetire, en tenue de travail, en tablier et en
manches blanches, sans chapeau, dans une chapelle
des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, entendre la
parole de Dieu. La r6union avait lieu a quatre heures,
heure oi, sauf le service de la creme fouett6e, il y a
moins d'ouvrage.
Elles auraient voulu toutes venir, mais les patrons
ne sont pas tous bien humains.
Elles pleuraient d'6motion de sevoir traitees comme
tout le monde, ayant une place assise dans la maison
de Dieu.
Le dernier jour, elles sont venues, le samedi soir, a
1o h. 1/2, apres le travail, se confesser - toutes sont
venues - et le dimanche matin,'elles 6taient, a 4 h. 25,

reunies pour la messe de communion c616br6e expres
pour elles, dans la chapelle des Soeurs.
Elles n'avaient pas pu communier en g6n6ral depuis
leur arriv6e & Paris; c'6taient des retours, mais pas
des conversions, car les pauvres enfants n'ont pas
renie leur foi.
Apres la messe, elles mangent en hlte une brioche,
et & 5 h. 1/2 elles portaient leur lait comme tous les
jours, mais le coeur plus heureux, unies A Celui qui
s'est fait le serviteur de tous et qui portait des charges
de bois chez les clients de saint Joseph, le charpentier.
Maintenant, le dimanche, aprbs quatre heures de
I'apres-midi, elles trouvent un patronage ouvert pour
elles, et elles pourront se confesser quand elles
voudront.

LES (EUVRES
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DES FILLES DE LA CHARITt

DE LA PAROISSE SAINT-GEORGES
Nous empruntons ce rapport au bulletin paroissial de la
paroisse Saint-Georges (3o ncvcmbre 1924) :

C'est en 1864, que les Filles de la Charite furent
demandies par l'Assistance publique pour desservir
une Maison de Secours, d6pendant du Bureau de
Bienfaisance, et situee rue de Meaux, 56.
En 1884, a 1'expiration du bail, I'Assistance publique
supprima cette Maison de Secours et les soeurs se
fixerent rue Bouret, dans l'immeuble que M. 1'abb6
Caillebotte, premier cure de' Saint-Georges, avait
acquis pour agrandir 1'6cole.
L'CEuvie premiere, autour de laquelle se sont group6es toutes les autres, fut celle des Dames de la Chaniti pour la visite des Pauvres Malades a domicile.
Elle fut inauguree par M. Eltienne lui-meme, alors
Sup6rieur general des Lazarfstes et des Filles de la
Charit6, le 26 mars 1866. Depuis pres de soixante ans,
nombre de Dames se sont succ6d6 apportant leur
devouement et I'aide de leur charit6, non seulement
aux pauvres du quartier, mais encore aux diverses
oeuvres qui, peu a peu, se d6velopperent dans la
maison. A pr6sent encore, sous l'impulsion de Mme
Glandaz, leur Presidente, elles se r6unissent tons les
premiers mardis des mois d'hiver, au 20, rue Bouret,
sous la pr6sidence de M. le cur6. Voici quelques
chiffres caract6ristiques du bien fait par cette oeuvre,
relev6s dans le compte rendu de 1923 : les Dames et
ofamilles,
les Sceurs ont fait 4 527 visites, assist 700
distribu6 9172 bons, sans parler des dons en nature;
on a obtenu io3 baptemes, 2 abjurations, 22 mariages,
14 retours a Dieu, 272 communions de malades; sur
75 morts, 72 out &t6 administr6s.
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Parmi les ceuvres d'Assistance 6tablies peu a peu a
-c6t6 de celle des Dames de Charit6, il faut citer la
Chariti maternelle et la Mutualiti maternelle, si pr&cieuses par leur secours A la premiere enfance.
En 1868, 1'6cole libre d6buta avec deux classes
dans le local de la Maison de Secours; les 6leves y
afflu•rent si nombreoses qu'il fallut construire rue
Bouret; pendant pros de quarante ans, des gi6nrations
vinrent s'y former a la pratique des vertus chr6tiennes
sociales. En 1907, i sa fermeture, 1'6cole comptait
plus de 65o 61eves. En 1883, le batiment scolaire
s'accrut d'une 6cole maternelle qui, frapp6e par le
meme dicret de 1907, avait a son effectif plus de 350
enfants, ce qui enlevait a I'instruction chr6tienne an
moins ua miilier d'imes!... II n'a surv6cu de ces
magnifiques oeuvres scolaires que la Garderie maternelle, recevant toujours les petits enfants, garcons et
filles de deux a six ans. Ces chers petits, tout en prenant leurs kbats, une grande partie de la journ6e, dans
une cour spacieuse et arike, on dans cette salle, par
les temps froids et pluvieux, apprennent ici leurs
prieres, les 616ments du Cat6chisme, de 1'Histoire
sainte, de la morale chretienne, enseignements qui
rettent profondement grav6s dans leur Ame : nous
comptons actuellement environ 8o enfants venant laI
Garderie.
En 1869, l'orphelinat commenqa avec Ia fillettes; il
prospera, s'agrandit et compte aujourd'hui So enfants
on jeunes filles y recevant I'6ducation chr6tienne et
skrieuse qui doit 6tre une garantie pour leur avenir;
en sortant de la classe, elles travaillent a l'ouvroir de
Lingerie ou au Repassage et deviennent d'habiles
ouvrieres, tres attachees a leur maison, s'y consid6-

rant en famille; ce sont elles qui constituent la maitrise de la paroisse.
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En 1886, une Maivoy fut ouverte pour abriter des
Fenmmes dgces qui, n*ayant pour toutes ressources que
le secours du Bureau de Bienfaisance, setrouvent dans
l'impossibiliti de payer leur loyer. Chacune a sa petite
chambre o6, entouree de ses meubles et de ses souvenirs, elle travaille comme elle peut et comme elle
veut, et passe ses dernieres ann6es dans la paix et la
sicurit6. Les 20 chambres sont toujours occupies : les
locataires ne les quittent que pour aller au Paradis.
Pour parler de notre cher Patronage,je me rapporte
au compte rendu fait Je 4 juillet 1920, au jour oiB fut
solennis6 le Cinqwantenaire de I'Association des
Enfants de Marie (f&te remise de 1917, acause de la
guerre) a laquelle prirent part avec un joyeux entrain
et une pi6t& communicative, bon nombre d' ( Ancienncs-- s'unissant aux f Jeunes a d'alors.
C'est done en I867, trois ans apres la fondation de
la Maison de Seconrs, que quelques jeunes filles
devinrent le noyau de 1'associatioir des Enfants de
Marie, couronnement du patronage; la guerre de 1870
amena un temps d'arret. Vers 1872, le petit embryon
s'accrut et se fortifia rapidement par 1'exode d'an
grand nombre de families lorraines s'6tablissant dans
le quartier et dont les jeunes lilles a la foi robuste, au
d6vouement que n'arr&taient pas les obstacles, furent
les bases solides sur lesquelles s'6dirfirent definitivement l'association et 1e patronage-. Depuis sa fondation jusqu'en 1920, 4000 membres furent inserits dontI 410 sont devenues Enfants de Marie. Sur ce nombre,
340 se sont marides avec les honneurs de YAssociation,
81 sont entrees en communauti et 55 ont quitt6 ce
monde, ayant fait une mort 6diliante. Dans ces quatre
dernieres ann6es, ont 6t6 reques 126 Enfants de Marie
et 148 Aspirantes; pendant ce temps, 5r novs ont
quitties : 7 d'entre elles sont parties pour le Ciel, 35
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se sont mariees et 9 sont entrees en communaule, ce
porte 90 le nombre des religieuses; dont.33 chez
Filles de la Charite et 57 dans divers Ordres:
Visitation Sainte-Marie, Clarisses, Franciscaines,
Saint-Joseph de Cluny, Saint-Thomas de Villeneuve,
Saint-Charles de Nancy, Presentation de Tours, Providence de Chartres, Congregation du Sauveur; Sceurs
Aveugles de Saint-Paul, Auxiliatrices, du Purgatoire,
Petites Soeurs des Pauvres, Soeurs de la SainteAgonie, etc.
Depuis 1920, trois ou quatre fois par an, nos " Anciennes, mariees sont heureuses de revenir ici, arrivant souvent des quartiers les plus eloignes de ParisM.
et meme de la banlieue, amenant leurs maris et leurs
enfants, se groupant avec plaisir aupres de leurs
maltresses, revivant entre elles leurs souvenirs

1

'instructi
l'apres-m
Saint-Sac
a la glnd
du Vestia
isans oul
meritantt
Pour 1
1'issue d
Vinstruct
niment p
mens de
le c]
faire le
encore qi
nion me,

de jeunesse et s'edifiant de la petite instruction partiqui leur est donnee par M. le Cure.
ce moment,nous comptons 70 Enfants de Marie,
5o Aspirantes, 80 de 1'Association des Saints-Anges,
et environ 30 lfilettes du Petit Patronage, car beaucoup d'entre nous cormencent des le plus jeune ige
connaitre lechemin de la rue Bouret. Elles y viennent
au catechisme : Sainte-Enfance, 1 " et 2e annee, ou
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qui se dvoue pour les fillettes de Saint-Georges depuis
.
vingt ans.
Le jeudi, au patronage, les petites, seriees par categories, trouvent en plus de joyenses recreations, des
lemons de gymnastique, de couture (chaque annee, au
concours de l'ceuvre des patronages, quelques-unes
obtiennent prix et mentions) et pour les plus assidues
vient de s'tablir l'cuvre du Trousseau; naturellement,
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1'instruction religieuse et morale n'est pas oubliee et
I'apres-midi se termine en recevant la benediction du
Saint-Sacrement a la paroisse. Un arbre de Noel, d&
a la gn&irosit6 des Dames de la Charitk et de l'ceuvre
du Vestiaire, recompense par un objet utile et un jouet
(sans oublier quelque bonbon) les enfants les plus
miritantes du petit patronage.
Pour les moyennes, nous avons ici le dimanche, a
l'issue de la messe des jeunes filles a la paroisse,
1'instruction religieuse, faite s6par6ment et simultanement pour la pr6paration des divers degr6s des examens de l'archevichi; puis, pour les plus grandes,
M. le cure lui-meme veut bien deux fois par mois
faire le cercle d'etudes apres les V6pres. C'est lui
encore qui, le dernier dimanche du mois, fait la r6union mensuelle des Enfants de Marie et Aspirantes.
Chaque ann6e, ordinairement au mois d'octobre, nous
avons, dans la chapelle des Enfants de Marie, une
Retraite bien recueillie que viennent suivre aussi
quelques jeunes filles de la paroisse, pour notre 6dification mutuelle, ce qui ne nous emp&che pas de
prendre part a la Retraite pascale paroissiale. Quelques
Enfants de Marie, plus privil6giees, plus libres de la
disposition de leur temps, ont pu faire une Retraite
fermee a Gentilly.
Une ceuvre que nous aimons beaucoup est celle de
la Bienheureuse Louise de Marillac; elle se compose de
40 membres environ, appartenant, tant aux jeunes
filles cat6chistes qu'aux Enfants de Marie du patronage; deux fois par an, en novembre et en mars, profitant du repos du samedi apres-midi, nous nous reunissons toutes pour parler de nos a grand'mbres ,,
mettant en commun nos efforts et nos r6sultats. En
1923, nous avonsvisit6 22 bonnes vieilles a qui nous
avons fait 521 visites : toutes ont fait leurs Paques, et
II
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quelques-unes la Sainte Communion aux grandes fetes,
2 sont mortes administries, bien vite remplacaes par
d'autres; nous avons distribu6 I 38i bons et 367 fr. 40
en douceurs diverses, ce qui donne un total de d6penses
de I 259 fr. 90.

Nous avons au 20, rue Bouret, une Section Syndicale
vivante, rattach6e au Syndicat de 1'Abbaye, comptant
70 membres cotisants et qui met A notre disposition,
entre autres avantages, des cours varies : franqais,
st6nographie, anglais, coupe, dessin. Une caisse
dotale est 6tablie depuis trois ans et groupe 75 adh6rentes : quelques-unes d'entre nous ont deja requ une
prime appreciable au moment de leur mariage.
Une bibliothkque, comprenant plus de 600 volumes,
quelques-uns tres nouveaux, est a notre disposition. Le
catalogue complet, bien divis6, nous indique les livres
classes selon I'Nge des lectrices qui, moyennant o fr. Io
par volume et par semaine, peuvent prendre chaque
dimanche deux livres a la fois, I'un plus serieux,
1'autre divertissant.
Deux fois par an, nous donnons une siance ricriative, en g6neral pour la fete de M. le Cure et pour
celle de ma Sceur Sup6rieure; A cette derniere, la
quete est faite pour l'ceuvre de la bienheureuse Louise
de Marillac, tandis qu'A la premiere, elle est destinie
Sl'ceuvre des Vocations sacerdotales a laquelle nous
nous int6ressons sp6cialement; non contentes de chercher a recueillir des cotisations, nous organisons vers
Paques une loterie que nous voudrions voir rapporter
chaque annee davantage. Nous n'oublions pas non
plus les oeuvres de la Propagation de la Foi et de
Saint-Francois de Sales, 6tablies ici par dizaines.
Nous avons aussi quelques petites fetes plus intimes;
pour la Sainte-Catherine, pour les Rais (oh une bonne
Dame de Charit6 donne chaque annee, outre les
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gateaux, un objet charmant pour celles que le sort a
design6 comme a( Reines n), pour la distribution des
dipl6mes d'instruction religieuse. Puis l'&t6, outre
la promenade offerte, soit par M. le cur6, soit par
Mme Delamarre, presidente de notre patronage, M. le
cur6 nous a procur6 I'avantage d'un s6jour a la campagne dbs la .premiere ann6e de son pastorat a SaintGeorges. Mme Piniont lui a offert, pour les jeunes
filles de sa paroisse, I'hospitalit6 dans sa maison
destin6e aux Colonies qui depend maintenant de
I'oeuvre des patronages.
Aussi, depuis quatre ans, pendant les Vacances, un
certain nombre de privilegiees vont passer aux Essarts
8 jours, 15 jours, mame I mois, selon leur cong6, heureuses de ce s6jour dans la forkt, gardant le meilleur
souvenir des si jolies promenades, ainsi que de la
bonne vie de famille dans laquelle la pi6t 6 a sa part,
vie cordiale entre compagnes, bienfaisante pour 1'Fme
comme pour la sante. Des maintenant, nous sommes
heureuses de penser qu'en 1925, ayant la jouissance
de la colonie assurCe pour toute la dur6e des vacances
(juillet, aoit et septembre), un plus grand nombre de
jeunes filles pourront profiter de ces avantages.
La derniere ceuvre 6tablie dans la maison est celle
du Dispensairede la Croix-Rouge (S. B. M.), ouvert en
mai 1919, dont 'action s'accroit chaque annie avec ses
consultations m6dicales et chirurgicales et, surtout,
par les soins que les sceurs donnent aux malades, tant
sur place qu'a domicile. En 1923, il y a eu 642 consultations; 418 malades y ont &t6 soign6s; on y a fait
2 873 piqires, 873 pansements, poses de ventouses, etc.
Mme Boivin, pr6sidente du comitA de la CroixRouge du XIX' arrondissement, a organis6 en f6vrier
dernier au Dispensaire des Cours d'Hygiene, pour I'obtention du certificat d'Auxiliaire; plusieurs d'entre

-

324 -

nous se sont jointes aux Dames qui les suivaient et
ont pass6 l'examen avec succes.

LA VISITE DES PAUVRES DAlS UNE PAROISSE
DE LA BANLIEUE DE PARIS
Novembre 1924.

Pour compl6ter le petit rapport envoy6 'an dernier,
nous dirons que, en dehors des soins de propret6 qui
nous sont habituels, nous nous occupons de tous ceux
qui se pr6sentent : piqires de toute .espece, ventouses
seches et scarifi6es, enveloppements sinapis6s, etc.
I1 n'est pas rare que la sceur des malades demandee
par le docteur ne lui vienne en aide pour certaines
interventions chirurgicales ou autres pratiquees a
domicile; dernierement, elle l'assistaitdans une amputation de jambe oi la gangrene avait fait des progres
si rapides qu'on ne pouvait plus remettre l'operation.
En general, les docteurs sont tres bienveillants pour
nous et nous envoient eux-memes, pour les piqfres ou
autres soins, chez les clients pauvres.
De meme, nous sommes en excellents rapports avec
les Dames visiteuses de l'Hygiene sociale qui nous
signalent les malades en danger, auxquels elles ne
peuvent parler de religion. Ces temps derniers nous
avons eu deux cas int&ressants : deux jeunes malades,
une de vingt ans, 1'autre de vingt-cinq, abandonn6es
par leurs families ; 'une d'elles fut trouvie couch6e sur
des sacs de chiffons, sans linge, sans couvertures, dans
un r6duit infect. Toutes deux avaient mene mauvaise
vie; mais, touchees des bons soins prodigu6s par ces
dames et les soeurs, elles firent toutes deux une mort
bien consolante.
Nous avons aussi des malades tres 6loignes, pres
des forts. Ces quartiers sont habites par une popu-
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lation tres melang6e; il y a quelques families honnetes, dans de jolis pavilions en lisets ou maisonnettes
en boisentoures de petits jardins bien tenus. A c6tW, des
bicoques, des cabanes, des anciens wagons, des autobus, des r6duits de toutes formes, detoutes couleurs,
converts de carton bitum6, de branchages, de toiles
goudronn6es, d'oi sortent des quantitbs d'enfants, de
femmes en guenilles ou a peu pres. Partout cependant
nous sommes bien revues. Dans une de ces cabanes a
poules, nous avions cet hiver un jeune homme de dixneuf ans, que nous suivions depuis quatre ans : un
tuberculeux. Ils 6taient quatre dans le meme lit : la
mere, le malade et deux autres enfants de neuf et
treize ans.
Pour aller dans ces quartiers excentriques, il y a
des chemins horribles, surtout en temps de pluie; pas
de noms de rues, pas de numeros, pourla plupart; et
il n'y a encore aucun moyen de communication pour
rapprocher les distances et faciliter les visites de ces
c6t6s-lh. On reve d'y installer une chapelle provisoire
et un patronage, maisles ressources necessaires manquent pour ce projet, confi6 pour I'heure a la sainte
Vierge et & la petite sceur Th6rese de l'Enfant Jesus.
Nous avons cependant a enregistrer quelques consolations. L'ann6e derniere, une pauvre mere mourait
d'un cancer int&rieur, en laissant & la soeur ses cinq
orphelins, deux grands garcons et trois filles plus
jeunes. Ils 6taient baptis6s seulement. La mere (enfant
de Marie dans sa jeunesse) avait 6t6 tres malheureuse
en menage, et divorcee deux fois. Ces enfants qui
aimaient beaucoup leur mere, se sont laisse conduire
tres docilement. Les garcons font partie du patronage et y sont des plus exacts. Le second, de vingt ans,
a fait sa premiere communion le jour de Paques et y a
6t6 confirm6 avec son frere; les deux plus grandes

-

326 -

filles ont fait la leur dans notre chapelle, avec le frbre
ainn qui renouvelait la sienne, et ont 6t6 confirmees
peu apres, rue des Saints-Peres. Elles sont enfants de
Marie et se conduisent bien. La plus jeune suit le
catichisme de la paroisse. Cette famille habitait et.
habite encore une espece de cit6, d'impasse, sur une
petite riviere alimentant des usines. It y a trente-quatre
logements, tous habitis par la crime (pas une seule
famille regulibre sur ces trente-quatre!) La concierge,
aidee d'une compagne plus jeune, tient des garnis, un
cabaret, avec une clientele choisie d'ivrognes et de
souteneurs. Ces deux femmes out &t6 malades cet ete
et out fait demander la soeur pour les soigner. Celleci a fait son possible pour ces deux pauvres creatures
et ses soins n'ont pas 6t6 perdus. La premiere a renvoy6 l'individu avec lequel elle vivait depuis dix-huit
ans eta demand6 un catechisme pour r6apprendre ses
prieres, et c'est la seconde(qui sait lire) qui les lui fait
rep6ter le soir. Toutes deux portent ostensiblement la
Medaille miraculeuse donn6e par la seur. La conversion
complete est en bonne voie. Dans cette maison, depuis
un an, on a fait dix baptimes; une femme est morte
avec les Sacrements et enterrie A l'6glise; on prepare
la rehabilitation de trois mariages; cinq enfants frequentent les catichismes de la paroisse.
Parmi les bapt6mes, celui d'un homme de trente-cinq
ans fait par la soeur. Jamais on n'aurait pu faire entrer
un pr&tre dans ces taudis, vu l'entourage. Ce pauvre
homme, tuberculeux tres avanc6, 6tait malade depuis
longtemps et ne voulait entendre parler ni de religion, ni de soeurs, ni de cur6s surtout. Quand la mis&re
est venue, ne pouvant plus payer l'infirmiere laique
qui venait pour les piq6res, une des enfants dont on a
parle plus haut proposa la soeur qui fut acceptee. Le
malade la prit en amitie, se calma peu a peu; on lai
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mit la M6daille sous son-chevet et on attendit. Quelques
jours apres, une parente du malade vint en toute hite
chercher la scur en disant: t Venez vite, il est en train
de finir. » En effet, la soeur le trouva au plus mal; mais
avec toute sa connaissance. Apres la piqqre et un
cordial, elle lui dit doucement: u Voulez-vous recevoir
le baptame? - Oh! oui, ma sceur... r6pondit-il. Alors dites avec moi: Mon Dieu, je crois en vous, Ptre,
Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes;
je crois a votre bont6, a votre amour. Je crois que
Jesus-Christ, vrai Dieu et vrai homme est mort pour
moi.Je regrette ce que j'ai pu faire de mal,et sije gueris
je promets de vivre en bon chritien. » Le malade r6p6tait mot a mot. Avec une grande 6motion, la sceur le
baptisa; il semblait si -heureux! Apres une courte pritre
et le signe de la croix, elle le laissa reposer, et y
revint le soir avec une medaille et un petit crucifix
qu'il baisa avec transport; il les garda sur son cceur
jusqu'a la fin. II dit aussi un pen apres son bapt6me :
u Oui,je crois en Dieu,surtout depuis que je suis malade.
S'il n'y avait pas de Dieu, vous ne seriez pas 1. n I1
est mort peu de jours aprbs dans les meilleures dispola grande
sitions et il a 6t6 enterr6 religieusement,
stup6faction de tous les soci6taires communistes et
autres qui avaient offert un beau convoi pourvu qu'il
soit civil. Un frere du d6funt avait refus6 l'offre en
disant: c C'est lui qui a voulu 1'enterrement a l'6glise;
nous respecterons sa volont&. ) II eut un service chant6
et le pretre accompagna le corps au cimetiere. Les
camarades communistes pr6cedaient et ils ont dit
pres de la fosse : « On nous a fait avaler la soeur et le
curd, mais nous ne voulons pas du goupillon. ) Et ils
ont jet6 de la terre sur le corps a la place de l'eau
benite. La femme' du d6funt n'a jamais manqu6 la
messe depuis sa mort et un ils de quatorze ans fr-
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quente le patronage en se preparant a la premiere
communion.

Nous avons eu aussi le bapt&me et la premiere communion d'une bonne vieille de soixante-dix ans, que
nos soeurs assistaient et visitaient depuis quelques mois.
Touch6e des bont6s de sa visiteuse, elle lui dit un
jour : (Je ne m6rite pas vos charit6s. Je suis comme
mon chat. Je n'ai aucune religion; mais je voudrais
me faire catholique. , Une de nos Dames de Charit6
a bien voulu 6tre sa marraine, et la pauvre femme
assure qu'elle n'a jamais 6te si heureuse de sa vie. Elle
ne manque aucun office religieux et fait autour d'elle
tout le bien qu'elle peut en reconnaissance de celui
qu'elle a requ.
Voilinos petites glanes de cette ann6e. Puissent-elles
consoler le Coeur de Jesus, encourager le zele et le
devouement des servantes des pauvres, et m6riter la
continuationdes ben6dictions c6lestessur cette immense
paroisse.
Soeur N...
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Louis Veuillot, le grand catholique,

par Fr. Veuillot.
- Xovembre-dicembre 1924Le.mois de novembre et les ames du Purgatoire,
par P. - Une lettre des cardinaux frangais. - N.-D.
des Sept Douleurs, par M. Aymes.-Graces obtenues.
- Justice et libert6, par E. de Bar. - La piet6 liturgique. - N.-D. des Douleurs, par le P. LUon.
- Janvier-fidvier 1925.
La vie de l'archiconfr6rie, par J. Rigaud. - Les
intentions de I'annee sainte, par Guervin. - L'agonie
de J6sus, par E. Neveut. - Grices.obtenues. - L'appel

des Clarisses, par Henry Bordeaux. - Les hosties
5auveront la France. - La piet6 liturgique.
LES RAYONS.

Nous citons in extenso le document suivant publi6
dans le num6ro de janvier-f6vrier 1924:
Quel jugement M. Aladel, portait-ilsur la personne de
swur Catherine et les origines de la Midaille Miraculeuse ? (Enquiee canonique de 1836.)
Le seizieme jour du mois de f6vrier de I'an de grace
1836, indiction neuvieme, je soussign6 Pierre Quentin,
chanoine de l'glise metropolitaine, vicaire general et
promoteur du diocese de Paris, me suis transport6 a
la maison de la Congregation de MM. les prtres de
Saint-Lazare, sise rue de Sevres, n* 95, a 1'effet d'informer conform6ment t 1'ordre qui m'en a &et transmis le douze de ce mois par Mgr 1'Archeveque, sur
l'objet d'une lettre que lui ont adressee le onze
MM. Aladel, assistant de la congregation de SaintLazare, et Etienne, procureur de la dite congregation,
relative a l'origine et aux effets de la medaille de la.
Sainte Vierge, dite Miraculeuse.
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Etant arriv6 vers une heure apres-midi a la dite
maison de la congr6gation, j'ai demand6 M. Aladel,
assistant ;ayant 6et introduit pres de lui, je lui ai
expliqu6 l'objet de ma visite et celui de la mission dont
je me trouvais charg6, jt I'ai.ensuite prie de vouloir
bien r6pondre selon la v6rit6 aux differentes questions
que je croirais devoir lui adresser dans l'interet de la
cause que je devais instruire ; et apres que M. Aladel
j'ai imm6diaa eu promis de r6pondre entoute v6rit:,
suit:
qu'il
tement proc6ed ainsi
D. - Avez-vous une connaissance particuliere et
savez-vous d'une manibre certaine qu'une soeur da
s6minaire des Filles de la Charit6 de saint,Vincent de
Paul, rue du Bac, 132, ait cru voir une apparition de
la sainte Vierge et entendre qu'elle lui a recommandi
de faire frapper une m6daille repr6sentant la vision
qu'elle avait dans le moment?
R. - Qu'il affirme avoir cette connaissance et qu'il
savait tres positivement le fait dont il s'agit.
D. - Par quelle voie avez-vous cette connaissance?
R. - Que c'est par voie de direction, en observant
que la personne l'avait autoris6 a parler de la vision,
mais sous la condition qu'il ne la ferait pas connaitre
a qui que ce soit.
D. - Pouvez-vous me transmettre les details tels
qu'ils vous ont 6te donnes par la soeur?
R. - Que la jeune soeur, vers le mois de septembre
183o, 6tant venue en direction, lui fit part qu'elle avait
cru voir un tableau repr.sentant la Sainte Vierge telle
qu'on la represente sous le nom de l'lmmaculee
Conception, 6tant la Sainte Vierge debout, et vetue d'un
manteau d'6toffe bleue argentee, ayant les deux bras
6tendus : elle voyait comme des diamants en ces deux
mains d'oi sortaient des faisceaux de rayons lumineux
qui sedirigeaient vers la terre, mais avec plus d'abon-
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dance sur un point ; alors elle crut entendre une voix
qui lui disait : ces rayons sont le symbole des graces
que Marie obtient aux hommes, et le point vers lequel
ils d6coulent le plus abondamment, c'est la France,
Elle lisait autour du tableau, icrits en caracteres d'or,
ces mots: 6 Marie, concue sans pech6, priez pour nous
qui avons recours a vous. Cette priere etait en demicercle commencauit a la hauteur de la main droite,
passant au-dessus de la tkte de la Sainte Vierge et
finissant a la hauteur de la main gauche ; alors ce
tableau se retourna, la Sceur voit au revers, le monogramme du nom de la Sainte Vierge compos6 de la
lettre M surmont6 d'une croix et au bas les deux cceurs
de Jesus et de Marie, qu'elle distingua parce que l'un
etait entour6 d'une couronne d'6pines et l'autre transperc6 par un glaive. Elle crut entendre la voix lui
disant : il faut faire frapper une m6daille sur ce
modele, les personnes qui la porteront indulgenci6e,
et feront avec pi6te cette priere, jouiront d'une protection toute speciale de la Mere de Dieu, et a cet instant la vision cessa.
D. - Quel 6tait l'age de la sceur lors de la vision ?
R. - Elle avait environ vingt-deux ans.
D. - Dans quelle classe de la societ6 est nie cette
soeur ?
R. - Qu'elle est de la campagne.
D. - Quel est le degre de son instruction ?
R. - Qu'elle n'a recu qu'une education tres ordinaire et tres commune.
D. - Depuis quel temps 6tait-elle au s6minaire
Iorsqu'elle a eu la vision ?
R. - Depuis environ six mois.
D. - N'y a-t-il rien d'extraordinaire dans sa d6votion, sa piet6 et sa ferveur ?
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R. - Que non, que sa piedte tait simple et droite,
commne elle est encore aujourd'hui.
D. - A-t-on remarqu6 qu'elle eut une devotion toute
particulibre a la Mere de Dieu ?
R. - Que sa d6votion a la Sainte Vierge ne s'est
jamais manifestie exterieurement d'une maniere B la
faire remarquer, mais que l'on sait qu'elle avait une
grande confiance a la Sainte Vierge.
D. - Cette fille est-elle simple et candide ?
R. - Qu'elle est tres simple et n'a rien dans ses
manieres d'extraordinaire.
D. - Son imagination a-t-elle paru avoir quelque
chose d'exalt??
R. - Que non et qu'au contraire elle a I'air tres
froid, et meme qu'elle est apathique par caractere.
D. - La vision a-t-elle eu lieu pendant I'oraison, la
priere ou la messe ?
R. - La vision s'6tant r6p6t6e, elle a eu lieu tant6t
pendant I'oraison et tant6t pendant la messe..
D. - Co.nbien de fois la vision s'est-elle r6p6tte ?
R. - Que la sceur lui en a parlk trois fois a des
6poques s6paries oui elle avait eu cette vision, et
qu'il croit que cette vision avait eu lieu plusieurs
autres fois.
D. - Savez-vous s'il y a eu insistance pour que la
soeur fit frapper la M6daille ?
R. - Qu'il y a eu une insistance et trbs vive, et que
cette insistance s'est renouvel6e trois fois avec la mnme
vision contenant tout ce qui avait &t6 pr6sent6 I la
sceur dans le tableau, la premiere fois.
D. - La IMdaille ne s'executant pas, la sceur
a-t-elle 6t6 tourment6e, inqui6t6e ou menac6e ?
R. - La soeur dans sa position ne pouvait pas faire
frapper la M6daille, il.n'y eut pas de menace contre
elle, mais la voix A la troisieme fois, ajouta que
la
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Sainte Vierge itait tres mecontente de ce qu'on n6gligeait de faire frapper la Medaille.
D. - Aquelle 6poque laMedaille a-t-elle et6 frapp6e?
R. - Qu'il a command6 en juin 1832 la confection
de la M6daille et que c'est le 3o du dit mois que 1 5oo
lui ont 6t6 livrbes.
D. - Quelle raison a fait retarder aussi longtemps
la confection de la M6daille ?

R. -

Que, dans le principe, il n'avait ajoute aucune

importance an r6cit que la soeur lui avait fait de sa

vision, qu'il I'avait regarde comme l'effet de son imagination, qu'il s'6tait efforc6 plusieurs fois de lui faire
porter le m&me jugement, mais qu'enfin a latroisieme
fois il reflechit que le micontentement de la Sainte
Vierge ne pouvait regarder que lui, etant le seul qui
eit connaissance de la vision, 6tant certain qu'elle n'en
avait parl6 a autre personne. Qu'ayant eu occasion de se
trouver avec Mgr l'Archeveque, il l'entretint de cette
triple vision, sans rien pr6juger, et que Mgr lui dit
qu'il ne voyait pas pourquoi on ne ferait pas frapper
cette Medaille qui ne pouvait que contribuer a faire
honorer et glorifier la Sainte Vierge. Le cholera survenu, et occasionnant des occupations plus multipli6es
dans les fonctions du ministare, fut cause que la confection de la M6daille fut de nouveau retard6e.
- Septembre-octobre 1924.
Pour le sacerdoce, par M. G. - Deposition de
M. Ptienne sur l'origine et les effets de la M6daille
miraculeuse. - Saint Vincent de Paul dans la litt6rature contemporaine, par E. C. - Syndicat et progres,
par E. C. - Les Orantes de l'Ave Maria. - Cinquantenaire de l'Association des enfants de Marie de Belleville. - Par le scapulaire vert. - Judith.
- Novembre-dicembre 1924.
Devant l'image de la Vierge au Globe. - La con-

science pecheresse,
sade de la MXdaille
inconnu, par P. M.
Catherine Labour6.
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par P. B. - Association ou croimiraculeuse. - Un mois de Marie
R. - Saint-Merry au tombeau de
- Trois jubilaires.

- Janvier-fevrier 1925.
Ann6e sainte, ann6e mariale, par E. C. Les
leqons de la M6daille miraculeuse, par M. Mantelet. Saint Francois de Sales, par P. B. - Projet de reglement pour les zelatrices. - Un petit page de la sainte
Vierge. - Retraites du patronage Saint-Vincent-dePaul a Rodez. - La cornette en Paradis.

RAPPORT SUR L'CEUVRE
DES DAMES DE LA CHARITI (1924)
Nous empruntons a ce volume les details historiques sui-

vants :

Votre phre et fondateur, saint Vincent de Paul, a
toujours 6ti anim6 d'une grande ob6issance et d'un
profond respect pour le Siege apostolique. Quand il
jetait les bases de votre Association, en 1617, se souvenant des merveilles de charit6 dont il avait &t6
t6moin dans la Ville 6ternelle, il disait dans le premier
riglement :
( La dite Confrerie s'appellera la Confrerie de la
Charit6, a l'imitation de l'h6pital de la Charite de
Rome. ) Vous voyez, Mesdames, que la pens6e et le
nom de la grande cit6 dont un Saint-Pere a dit qu'elle
6tait la pr6sidente de la Charit6, se trouve a la base
de votre 6difice; saint Vincent, habile architecte, a
plac6 dans les fondements une pierre solide, pr&cieuse,
lapidem probalum, angularem, Pretiosum. Sur cette
pierre angulaire, bien assise, les Confr6ries se multiplient en France; cependant elles ne paraissent pas
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encore au grand jour, car saint Vincent travaille pour
les siecles et il veut que l'humilit6 soit A la base, il
veut que les fondements soient creus6s profond6ment,
in fundamento fundatum.
Quinze ans plus tard, en 1632, le Souverain Pontife
Urbain VIII, dans la bulle SalvatorisNostri, approuvait
et encourageait les Confreries dites de la Charit6, etablies par Vincent de Paul et ses disciples, et il disait
de cette ceuvre, comme de toutes celles qui sortaient
du coeur du grand ap6tre, qu'elle 6tait trIs agriable a
Dieu, trks utile aux hommes, nEcessaire mgme etque l'on
devatt non seulement soukaiter, mais procurer de routes
ses forces la propagationd'une institution si belle.
L'6difice sort de terre; il s'616ve sous le regard bienveillant du chef de l'Eglise; des ouvrieres nombreuses,
empress6es, apportent leur pierre, leur coeur. A leur
t&te se fait remarquer Mlle Le Gras que 1'Eglise a
plac6e sur les autels sous le nom de bienheureuse
Louise de Marillac et que le grand Pontife Benoit XV
a etablie comme modile et protectrice de 1'Association.
Autour d'elle gravitent de i63o a 166o les plus grandes
dames de cette 6poque : Mie la pr6sidente Goussault,
que saint Vincent ne craignait pas d'appeler une
grande sainte; Mme la chanceliere S6guier; Mme la
duchesse d'Aiguillon, la -nice au coeur d'or du cardinal Richelieu a la main de fer; Mlle Pollalion,
femme intrepide qui s'exposait a tout pour le salut
des pauvres; Mme la presidente Amelot ; Mme de Villesabin, qu'on appelait la servante tres humble du
genre humain; Mme la chanceliere Le Tellier; Mlle Du
Fay aussi riche des dons de la grace que de ceux de
la fortune; Mme la marquise du Vigean; Mme de Lamoignon dont le mari, pr6sident au Parlement, disait :
\T
Vous
allez nous r6duire A la mendicit6 , ; sa fille,
Mile de Lamoignon, A qui Louis XIV disait : < Vous
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les sept ceuvres de mis6ricorde corporelle et spirituelle; on y egorgeait les victimes, je veux dire l'argent
soustrait aux plaisirs, on y melait le vin, on y dressait
la table et les servantes des pauvres s'en allaient a la
forteresse, auxmurs de lacit6,appeler les conviis : Si
quelqu'un est tout petit, si quelqu'un est pauvre, si
quelqu'un est malade, qu'il vienne a moi. Venez manger
mon pain, venez boire mon vin, quittez l'enfance, la
folie, l'ignorance religieuse et vivez. Marchez dans
les voies de la prudence. n
Ainsi se passa le dix-huitieme si&cle dont je ne dirai
rien sinon que le grand PapeBenoit XIV, d'immortelle
memoire, aussi charitable que savant, donna a notre
Association en I 44 des timoignages de la plus grande
estime et de l'affection la plus vive.
Mais la philosophie pretend regir les ames et remplacer Dieu par la raison En face du temple de Ia
Sagesse et de la Charite, dont je viens de vous parler,
voici, pour reprendre le texte saint du livre des Proverbes (Ix, 13), qu'une femme insensee, criarde, pleine
d'attraits, ne sachant rien, s'est assise a la porte de sa
maison afin d'appeler ceux qui passent par la voie et
de leur proposer les eaux furtives, le pain du mystere,
nourriture empoisonnie qui tue les ames des peuples,
qui entraine les convives dans les profondeurs de
1'enfer. Voici la R&volution francaise qui abat et ruine
de fond en comble de somptueux edifices, des palais
qui paraissaient batis pour l'6ternitL. La petite maison
de la charit6 souffre de 1'inondation, des vents, de
Forage; mais comme elle n'est pas bAtie sur le sable
mouvant des institutions humaines, mais sur la charit6
surnaturelle qui ne meurt pas, sur la pierre ferme de
la fid6lit6 KRome, lorsque l'orage est passe, lorsque
les vents ont cess6, lorsque l'inondation s'est retir6e,
les pieuses mains de M. Ltienne et de Mme Le Vavas-
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seur ramassent les pierres dispersees; on appelle de
nouvelles ouvrieres; i ceux qui pleuraient sur les ruines,
M. Etienne, a la foi intr6pide, r6pond, comme le proph&te de l'Ancien Testament, que la gloire du nouveau
temple sera plus grande que celle de 1'ancien, et l'6difice b~ti sur le m&me fondement s'6leve avec des proportions plus grandioses. L'immortel Pontife de
l'Immaculee-Conception enrichit notre Association
d'indulgences plus pr6cieuses que celles d'avant la
R6volution; il nous communique toutes celles qui ont
et accord6es aux conf6rences d'hommes de Saint-Vincent-de-Paul, resserrant ainsi de plus en plus les liens
qui unissent les deux grandes Soci6tes charitables;
Pie IX d6clare dansle bref de 1848 qu'exerqant la charge
de vicaire de Celui qui est venu apporter le feu de la
charit6 sur la terre, il ne d6sire autre chose si ce n'cst
que ce feu se propage et il lance la croisade de la
charit6 comme etant le grand moyen de ramener Dieu
Dans une allocution c6lbre du
dans la soci&6t.
21 aofit 1857, le meme Pontife donne aux Dames les
encouragements les plus affectueux et les conseils les
plus pratiques.
L'Association de Charit4 ainsi confirm6e s'&tablit
non seulement dans tous les pays de 1'Europe, mais
dans 1'Asie, dans l'Afrique, dans les deux Amiriques.
Le nom de saint Vincent est beni partout, grace aux
Dames et aux Filles de la Charit6; aussi, en I883,
un tres grand nombre de cardinaux, archev*ques,
6
veques, sup6rieurs g6n6raux, demandent qu'on proclame saint Vincent patron de toutes les Associations de Charite et le grand Pontife Leon XIII fait
droit a leur requ&te en s'appuyant sur la multiplicit6
vraiment prodigieuse des ceuvres charitables dont il a
6tL le fondateur, sur leur propagation extraordinaire
dans le monde entier, sur I'art admirable transmis par
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THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION
~LUs

CL pusque vous avez toute

le m.4e esprit d'huniilite, de simplicit6, de chariti,
le meme Directeur, le successeur de saint Vincent de
Paul.

Saint Vincent, toujours dsireu d'unir Rome
plusaint Vincent, tosjours desireux d'unirharitRome ite

plus etroitement possible son oeuvre de charit,

avait

de Charit

on qu'elles feraient

teraient aux conseils de Charit
une ce uvre charitable.
Ainsi encourage, beni, fortifte, 'idifice

se construi-

sat comme celui de la Sagesse dont parle le livre des
Proverbes. On y remarquait sept colonnes qui 6taient
Proverbes.

n y r
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etes la seule a qui je ne refuse rien, parce que vous etes
la seule qui ne demandez rien pour vous ); Mme la
duchesse de Ventadour; Mme de Schomberg qu'on
avait surnomm6e la mere des pauvres; Mme la presidente Fouquet; Mme de Montmorency, 6pouse de
Henri de Cond6, que saint Vincent avait vu allant vingtcinq a trente fois dans la maison des pauvres et en
revenant les robes toutes crott6es jusqu'aux genoux;
Mme la pr6sidente de Herse; Mine de Gonzague, plus
tard reine de Pologne; Mme de Miramion que les
6crivains du temps ont appelke mere de 1'Eglise;
et cent autres dont saint Vincent dirigeait l'ardeur,
les unes ig6es deja, les autres dans la force de 1'ige.
quelques-unes toutes jeunes encore, comme cette
Franqoise de Pontcarr6 qui, par une faveur exceptionnelle, fut reque dans 'ceuvre a l'Ige de treize ans.
En 1668, le cardinal de Vend6me, legat a latere dt
Siege apostolique, approuvait et confirmait par l'autorit6 du vicaire de J6sus-Christ la communaut6 des
Filles de la Charit6 et lui donnait suivant ses expressions toute la force que peut communiquer la fermeti
perp6tuelle et inviolable du Saint-Sitge, et cette
solennelle confirmation, Mesdames, s'6tendait jusqu'a
vous, rejaillissait sur vous, puisque pendant de longues
ann6es vous n'avez fait qu'une seule et meme soci6t6
avec les Filles de la Charit6 et puisque l'oeuvre principale des soeurs 6tait alors, comme elle est encore
aujourd'hui, la collaboration avec les Dames de la
Charite pour la visite a domicile des pauvres malades,
et puisque vous avez toutes les deux, Dames et Filles,
le m&me esprit d'humilit6, de simplicitY, de charite,
le m&me Directeur, le successeur de saint Vincent de
Paul.
Saint Vincent, toujours d6sireux d'unir a Rome le
plus 6troitement possible son euvre de charit6, avait
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ecrit a II. Jolly, son procureur geniral pris le SaintSiege, de faire connaitreau Souverain Pontife que les
Confrbries de la Charit6 se r6pandaient beaucoup
parmi le monde; il ajoutait qu'il serait a desirer que
Rome enrichit des tr6sors spirituels de l'Rglise celles
qui se d6pouillaient de leurs biens mat6riels en faveur
des pauvres; les d6marches eurent un plein succes;
mais dans I'intervalle le saint etait mort, et ce fut ce
meme M. Jolly, devenu Sup6rieur g6neral, qui requt
le bref du Pape par lequel le Souverain Pontife Innocent XII 6tendait aux Dames les indulgences-qu'il
venait d'accorder aux h6pitaux de Rome; dans ce
document pr6cieux pour vous, le Souverain Pontife
declarait que parmi les interets si graves et si nombreux auxquels les devoirs de sa charge apcstolique
l'obligeaient de veiller incessamment, il 6prouvait une
particuliere sollicitude pour le soulagement des necessit6s spirituelles et corporelles des pauvres, que c'6tait
pour son coeur un sujet de pr6occupation continuelle et
que, tenant sur terre la place de Celui qui n'a pas
dedaign6 d'etre pauvre, tout riche qu'il etait, pour
nous enrichir de sa pauvretý, il d6sirait que, soit dans
la grandeville de Rome, d'oii les exemples des bonnes
ceuvres rayonnent vers le monde entier, soit en tous
autres lieux et nations, on 6rigeit et institut des
societes dites de la Charit6, et il -accordait aux personnes misericordieuses qui s'occuperaient de ces
oeuvres, des indulgences pl6nieres, a leur entree dans.
la Soci6te, deux fois l'an, a l'article de la mort, et
des indulgences partielles chaque fois qu'elles assisteraient aux conseils de Charite ou qu'elles feraient
une oeuvre charitable.
Ainsi encourage, b6ni, fortifi6, l'6difice se construisait comme celui de la Sagesse dont parle le livre des
Proverbes. On y remarquait sept colonnes qui etaient
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les sept ceuvres de misbricorde corporelle et spirituelle; on y igorgeait les victimes, jeveux dire l'argent
soustrait aux plaisirs, on y melait le vin, on y dressait
la table et les servantes des pauvres s'en allaient a la
forteresse, auxmurs de lacit6,appeler les convids : ((Si
quelqu'un est tout petit, si quelqu'un est pauvre, si
quelqu'un est malade, qu'il vienne a moi. Venez manger
mon pain, venez boire mon vin, quittez i'enfance, la
folie, l'ignorance religieuse et vivez. Marchez dans
les voies de la prudence. »
Ainsi se passa le dix-huitieme siecle dont je ne dirai
rien sinon que le grand PapeBenoitXIV,d'immortelle
m6moire, aussi charitable que savant, donna a notre
Association en 1744 des t6moignages de la plus grande
estime et de l'affection la plus vive.
Mais la philosophie pretend rigir les ames et remplacer Dieu par la raison En face du temple de la
Sagesse et de la Charit6, dont je viens de vous parler,
voici, pour reprendre le texte saint du livre des Proverbes (Ix, z3), qu'une femme insens6e, criarde, pleine
d'attraits, ne sachant rien, s'est assise a la porte de sa
maison afin d'appeler ceux qui passent par la voie et
de leur proposer les eaux furtives, le pain du mystere,
inourriture empoisonn6e qui tue les ames des peuples,
qui entraine les convives dans les profondeurs de
l'enfer. Voici la R6volution francaise qui abat et ruine
de fond en comble de somptueux 6difices, des palais
qui paraissaient bitis pour l'Fternite. La petite maison
de la charit6 souffre de l'inondation, des vents, de
'orage; mais comme elle n'est pas bItie sur le sable
mouvant des institutions humaines, mais sur la charit6
surnaturelle qui ne meurt pas, sur la pierre ferme de
la fid6lit6 a Rome, lorsque l'orage est passe, lorsque
les vents ont cess6, lorsque l'inondation s'est retiree,
les pieusesmains de M. Etienne et de Mime Le Vavas-
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seur ramassent les pierres dispers6es; on appelle de
nouvelles ouvrieres; a ceux qui pleuraient sur les ruines,
M. IEtienne, a la foi intr6pide, r6pond, comme le prophete de I'Ancien Testament, que la gloire du nouveau
temple sera plus grande que celle de l'ancien, et 1'6difice bati sur le m&me fondement s'6live avec des proportions plus grandioses. L'immortel Pontife de
1'Immacul6e-Conception enrichit notre Association
d'indulgences plus precieuses que celles d'avant la
Revolution; il nous communique toutes celles qui ont
et6 accordes aux conferences d'hommes de Saint-Vincent-de-Paul, resserrant ainsi de plus en plus les liens
qui unissent les deux grandes Soci6tes charitables;
Pie IX d6clare dans lebref de 1848 qu'exercant lacharge
de vicaire de Celui qui est venu apporter le feu de la
charit6 sur la terre, il ne d6sire autre chose si ce n'cst
que ce feu se propage et il lance la croisade de la
charit6 comme 6tant le grand moyen de ramener Dieu
dans la soci6t6. Dans une allocution c6lebre du
21 aoft 1857, le meme Pontife donne aux Dames les
encouragements les plus affectueux et les conseils les
plus pratiques.
L'Association de Charit6 ainsi confirm6e s'etablit
non seulement dans tous les pays de l'Europe, mais
dans l'Asie, dans l'Afrique, dans les deux Amiriques.
Le nom de saint Vincent est b6ni partout, grace aux
Dames et aux Filles de la Charite; aussi, en 1883,
un tres grand nombre de cardinaux, archeveques,
6evques, sup6rieurs g6neraux, demandent qu'on proclame saint Vincent patron de toutes les Associations de Charite et le grand Pontife Leon XIII fait
droit a leur requite en s'appuyant sur la multiplicit6
vraiment prodigieuse des ceuvres charitables dont il a
6t6 le fondateur, sur leur propagation extraordinaire
dans le monde entier, sur l'art admirable transmis par
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lui a ses disciples, art qui sait employer les oeuvres de
charit6 exterieure et corporelle pour gagner les ames
a Dieu, sur la fecondite diffusive de son esprit, enfin
sur la vertu salutaire et priservatrice de ses institutions de charit& qui en font les antidotes du naturalisme, de l'ath6isme, les puissants remedes aux maux.
dont souffre l'humanit6.
Voici le saint Pontife Pie X; son premier acte est
d'accorder aux enfants de saint Vincent la fete du

patronage de leur fondateur; toutes les Associations
de Dames de Charit6 c6l6brent a l'envi cette nouvelle
fete; et comme on n'honore jamais mieux les saints
qu'en les imitant, elles redoublent de zile pour la
visite des pauvres.
Aussi lorsque 1917 ramenera le troisieme centenaire
de leur fondation, elles compteront mille cent cinquante
sept groupements et cent vingt-cinq mille membres.
Benoit XV, le bon Samaritain de la Grande Guerre,
qui a trouv6 autour de lui des auxiliaires precieux et
devoues pour toutes ses entreprises charitables,
Benoit XV daigne, a l'occasion du tricentenaire,
envoyer aux Dames une lettre touchante dans laquelle
il declare ( que s'il est une institution que Nous devons
favoriser avec une sollicitude particuliere, c'est bien
la pieuse association des Dames de la Charitt; car,
continue le Souverain Pontife, parmi les moyens que
dans son zele pour le salut du prochain votre illustre
ptre et 16gislateur, saint Vincent de Paul, a tr6s
sagement mis en oeuvre, cette Association est Ia premitre en date et l'une des plus utiles! »
La Maison de Charit6 a sept portes par lesquelles
se r6pandent les bienfaits :
i

f orte : On donne a manger a ceux qui ont faim. Di

temps de saint Vincent on 6tudiait, dans les conseils,
ce que l'on devait donner aux pauvres malades et on
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se risolvait & leur donner chaque jour un carteron de
mouton ou de veau, chaque dimanche une poule au pot,
chaque vendredi des ceufs, du beurre et du poisson, si
1'on pouvait en trouver a un prix honnate, disait le
bon saint; on y ajoutait quelquefois, surtout les dames
de la cour, des douceurs, des biscuits, de la gel6e,
des raisins, des citrons, des poires cuites. La chert6
des denr6es de la vie ne nous permet plus en aucune
nation de donner tous les jours de pareils menus ; on
le fait ,dans diffirents lieux, en certaines circonstances comme aux fetes de Noel, de Paques, de saint
Vincent, mais les autres jours, nous fournissons seulement les denrees n6cessaires &la vie : pain, 16gumes,
viande ordinaire, et ces distributions se chiffrent par
centaines de mille. Rien qu'&Paris nous en avons distribue 337.368 rations, soit sous forme de bons, soit
en nature.
2e porte de la Maison de Charitt : On donne a boire a
ceux qui ontsoif. Du temps de saint Vincent les Charites
avaient des vaches et des chevres qui leur permettaient
de distribuer du lait certainement non frelate. Actuellement, en nos pays du moins, nous distribuons de
confiance celui que nous fournissent les marchands.

Au Mexique, de riches proprietaires se font une joie
d'en donner chaque ann6e des milliers de litres.
3' porte de la Maison de Chariti : On donne des votements a ceux qui n'en ont pas. M. le President de
Lamoignon disait, au temps de saint Vincent, que sa
femme, dame de Charit6, avait transform6 sa maison
en commerce de friperie parce qu'elle l'avait remplie.
de vetements, de couvertures & 1'usage des pauvres.
Si nous 6coutions les paroles de quelques-uns des
maris de nos dames de Charit6, nous surprendrions
peut-etre sur leurs lvres quelque plainte semblable.
Et si quelque agent du fisc etait autorisk &p6n6trer dans
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le domaine priv6 , il trouverait des paquets, des armoires,
des chambres qui lui paraitraient suspects d'un commerce non patenti et ce serait tout simplement les
layettes ou trousseaux, les robes ou v6tements, destines
non A se vendre aux magasins du Bon March6, mais a
se d6biter aux magasins du Cher March6, je veux dire
a quelque vente de charit6, ou bien A etre portis dans
une pauvre maison pour couvrir les membres nus de
J6sus-Christ enfant on malade.
L'CEuvre du PrAt des couvertures nous rend de grands
services ; aussi nous la remercions et nous prenons part
au deuil de sa pr6sidente.
4' porte de la Maison de Chariti: On donne des abris

a ceux qui n'en ont pas. Du temps de saint Vincent, il
y avait beaucoup de personnes sans habitation, particulierement dans les provinces d6vast6es par la guerre
et les dames du dix-septieme siecle recevaient a Paris
les rffugies accourus de Picardie, de Champagne, de
Lorraine, ou fournissaient aux pauvres de ces provinces des materiaux de quoi se construire des maisons;
ailleurs elles payaient les loyers et les 6chevins d'une
grande ville de Lorraine ne savaient mieux timoigner
leur reconnaissance A saint Vincent et A ses dames
qu'en leur souhaitant a tous un bon loyer dans le
Paradis. Nos dames du vingtieme siecle marchent sur
les traces deleurs devancieres ; ellesveillent al'hygiene
des taudis oi logent les malades ; elles en chassent
impitoyablement les agresseurs injustes qui veulent i'y
6tablir en d6pit de tout droit et l'on nous a racont6
dans une de nos s6ances le siege en regle qu'il a fallu
organiser, sans le secours de la police,-ponr bouter
dehors un regiment de. punaises qui ne voulaient pas
laisser jouir en paix de sa demeure le pauvre locataire.
II est vraiqu'on est quelquefois expose Aetre trompl.
Un pauvre avouait un jour: ( Si, avant la visite de la
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dame, nous ne mettions pas tout sens dessus dessous,
la bonne visiteuse n'aurait

pas pitie de nous.,, Mais

ce sont petites ruses de guerre qu'un ceil perspicace
decouvre bient6t et puis, apr.s tout, Dieu voit 'intention.
5e porte de la Maison de Chariti : On soigne les malades dans la mesure du possible. C'est la grande porte
de notre maison, la porte cochere, la porte principale.
Du temps de saint Vincent, il fallait m6nager la susceptibilit6 de certains chirurgiens et l'on faisait march6
avec eux pour les saignies dont ils avaient le monopole,
et le bon M. Vincent, qui n'6tait pas de Gascogne
pour rien, recommandait aux dames de rappeler,
sans avoir I'air d'y toucher, que tel ou tel chirurgien
ne prenait pour saigner les pauvres que 4 ou 5 sous.
Actuellement les m6decins sont les premiers a recommander aux pauvres d'appeler les sceurs pour les
piq1ires et ventouses scarifi6es qui soht le nom moderne
qu'on donne aux saignees et nos bonnes sceurs et nos
Dames infirmieres font ces piqCires, posent ces ventouses, non pas pour 4 sous, mais pour rien ou plut6t
pour l'amour de Dieu. Que la visite des pauvres
malades a domicile reste toujours 1'ceuvre primordiale
des Associations !
6* porte de la Chariti : Les dames en plusieurs villes
visitent les prisonniers, renouvelant ainsi les gestes
heroiques de celles qui, i la suite de saint Vincent et
de la bienheureuse Louise de Marillac, descendaient
dans les galeres pres la porte Saint-Bernard.
7' et derniereporte de la Maison de Chariti: Enfin, les
mourants ne sont pas abandonnus ; c'est aupres d'eux
au contraire, qu'on redouble de zle ; car, suivant la
parole de S. S. Pie XI, il n'y a pas de plus salutaire
et de plus fructueux apostolat, salubrior, fructuosior
que celui de procurer une bonne mort ; car, continue"
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le Souverain Pontife, du moment de la mort dUpend

1'iternit

; nos dames sont heureuses d'exercer cet

apostolat ; on en a vu veillant des jours et des nuits

auprbs des pauvres malades abandonn6s. Beaucoupde
6
confriries procurent a leurs assist s d6c6d6s an
enterrement honnete et des suffrages pricieux pour
hiter leur entr6e dans le ciel.
LA REPARATION SACERDOTALE
-

1924.

A nos chers associes, par Marie-Edouard Mott. Nos rtunions (Paris, Lille, Cambrai, Reims, Pavie,
Metz, Chilons). -

Noschers d6funts. -

Causerie sur

I'ceuvre. - Extraits de correspondance.
BULLETIN DES MISSIONS DES LAZARISTES FRANyAIS
-

Septembre-octobre 1924.

Saint Vincent de Paul et les missions. - Le concile
plenier de Shang-Hai. - Le clerg6 indigene et la
conversion des paiens. - Pelerinage au Taipinting. A Fort-Dauphin : une excursion en brousse. - A
Bethanie.
- Novembre-dicembre 1924.
Arras,
Les bienheureuses Filles de la Charite6
culte
du
ceremonies
par M. Collard. -- Quelques
tourn~e
Une
chr6tien au Kiang-Si, par A. Brulant. apostolique au Tch6-Kiang, par J.-B. Lepers. Tch6-ly maritime : journal d'unjeune (Louis Gimalac).
- Madagascar : une journ6e I la l6proserie d'AnbatoAbo, par soeur Julie. - Un sacrifice familial a Vangaindrano. - Noel a Bethl6em, par G. F.
Janvier-fivrier1925.
Lettre du cardinal Gasparri au T. R. P. directeur
du Bulletin des Missions des Lazaristes :
-
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345 Dal Vaticano, zo d&cembre 1924.

MON TRES REVEREND PERE,

J'ai le plaisir de vous informer que le Souverain
Pontife a agr6e avec bienveillance 1'hommage que vous
Lui avez fait du volume contenant les Bulletins de vos
Missions pendant les deux ann6es 1923-1924.
Sa Saintet6 vous remercie de ce t6moignage de
v6neration filiale et se rejouit en constatant le zile que
les Fils de saint Vincent de Paul d6ploient pour
l'extension du rfgne de Jesus-Christ et la propagation
de l'Evangile parmi les infiddles.
Souhaitant a ce zele le plus puissant concours de la
grace divine avec la plus consolante moisson d'imes
ici-bas et de gloire la-haut, le Saint-Pere vous envoie
de coeur, ainsi qu't vos collaborateurs, lecteurs et
abonn6s, une speciale B6endiction Apostolique.
En vous remerciant de l'hommage que vous m'avez
personnellement adress6, je vous prie, mon Tres
Reverend Pere, d'agreer l'assurance de mon religieux
devouement en Notre-Seigneur.
P. C. GASPARRI.
Troisieme centenaire de la Congregation de la Mission (1625-1925), par J. Baros. - Une vierge chinoise:
Madeleine Tchang, par T. Z. -- Un coup de filet &
Kouan-Fou-Too, par Louis Gimalac. - Madagascar :
Vacances bien employees, par Sceur Lagleize. - Abyssinie : Notes, par Ed. Gruson.

RAPPORT SUR L'HOPITAL SAINT-JOSEPH

Trois Sceurs sont all6es recevoir la celeste reconpense. L'enterrement de Sceur Odile, qui visitait et
secourait avec tant de bont6 les pauvres families du
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quartier, a donn6 lieu a une touchante manifestation
de reconnaissance.
On a cr6. une cole d'infirmieres.
A l'assemblee generale, M" Henri Robert, de l'Acad6mie francaise, a prononce une allocution. I1 a dit son
6tonnement et son admiration : , Je suis venu visiter,
il y a quelques jours, I'h6pital Saint-Joseph. J'ai 6t6
surpris et 6merveilie... On ne trouve pas mieux a
1'6tranger... Toutes les decouvertes de la science moderne sont ing6nieusement utilisees et I'h6pital SaintJoseph est v6ritablement une oeuvre parfaite entre
toutes. II n'est pas possible de trouver dans les pavilions plus de sens pratique. La d6pense s'est elev6e a
25ooooo francs. Ce qu'il y a de beau, c'est un coup
d'ceil d'ensenble. Un h6pital est souvent un asile
sombre, priv6 d'espace. Ici de l'air, de l'espace, de la
lumiere. Comment ne pas donner son argent, puisque:
( Donner aux pauvres, c'est pr&ter a Dieu... ?
Le rapport de M. I'Aum6nier relate des traits bien
consolants.

DEPARTEMENTS

NOTICE SUR M. SERPETTE

(Suite)
POCILLON (1895

a 1911)

La ( colonie de vacances ), du Berceau merite un
chapitre a part. On peut dire que ce fut I'ceuvre particuliere de M. Serpette en ce sens qu'il en eut l'id6e,
qu'il la r6alisa en d6pit des obstacles et presque seul,
qu'il finit enfin par faire partager A tous sa maniere de
voir et cela sans rien brusquer, mais par sa tinaciti a
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vouloir le bien des eleves, malgre la gene considerable
que cela imposait aux professeurs.
Le ( Chiteau > (!) des Pemolie de Saint-Martin
avait &t6bien d6laiss9 pendant pres de vingt ans (18801895). Nomm6 sup6rieur, tout de suite M. Serpette
risolut d'y cr6er une colonie de vacances :il aurait
probablement bien ri si l'on avait employ~ un semblable
terme devant lui et si on l'avait felicite d'etre en cela,
comme en bien d'autres choses, un initiateur. Un beau
jour, ii dit tout simplement : t Je vais emmener
quelques elIves a Pouillon. , Ces quelques elives, une
quinzaine, prirent done le chemin de fer jusqu'a Mimbaste. On etait au mois d'aoft 1895. A part M. Serpette, point de professeurs, sauf deux rh6toriciens
dont Fun venait d'etre admis i Aire et I'autre devait
entrer a Dax. A la descente du train, M. Serpette, qui
conduisait lui-meme la bande des 6lives, avait et6
mal renseign6 sur la situation exacte du chemin de
traverse : il fit obliquer a gauche par la route qui est
vis-a-vis du sentier de c Bidas ,; de 1U, il s'egara vers
le ruisseau qu'il lui fallut traverser sur une mauvaise
poutre branlante; enfin, apres mille d6tours, la colonie
arriva en vue du chateau : c Vive Pouillon, lorsque le
soleil dore... , Tous 6taient bien fatigues, sp&cialement le bon Pere, qui dut avouer que c(ses pauvres
jambes ne pouvaient plus le porter ,. Dire la vie de
famille qui fut le partage des heureux " coloniaux ,,
pendant ce mois d'aoIt 1895, est chose impossible au
dire des t6moins, et on se l'imagine un peu si l'on r6flechit a ce qu'6tait dejý la vie ordinaire au Berceau.
Quoi q'u'il en soit, les anciens en parlent tohjours avec
admiration. C'est que cette nouvelle installation n'avait
absolument rien de banal. Le chateau (puisqu'il est
dans 1'usage de l'appeler ainsi) 6tait tres d6labre; de
plus, ayant 6te si longtemps inhabite, il 6tait envahi
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par tous les animaux de la creation ou peu s'en faut :
les abeilles avaient accapare une tourelle oh d'ailleurs
on ne pouvait acceder qu'en rampant; enfin pour ce
premier essai, qui peut-etre n'aurait pas de lendemain,
M. Serpette n'avait pas voulu entreprendre de trop
grandes depenses. I1 n'y avait comme lits que des
matelas pos6s directement sur le plancher, dans un
grenier oit le vent passait assez facilement a travers
les cloisons de planches vaguement assembl6es par le
vieux frbre Leon. C'Atait le paradis des rats. Oh! mais
de v6ritables rats, de belle taille, bien repus, et qui
avaient elu domicile longtemps avant les 61_ves : durant
la journ6e, ils se trouvaient assez g&nes dans leurs
6bats par le bruit inaccoutume que leur faisaient les
enfants; mais, la nuit, quelle revanche ils prenaient!...
ils couraient sur les visages, se pelotonnaient dans les
couvertures, escaladaient au pas de charge les escaliers de bois pour aller grignoter les sacs de bl et de
mais, etc. Bref, le bon M. Serpette fut contraint
d'acheter des pieges en fer pour saisir et ebouillanter
ces voisins qui ne voulaient pas cohabiter paisiblement.
La vieille mere Zo6, qui avait non seulement l'aspect,
mais aussi la reputation d'une sorciere, faisait une
cuisine sinon raffin6e du moins tres abondante et
renomm6e, surtout par ses ( soupes » substantielles.
Pour augmenter l'ordinaire et surtout pour se promener, les eleves 6taient alles un jour a la pe.che et
en avaient rapport6 quelques poissons; I'un d'eux
entre autres, avait r6ussi a prendre des goujons; mais
quand il les montra a M. Serpette, celui-ci lui dit
avec son bon sourire : " Mon cousin Cassagne croit
avoir pris des goujons, mais ce ne sont que des moitibs
de goujons ,. M. Serpette lui-meme cuisinait un extra
en allant en personne cueillir au jardin tomates, ail,
oignons, romaine ou chicoree et preparait de ses mains
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la salade pour toute la famille. Qui ne se rappelle ses
c chapons ' et sa c6lebre , salade russe ?...
Une salle du premier itage servait de chapelle, cette
ann6e-la : l'autel 6tait form6 de caisses recouvertes
d'6toffe-rouge, le tout surmont6 d'un vieux tableau de
l'Annonciation, sans valeur artistique. Aux vacances
de I'ann6e suivante, l'installation avait subi quelques
am6liorations et il en fut de meme tous les ans. En
face des ruines de la chapelle des anciens chitelains,
se trouvait.un petit 6dicule qui avait primitivement,
disait-on, servi de salle de jeux ou de billard et qui,
plus r6cemment, avait ete converti en poulailler.
M. Serpette le fit nettoyer, restaurer, y installa un
autel en bois dont les deux colonnes avaient et' tournees dans une branche du chene de saint Vincent.
Des bancs et des armoires y furent install6s. Le d6sir
qu'avait M. Serpette de faire quelque chose de bien
lui inspira le dessein d'une decoration pour la maison
du bon Dieu : il y avait d6jA quelques cadres; mais
dans le courant de l'ann6e 1897, les murs furent recouverts de peintures fort simples, qui donnerent a ce
modeste batiment un aspect un peu plus religieux.
Puis il ajouta des cadres qui ne firent que se multiplier dans la suite, et l'un de ses derniers achats fut
celui d'une dizaine de tableaux qu'il n'eut pas le
bonheur de placer. 11 avait fait peindre au-dessus du
tabernacle une sorte d'ogive simulant une niche : elle
attendait une statue de la Vierge Immacul6e. L'installation de cette statue en 1898 fut une vraie fete pour
le bon PNre :elle fut sans nuages; en effet, le socle
qui devait servir de support se trouva trop grand et
dut ktre remis6. 11 affectait au d6but d'appeler sa
statue at Notre-Dame de Pouillon ,, mais il cessa quand

il vit que ce mot n'avait pas de succes. Ce fut ensuite
le tour des reliquaires : ils fournirent une fois de plus
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l'occasion de constater combien la moindre attention
lui allait au cceur et combien aussi il en 6tait reconnaissant. 11 racontait cette petite histoire avec coaiplaisance : 6tant de passage a Paris, il s'6tait rends
rue du Bac, a la Communaute, pour se procurer des reliquaires; il convint du prix avec la soeur de l'6conomat
qui ne le connaissait pas. Quand il revint les chercher,
la sceur qui, dans l'intervalle, avait appris qu'il etait
sup6rieur du Berceau, refusa tout payement. M. Serpette avait les larmes aux yeux en racontant la chose
et il voulut que les 6l1ves fissent une pritre sp6ciale
pour la donatrice de ces jolis reliquaires. Tout ce qu'il
pouvait avoir de precieux ou de curieux comme vases
de Chine, fleurs artificielles, dentelles, statuettes,
c'6tait pour Pouillon. Tout 6tait dument empaquet6 et
&tiquet6 et attendait la premiere occasion d'y etre
exp6diL. On a remarqu6 que les fondateurs ont predilection particuliere pour leur oeuvre; M. Serpette, a ce
point de vue, 6tait tres attache a Pouillon ( qu'il avait
cr6
,, on peut dire. Auparavant la grande promenade
de fin d'ann6e, destinde a recompenser les 6elves qai
avaient obtenu le tableau d'honneur, mention tres
bien pendant les dix mois, avait lieu a Biarritz : c'btait
la r&compense id6ale dont la pens6e soutenait le courage des 61eves dans les moments de d6faillance, les
tentations de dissipation ou de paresse. Or, M. Serpette plaqait si haut dans son estime la randonnie an
ch.teau de Saint-Martin, qu'il n'h6sita pas L lui faire
supplanter le voyage au bord de la mer... La chapelle
fut I'objet de nombreuses ameliorations jusqu'a la fin;
en 1910, on l'agrandit comme 'on put et ce fut une
joie pour M. Serpette de constater qu'il y avait ainsi
un peu plus de place; il se donna meme la: satisfaction
de compter le nombre de papillons que contenaient
les vitraux en papier; I'Acho de Saint-Martin (journal
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des 61eves exp6die aux absents) en porta la nouvelleaux quatre coins de la France. Et il voulut encore
embellir, car il se r6serva jusqu'au bout le privilege
de meubler a chaque nouveau retour le sanctuaire de
Pouillon, alors m&me qu'il commenjait a abandonner
au (<Pr6fet d'6glise ) les fonctions de son office au
Bcrceau. Habituellement il se rendait a Pouillon la
veille avec quelques 6elves : la, il accrochait les cadres,
accumulait les vases de fleurs, faisait en un mot de la
chapelle ce qu'on a appel6 un peu irrev6rencieusement
(( un boudoir ). Son goit n'avait pas l'approbation
de tous en matiere d'art : il faut cependant faire
exception a ce sujet pour deux reproductions, l'une de
ia Descente de Crozx, de Rubens, et 1'autre de 1'Assomplion, de Murillo, qui ralliaient tous les suffrages.
C'6tait quelque chose de comique et de touchant A la.
fois que de le voir les suspendre ou les retirer des
deux c6tes de l'autel : que de soins, que de pr6cautions, il prenait pour les enrouler ou les derouler, les
ficeler et les ranger dans sa chambre! Et la crypte,
c'est-a-dire ce que l'on avait baptis6 de ce nom pompeux, dut 6tre amenagee malgrd qu'on en efit; il avait
achet6 a cette intenyion des cadres et des fleurs artificielles pour orner les murs et garnir les autels, et si
Pouillon devait redevenir une colonie de vacances, il
serait juste d'y installer !a une statue de saint EtienneCar on fetait son saint Patron le jour de l'Invention
de saint Etienne : on faisait une petite reunion avec
chants, compliments, toasts, etc. La premiere annie
meme, un jeune artiste avait, Acette occasion, peinturlur6 un horrible croquis du chateau d6nu6 de toute
id6e de perspective : il fut encadr6, suspendu dans
le couloir d'entree et vecut ainsi pendant plusieurs
annees, bien plus longtemps qu'il ne Ie meritait; mais
il avait eu le grand m6rite de faire plaisir au bon Pere

a
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Serpette, qui fut surtout sensible a l'attention de cet
616ve.
La maison entiere recevait des modifications impor-.
tantes. Les professeurs qui, au debut, etaient contraints de loger plusieurs dans la meme chambre,
divis6e en deux par d'antiques paravents, virent bient6t
surgir bon nombre de cellules, proprettes et relativement confbrtables. M. Serpette tfcha de se procurer
peu a peu les objets les plus n6cessaires et c'itait un
v6ritable triomphe pour lui de deballer ses nouvelles
emplettes; cela ne lui faisait pourtant pas m6priser
les rarissimes tasses, assiettes on verres provenant de
< I'h6ritage ,. II les admirait meme, ces quelques
coupes de cristal et ces 6paisses porcelaines qui avaient
surtout 'avantage de pouvoir resister a plusieurs ge6nrations de r6fectoriers ( brise-fer n.
L'6clairage suivit le mouvement du progres : on
venait d'installer le gaz acetylene au Berceau, on 'installa 6galement i Pouillon, du moins dans les principales salles. Quelques esprits po6tiques regretterent
les bonnes grosses vieilles lampes antiques, que 1'on
suspendait le soir aux branches pour &clairer les 6bats
etles conversations de la famille install6e sur la pelouse
en attendant l'heure de la pri:re. Le bon Pere y 6tait
aux anges : on riait, on plaisantait, on imaginait les
jeux les plus baroques; ainsi ( faire voir le diable ,,
un nouveau un peu naif 6tait de tradition. Mais on jouait
aussi aux courses, la variete en 6tait inepuisable:
courses en sacs, courses a la grenouille, courses a
cloche-pied, courses des statues ot les concurrents
etaient ligotes comme de v6ritables saucissons... II y
avait encore, de temps a autre, un feu d'artifice ou un
depart de ballon : pour ce dernier ev6nement, on avait
d5 pr6alablement passer des heures et des heures a
assembler les divers fuseaux de papier habilement
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d6coup6s par des « as en math , et le ballon montait
dans les airs, aux applaudissements de tous; quelle
course encore dans la montagne pour tenter de le
reprendre a la descente! La vogue fut tour a tour aux
sc.nes improvisees, aux chants, et meme aux s6ances
de phonographe, dont la voix puissante se faisait
entendre jusque sur les collines avoisinantes dans le
calme du soir.
Lors de la premiere installation, il n'y avait pas de
salle d'etude; les eleves 6taient groupes dans une
chambre, quelques-uns trouvaient place sur l'unique
bane de bois vermoulu et les autres s'asseyaient sur
des caisses ou par terre. M. Serpette avait un livre et
appelait tant6t 1'un, tant6t l'autre pour faire une lecture qu'il avait choisie lui-meme : il reprenait des
fautes ou des d6fauts de prononciation, commentait
le r&cit ou demandait d'abord ce que l'on avait compris, ce que l'on en pensait, quel 6tait le sens de tel
mot ou de tel proverbe; c'6taient de v6ritables ( lectures comment6es ) bien qu'il n'euit jamais employs
l'expression :' il se revoyait professeur comme aux
premiers jours de son sacerdoce. Cette salle d'6tudes,
situee a droite en entrant dans le chateau, fut remplac6e ensuite par un local plus vaste, muni de bancs,
de tables et d'encriers : c'6tait, dit-on, une ancienne
6curie. Enfin, dans les dernibres ann6es de sa vie,
M. Serpette fit abattre le mur situ6 du c6t6 du noyer:
on agrandit de quelques metres et l'on eut un local
vraiment spacieux, bien 6clair6, confortable et permettant un travail serieux.
Le fameux c bross ) fut, lui aUssi, une am6lioration
sensationnelle vers 1900. Au d6but, tous les l66ves
allaient a pied (S1 kilometres); seuls, les agreg6s de
la i Confrbrie de Sainte Patraque » s'y rendaient en
chemin de fer. M. Serpette fit lui-meme plusieurs fois
12
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le voyage en " bross » an milieu des enfants. L'embarquement etait une ceremonie des plus divertissantes; pour le Pere lai-meme, c'etait une operation un
peu compliquee, etant donne ses rhumatismes et sa
corpulence d'une part, et, d'autre part la hauteur du
vehicule, depourvu de strapontins, de portes et, surtout, h6las! de ressorts pour amortir les chocs de la
route; aussi, ce char a bancs 6tait-il qualifi6 par des
confreres pourtant mortifies, de veritablement c inconfortable ,. C'etait aussi une grande joie pour les
suivi
enfants d'entendre le fameux : a Hisse donc!
de pres d*un joyeux : a Ca y est! , et de : c En
route! )
Comment decrire a qui ne l'a pas vue, cette scene de
famille lorsque, apris le repas de midi, tout le monde
se rendait en groupe a la a Charmille - ? On y allait
en devisant, puis arrive a l'ombre, on s'asseyait sur le
gazon autour du bon Pere qui, tout hepreux, se plaisait
a causer, a jouer au tric-trac et, parfois, se laissait
aller au sommeil; on respectait filialement ce repos si
bien merit6. Quand il avait fini, M. Serpette se reveillait tout surpris, se demandant oi il 6tait, quelle 6tait
l'heure, et, s'il surprenait quelque sourire ( gascon ,,
il laissait 6chapper en souriant son mot favori: - Ah t
canaille! ,
Conclusion
Toute cette vie de devouement simple et obscur,
cette grande affection de M. Serpette pour ses enfants,
suffiront a faire comprendre l'effarement que produisit
sa mort; v6ritablement, tous eurent l'impression
qu'essayait de peindre Bossuet en semblable circonstance, et l'on pourrait se contenter de le citer en
1'adaptant: "Jour tragique ou se r6pandit la nouvelle:
M. Serpette est mort! i Voici en quels termes M. Delanghe, son vener6 successeur, en a decrit la scene
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( Le bon M. Serpette a 6t6 ravi bien soudainement a
1'affection de ceux qui l'entouraient. Depuis une douzaine de jours, il 6tait arr&t6 par une crise de rhumatisme qui l'obiigea a garder le lit, mais, bient6t, il put
se lever et s'occuper dans sa chambre. Le vendredi
matin, il se sentit assez bien pour c6l6brer la Sainte
Messe, consolation dont il avait 6t6 priv6 les jours
precedents. Pendant toute la matin6e, il requt des
confreres, des enfants en bon nombre, avec plus d'entrain qu'a l'ordinaire. Apres avoir cong6did le dernier
6elve A midi moins deux ou trois minutes, il se coucha,
se sentant fatigu6 sans doute, et, lorsque, vers midi
quarante, le Frere vint lui porter le diner, M. Serpette
n'etait plus : ii s'6tait endormi pour toujours sans
aucune trace de souffrance. On pense que le rhumatisme
s'est port6 au coeur. Vous pouvez juger de la surprise
de tout le monde et du d6sarroi de la premiere heure.
C'6tait pendant la r&creation que la triste nouvelle se
r6pandit comme une train6e de poudre. Aussit6t, les
enfants cesserent leurs jeux et se rendirent A l'etude
pour pleurer et prier. II y a eu bien des larmes vers6es
pros de son lit funebre et le jour des funerailles, qui
eurent lieu ie lundi A neuf heures et demie. M. Milon,
secr6taire gen6ral, repr6sentait M. le Superieur
g6neral, M. le chanoine Clave de Buglose 6tait d6Clgu6
par Mgr I'Eveque; il y avait aussi MM. les chanoines
Lahargou, Lafargue de Dax, Cazaux, Clavier et beaucoup de pretres; les membres du conseil d'administration au complet, des laiques, des dames et des Sceurs
de Charite tres nombreuses, parce qu'il y avait la
Sretraite en ce moment au Berceau. Le cercueil a et6
d6pos6 dans le caveau, sous la chapelle, pres de ceux
de M. Lacour et de M. P6martin. On ne sait pas encore
qui remplacera le bon M. Serpette; nous mettons
notre confance en la protection de saint Vincent et
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nous sommes assur6s que, du haut du ciel, le cher difunt
n'oubliera pas cette oeuvre du Berceau pour laquelle
il s'est d6pens6 pendant de si longues ann6es... o
(Lettre a M. Loustalot, a Aire, le 15 juillet 1911.)
(Lucien BOUCLET).

NOTICE SUR M.

DELANGHE (suile)

M. Delanghe fut appel6 a Paris en 1896 pour remplir la charge de directeur des 6tudiants.
C'etait une lourde croix et, pendant la retraite de
1897, le d6couragement voulut s'abattre sur le bon
Pere Delanghe, mais il ne fit que fr6ler son ame durcie
S1l'6preuve. Nous lisons dans ses notes :
a Mon Dieu, par quelles peines m'avez-vous conduit
jusqu'I ce jour! sous le poids d'une tristesse inexprimable, je ne sais comment entrer en retraite. , Le
second jour, l'ombre se dissipe et il ajoute : Courage,
mon ame! il vaut mieux souffrir en ce monde qu'en
l'autre. n Petit a petit,le calme renait et la retraite se
termine dans une g6n6reuse acceptation de la volont6
de Dieu:- C'est un grand bien de partager un peu
les abaissements de Notre-Seigneur. Oui, mon J6sus,
vous avez eu raison de me briser par le sacrifice. Je
n'aurais jamais pens6 qu'il fit si doux de vous ob6ir
et de se sacrifier sans r6serve pour vous. Merci, mon
J6sus, soyez ma lumiere, ma force et ma consolation. a
En relisant, apres tant d'ann6es, ces quelques lignes,
n'est-on pas pouss6, en quelque sorte, a songer t
Notre-Seigneur au Jardin des Oliviers? La tristesse
envahissait alors l'Homme-Dieu par tous les pores. Et
Lui, il prie ! Oui, qu'elle soit faite, la volont6 de mon
Pere, qu'il s'accomplisse le sacrifice, je suis pret.
Debout, allons au devant! Et la croix sera accept6e,
elle sera port6e avec courage tant qu'il plaira aux
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Sup6rieurs, tant que ce sera la volont6 du Pere qui est
dans les Cieux. Elle sera portte avec amour et reconnaissance, mais aussi en silence.
L'ann6e suivante,il peut 6crire : ( Le premier sentiment qui m'a occupt fut celui de la reconnaissance
pour les faveurs obtenues pendant I'ann6e; tant il est
vrai qu'il y a tout A gagner en pratiquant g6ndreusement l'ob6issance et en sacrifiant son amour-propre
pour l'avantage spirituel du prochain. " Dieu binit
1'ime qui a ces sentiments. Pourrait-il en etre autrement? Non, car Dieu est fidele quand nous le sommes
envers Lui. Les 6tudiants donnerent A leur directeur
toute 1'estime, toute la confiance qu'il meritait. Nous
retrouvons dans ses papiers les grandes lignes du programme auquel il se proposa de ne jamais d6roger,
Avec les 6tudiants, sauvegarder la justice en se premunissant contre les faux rapports afin de toujours
dembler le vrai du faux.
II sait qu'en lui le vieil homme sommeille et toujours
est pr&t a se r6veiller; aussi il veut se mettre en garde
contre ses passions pour rester malgr6 tout impartial
et sans ressentiment.
II cherche a etre plein de tact et de d6licatesse dans
les termes du reproche, n'exagerant ni les donn6es
qu'il a, ni les conclusions qu'il en tire. 11 se propose
de ne pas porter une. sentence sans avoir laiss6e
l'accus6 le temps de s'expliquer librement. Quand il
devra punir, il aura soin de proportionner toujours la
peine A la faute, de m6nager la r6putation du coupable, de ne punir qu'une seule fois pour la meme faute
sans retrocession ni acception de personne.
Vient ensuite une note d'une remarquable finesse
psychologique que nous transcrivons textuellement :
, II faut tant de discretion pour agir au moment opportun, sans vouloir corriger chaque petite faute, pour

-

358 -

attendre que l'inf6rieur ne soit pas trop 6mu, mais
qu'il soit autant que possible prepar6 par la grace et
libre de toute prevention. I1 faut s'accommoder a l'age,
a la faiblesse d'esprit, au degr6 de bonne volonte et de
vertu de ceux qui doivent &tre corrig6s, pardonnant
les fautes avou6es, redoublant de charite envers les
sujets abattus et d6soles.
11 faut surtout beaucoup de charite pour ne rechercher que l'amendement du coupable qu'il faut toujours aimer, pour r6pandre la suavite dans les paroles,
6vitant la colere, la provocation, l'opiniatret6 dans ses
propres jugements quand on les voit errones, pour
triompher par des industries pleines de dblicatesse de
la repugnance des inferieurs et pour all6ger leur
peine. ,
Tout ce devouement lui imposa bien des sacrifices,
un travail penible et assidu; mais que n'efit-il pas fait
pour former aussi bien que possible la jeunesse active
et ardente qu'il devait diriger selon les regles et les
maximes de saint Vincent!
C'ktait l'espoir du troupeau; ne fallait-il pas I'entourer de tous les soins? L'avenir de la Compagnie
dependait de la formation intellectuelle et morale qui
aurait &t6 donn6e a ces jeunes hommes.
Les circonstances n'6taient pas favorables. C'6tait
l'epoque qui pr&ecda la condamnation du Modernisme
et du Sillon, epoque oi il etait difficile de manoeuvrer
sans renconatcr jamais le moindre 6cueil. M. Delanghe, avec toute sa prudence, avec toute sa saintetW, avec une puret6 de doctrine irr6prochable, avec
un souci constant de faire pour les 6tudiants ce qu'il
croyait le plus utile a leur ame, ne put &chapper a la
critique venue de personnes tres prudentes, tres
saintes, tres pures dans la doctrine. Dieu permet que
ses serviteurs n'aient pas toujours le succes ou la repu-
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tation de succes; apres l'assemblee de 1902, il devint
evident que M. Delanghe ne resterait plus longtemps
A Paris. La Providence permit ce coup pour ramener
M. Delanghe a Dax.
M. Delanghe, supirieur a Dax.
Nous sommes en 1903. Depuis longtemps, le saint
M. Verniere, Visiteur de la province d'Aquitaine, en
mrme temps que sup6rieur de la maison de Dax,
demandait a &tre decharg6 du superiorat; M.Delanghe
fut alors design6 pour retourner dans sa chore maison,
prendre la place vacante. Le 29 juillet, il reprend
done le chemin de Dax. Cette fois, son s6jour y sera
plus long : quinze ann6es durant, il demeurera le superieur, aim6 et vener6 de tous. D6ja, il s'6tait attache
aux 6tudiants de Paris et il avait bien, en les quittant,
le cceur un peu gros. Mais la pensee de retrouver l1bas, group6e au pied de la colline, une autre jeunesse,
non moins digne d'inter&t, la pensee aussi d'accomplir
la volont6 de Dieu en obeissant a ses Sup6rieurs fut
pour lui une consolation dans la douleur. Superieur,
il serait aussi pr6fet des 6tudes et ainsi en contact
continuel avec les jeunes gens qu'il aimait tant. En
plus, leur affection, leur estime et leur confiance lui
6taient assur6es depuis longtemps; ils n'avaient pas
oubli tout ce que M. Delanghe avait fait pour la
maison dans laquelle ils vivaient, et ils savaient bien
aussi tout ce qu'il continuait a faire pour eux malgre
l'espace qui I'avait separ6 d'eux jusqu'ici. Pendant son
sejour a Paris, il 6tait reste en relation suivie avec
Dax et, quand il venait y faire une courte apparition,
c'6tait grande fete dans la maison. Maintenant qu'il
revenait pour de bon, la joie etait dans tous les coeurs.
M. Delanghe avait toujours beaucoup estim6 son
venere pr6d6cesseur, M. Verniere, qu'on appelait en
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ville le c saint des Lazaristes ,.

Desormais, il sera

pour lui plein de sollicitude prevenante, il continuera
son ceuvre en s'appliquant a faire regner dans la maison la piet6, la r6gularit- qui conviennent aux etudes
et a l'esprit de saint Vincent. C'est en septembre 19o3
qu'il s'installe. Les confreres qui lui 6taient donnrs
comme collaborateurs sont unanimes quand ils parlent
de la vie de famille qui existait alors a Notre-Dame
et du charme qu'exerqait sur eux la conversation
simple mais pleine d'aminit6 de leur sup6rieur, qui
devint Visiteur de la province d'Aquitaine en 1911,
a la mort de M. Serpette.
Pendant plusieurs ann6es, ii fut charge de precher
la retraite du mois aux ecclesiastiques de l'archipr&tr6 de Dax. Pour le recompenser, S- G. Mgr de
Cormont, eveque d'Aire et de Dax, le noimma chanoine de sa cathedrale le I5 aoit I916. Mais jamais
M. Delanghe ne donna h ses confreres la satisfaction
de le voir rev6tu de ses insignes hbnorifiques.
A c6te des joies et des consolations - il y en a
toujours quand on sait iaire son devoir avec generosite - le bon superieur eut des 6preuves fort douloureuses pour son cceur de pere.
Ce fut d'abord le depart pour la guerre d'un certain
nombre de ses chers 6tudiants et s6minaristes. Comme
il aurait voulu les garder aupres de lui, durant ces
jours p6nibles de notre histoire! Le devoir les appelait
sous les drapeaux, il se soumit courageusement.
N'6tait-ce pas la volont6 de Dieu ? Et puis la France
avait besoin d'eux : il les b6nit done et les braves
enfants partirent. Certains d'entre eux ne revinrent
plus : ils tombbrent face a l'ennemi. Grace encore a
M. Delanghe, deux ex-voto places au-dessus de l'autel
de la Passion en perp6tuent la memoire.
Depuis le vote de la loi de Separation, les vocations
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allaient en diminuant ; la guerre avait ajout ses ruines
et arrach6 professeurs et 6elves a leur travail ; il ne
restait done plus a nos deux maisons de formation,
Paris et Dax, le personnel voulu pour vivre normalement. Les Superieurs furent forces de prendre une
mesure qui dut faire saigner vivement le cceur du bon
M. Delanghe. A Dax, le s6minaire interne fut supprim6
et uni celui de Paris ; les jeunes philosophes feraient
desormais leurs 6tudes ala Maison-Mere, tandis que
leurs freres aihes des deux maisons se reuniraient &
Dax pour y faire leur theologie. M. Delanghe voyait
ainsi s'effondrer 1'ceuvre a laquelle il avait vou6 les
trente plus belles ann6es de sa vie. Comme tous les
autres sacrifices, celui-ci fut accept6 avec grand esprit
de foi et forte resignation. Quand il vit s'1loigner les
derniers s6minaristes, le 22 septembre 1915, ii s'enferma dans sa chambre pour jeter sur son journal
intime le mot de son Maitre sur la croix : Consummatum est.
Des lors, la Compagnie cut a traverser des heures
bien penibles ; plus que jamaisl'horizon 6tait sombre.
A l'assembl6e g6enrale de 1914, le T. H. Pere Fiat
donne sa d6mission apres un glorieux gineralat de
trente-six ans. M. Villette, procureur general, est blu a
sa place.
Peu de temps aprss, le T. H. Pere Villette tombe
malade et meurt le 7 novembre 1916 au Berceau-deSaint-Vincent oil il tait venu chercher un pen de repos.
M. Louwyck, son vicaire general, est ravi par la mort
le 17 f6vrier 1918. Les renes du gouvernement de la
petite Compagnie sont mises entre les mains de
M. Verdier, notre T. H. Pere actuel. A cause de la
guerre qui continuait toujours, on ne put r6unir une
nouvelle Assemblee g6nerale; pourtant le grand conseil de la Congregation reclamait un substitut.
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M. Delanghe est choisi pour cet office. Privenu le
il
24 mai que ce nouveau coup allait le frapper,
ii
arrive,
demeure calme et, quand la nomination lui
6crit : ( Deus providebit! La Providence qui dispose
Jes hommes et des choses veille sur l'oeuvre de saint
Vincent; pourvu que j'accomplisse fidelcment et genereusement mon devoir ordinaire, rien ne me manquera
dans les circonstances plus importantes et plus difficiles. Dominus regil me et nihil mihi deerit ! >
Averti officiellement le i" juillet, il quitte une
seconde fois sa chere maison de Dax le 16 du m~me
mois. I1 ne devait plus y revenird'une maniere durable
qu'en qualit6 de grand malade, pour y mourir.
En attendant, il ajoute a sa nouvelle fonction de
substitut au conseil du Sup&rieur gnicral celle de
sous-directeur des Filles de la Charit6. Dans quel
esprit il s'acquitte de ses nouvelles et importantes
fonctions, il nous le dit lui-mwme dans sa retraite de
septembre 1918 : L'avenirest tropobscur et incertain
pour que je sache bien ce que Dieu demandera de moi.
Mais je suis assur6 de sa grAce et de son secours surabondant, si je suis g6nereux dans l'accomplissement
du devoir ordinaire de chaque jour, tel qu'il se
pr6sente A moi. Donc: I' fid6lit6 aux exercices de
pite avec esprit d'oraison ; 2" exactitude aux petites
choses, pour soumettre plus souvent ma volont6 au bon
plaisir de Notre Seigneur ; 3" soigner les dispositions
d'humilit6 et de charit6 dans les rapports avec le
prochain en vue de Notre Seigneur : Quae placitasunt
ei facio semper. > Comme on le voit, M. Delanghe ne
faisait que suivre le rfglement qu'il s'6tait trac6 danssa
cellule d'humble siminariste au grand smninaire de
Cambrai. Ce qu'il fut au s6minaire, il 1'a &t6 toute sa
vie durant ; c'est ce qui a fait de lui un pr6tre modele,
faisant toutes choses a l'exemple de Jesus-Christ, le
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pritre par excellence. Mais nous reviendrons sur ce
point.
Une joie inattendue lui etait reservie. En sa qualiti
de sous-directeur des Filles de la Charit, il fut invite,
le 6 juillet 1919, a se rendre B Rome, pour assister h la
seance solennelle de la lecture du decret de tuto de la
venerable Louise de Marillac et du d6cret du martyre
des Sceurs d'Arras. Bien plus, une audience par-iculiere
lui fut accordee par S. S. Benoit XV. Enfant docile
de saint Vincent, si fortement attach6 i la chaire de
Pierre, M. Delanghe garda toujours de ce voyage le
plus d6licicux souvenir.
Quelques mois plus tard, le 27 septembre 1919,
I'Assembl6e g6nerale se reunit Ila Maison-Mere, pour
proceder a 1'election de N. T. H. Pere; M. Verdier,
jusqu'ici vicaire g6neral, est 6lu successeur de saint
Vincent. Lui sont donnrs comme assistants MM. Cazot,
Planson, Mac Hale et Veneziani.
La mission de M. Delanghe est done termin6e a
Paris; ilrevient en qualit6 de Visiteur dans la province
d'Aquitaine. Ce n'est plus a Notre-Dame-du-Pouy,
mais au Bouscat (Bordeaux), oiI le siege du Visiteur
avait 6t6 transf6r6, qu'il lui va falloir se fixer. De front
avec ce nouvel office, il en reooit un autre : celui de
deligu6 pour la visite canonique des Filles de la
Charit6 dans la region du Sud-Ouest. Notre-Dame-duPouy demeure l'oasis oix il aime revenir, lorsque ses
occupations le lui permettent et sa visite procure a
tous la joie que donne un pere a ses enfants quand il
revient d'un long voyage.
Au milieu des siens, au moins tout pres d'eux,
M. Delanghe efit 6te trop heureux d'achever sa belle
carriere. Helas ! le parfait bonheur n'est pas de ce
monde. Dieu allait le frapper d'une 6preuve cruelle
pour montrer .
bien longue et bien penible, commer

-

364 -

tous l'tonnante saintet6 de son fiddle serviteur.
Le 14 mai 1922, il se trouvait a la cath6drale de
Bordeaux pour les fetes de sainte Jeanne d'Arc, lorsqu'une congestion c6l•brale avec h6mipl6gie du c6t6
gauche le terrasse. Heureusement, un confrere 1'accompagnait. Aid6 par lui, il put revenir jusqu'au
Bouscat, et ce fut dans sa chambre qu'il requt le coup
fatal. Grace au d6vouement intelligent des confreres,
le danger imminent put ktre conjur6 et le cher malade
fut transport6 *au bout d'un mois . Notre-Dame-duPouy oi il d6sirait tant retourner, dans l'espoir de
retrouver lL l'usage de ses membres. II sentit, en effet,
une legere amelioration dans son 6tat et crut pouvoir
reprendre bient6t son travail ordinairc. En attendant,
il circulait un peu dans la maison, soutenu par son
fidele et d&vou6 frere infirmier qui ne le quittait plus
et lui prodiguait les soins les plus touchants.
Cependant, une nouvelle attaque devait encore le
frapper.le 27 fevrier 1923, sans trop de danger n6anmoins, car, assez vite, il put s'en relever. Dorenavant
toute son espirance et toute sa confiance sont tournees
vers Notre-Dame de Lourdes. L'idee de se faire transporter jusqu'h la grotte b6nie le travaillait ; de ce
voyage qu'il projetait, il avait tout pr6vu, jusqu'aux
moindres dtails : il serait a Lourdes le premier
samedi du mois de mai et certainement la Vierge
Miraculeise ferait en sa faveur le miracle que tous
ceux qui l'aimaient demandaient pour lui. De toutes
parts on s'int&ressait a lui, mais surtout a la maison
d'6tudes de Notre-Dame-du-Pouy, on faisait neuvaines
sur neuvaines pour obtenir la guerison du pauvre
malade. Mais a mes pens6es ne sont pas vos pensbes ),
nous dit le Seigneur par la bouche de son Prophete. La gu6rison ne fut pas accordie, la Sainte
Vierge voulait aupres d'elle celui qui avait eu une
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si grande devotion en son Immaculee Conception.
Aussit6t apres l'action de graces de la sainte Communion, le 21 avril,' il eut une troisieme et derniere
attaque'qui le priva de l'usage de la parole et de ses
facultks intellectuelles ; il restaainsi au milieu de nous
pendant dix jours sans pouvoir prof6rer une seule
parole, sans pouvoir exprimer le moindre d6sir, et il
rendit son Ame a Dieu le premier jour du beau mois
de mai, a cinq heures et demie du matin. Une messe
avait 6t6 dite pour lui pendant son agonie, messe qui
fut suivie aussit6t apris sa mort de plusieurs autres,
c6~lbries par tous les pr&tres de la maison. Les 6tudiants et freres firent la sainte Communion pour le
repos de son ame : ils venaient de perdre un pere.
11 fut enterr6 le jeudi 3 mai, a neuf heures du
matin. N. T. H. Pere envoya deux repr6sentants de
notre maison de Paris, MM. Gleizes et Coste ; y
vinrent aussi plusieurs confreres des diverses maisons
de la province, les enfants de l'Fcole apostolique du
Berceau, de nombreuses Filles de la Charite du SudOuest. M. Cazaux, vicaire g6n6ral, et le clerg6 de la
ville etaient accourus t6moigner de leur sympathie
pour le v6nere d6funt. La messe de Requiem fut
celebre .par M. le Sup6rieur du Bouicat et les chants
furent executes par les 6tudiants, auxquels s'6taient
joints les 61eves du Berceau.
Et maintenant il repose dans notre petit cimetiere a
l'ombre des grands arbres qui l'entourent et. lui
donnent cette solitude et ce silence mysterieux, si favorables A la prirre de tous les habitants de la maison
qui aiment venir souvent evoquer la douce m6moire
des chers disparus; s'encourager a suivre leurs bons
exemples et se preparer au sacri fce de cette vie mortelle
pour l'amour de Dieu et des ames.
N...
(A suivre.)
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M. SARRAILLE, LAZARISTE

Ancien superieur du petit et du grand'scminairede larseille

Le venerable M. Augustin Sarraille 6tait originaire
de l'Auvergne. N6 en 1842, il entra de bonne heure
dans la famille de saint Vincent de Paul et fut ordonn6
en 1867. Sa longue et bienfaisante carriere s'est 6coulee, presque entierement, dans le diocese de Marseille.
L'ann6e m6me de son ordination il fut nomm6 professeur de sixieme au petit s6minaire, situi alors a la
rue d'Alger, et qui avait pour superieur M. Dufau; il
professa ensuite la quatrieme, et, pendant vingt ans, la
rhetorique, classe si importante pour la culture intellectuelle des aspirants au sacerdoce. En 1892, il succ6da
a M. Louison, comme superieur de cet etablissement
dioc6sain, et ces fonctions il les remplit avec prudence,
sagesse et bont6 pendant dix ans. A la mort de
M. Amourel, en 1902, Mgr Andrieu nomma M. Sarraille sup6rieur du grand s6minaire et vicaire g6neralH61as! ce ne fut que pour quelques mois.
Les Lazaristes furent obliges de quitter le grand et
le petit s6minaire.
Retir6 a Toursainte depuis vingt ans, M. Sarraille,
qui connaissait tous les prktres du diocese, sut rester
en bonnes et bienfaisantes relations avec un grand
nombre de ses anciens 6leves; il aimait ý se rappeler
leurs noms, l'ann6e de leur entree au petit ou au grand
s6minaire, il savait a quel cours chacun appartenait;
mais surtout il faisait i tous ses visiteurs le plusaimable accueil et fut toujours un directeur de conscience ou un conseiller kcout6, v6ner6, aim6.
A cette direction des ames sacerdotales, I'austere
et bienveillant religieux joignait un autre ministere
actif : les conferences et direction des Filles de la
Charit6 dont il fut longtemps Visiteur provincial.
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Sa derniere maladie fut tres douloureuse, mais sans
lasser son admirable patience, et il fut dgux devant la
mort comme il n'avait cess6 de l'6tre au cours de sa
longue et belle existence.
Comme ses fun6railles c61lbries a Toursainte, sous
la prtsidence de Mgrl'Ev6que, le service du trentibme
jour, c616br6, lundi, a Saint-Vincent-de-Paul, sous la
pr6sidence de Mgr Simeone, a kt6 un.nouveau timoignage d'estime et de regrets en meme temps qu'un
pieux tribut de juste reconnaissance et de priere.
L'abb6 T. BRIEUGNE.

(Semaixe religieuse de Marseille.)

M. LE CHANOINE NICOLAS
Lazariste, vicaire gineralhonoraire, superieur
du grand siminairede Nice

Vers le milieu de la nuit du jeudi au vendredi de
la semaine derni&re, 1'ange de la mort passa sur notre
grand s6minaire et, le touchant brusquement de son
aile, en emporta I'Ame du superieur. Bient6t repandue
et dispers6e, la nouvelle provoqua, dans tout le diocese, 1'6tonnement et la douleur. Tant de pretres
6taient sortis de ses mains depuis dix-huit ans qu'il
dirigeait le grand s6minaire quecette mort devenait le
deuil de tous.
Nous voudrions, aujourd'hui, en esquissant rapidement cette physionomie de pr&tre et d'educateur
et en rappelant le souvenir de son zele, soulager un
instant la tristesse de ses amis et dresser au bord de
sa tombe le t6moignage 6mu de notre reconnaissance
et de notre piet6 douloureuse.
Jules-Francois Nicolas 6tait Lorrain. II 6tait n6 le
2 septembre 1849, dans un petit village de la Meurtheet-Moselle, du nom de Rogeville, dans i'arrondisse-
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ment de Toul. Plateaux ondules, larges champs de
culture, forets profondes, ciel gris et froid, les
hommes que produit cette terre ont, en g6neral, le
parler lent, 1'abord r6serv6, i'esprit calme et ami des
solitaires reflexions. Et tel se montrait, en effet, M. le
chanoine Nicolas. Mais, derriere ces apparences, battait un coeur profond et qui savait compatir. Aux douleurs qu'il rencontrait sur sa route, il savait dire le
mot qui, en apaisant, fait naitre l'esperance. Ce fils
de paysan lorrain, terrien lui-meme par toutes les tendances de son etre, poss6dait, a n'en pas douter, ce
lerme bon sens dont on a pu dire, tant il itait commun autrefois chez nous, qu'il 6tait t n6 francais n
et qu'il courait les rues. II s'y hasarde moins de nos
jours! Mais il sonnait fort et all)gre dans les r6flexions,
les reparties, les observations que faisait dans le plus
simple de ses entretiens M. le chanoine Nicolas. Et,
ainsi, il s'apparentait a cette grande lignee d'educateurs, de formateurs de I'ime franqaise .qui, de saint
Vincent de Paul jusqu'a nos jours, cultivent chez les
futurs pretres de notre pays et y developpent les qualit6s foncieres de notre race : l'6quilibre et la mesure.
Plus tard, cur6s, professeurs ou missionnaires disperses
sur la vaste terre, ce qu'ils montreront dans leur enseignement et ce qu'ils feront aimer, c'est le visage 6ternel
de la France.
C'6tait, semblait-il, pour' M. le chanoine Nicolas
qu'avait kt6 trouv6e la fameuse maxime : In medio virtus.
Et, en effet, il repugnait aux mesures extremes et se
d6fiait de ce qui fait trop de bruit. Mais ilsavait poursuivre la rialisation de longs desseins, longtemps
m6dites, avec une sage et tenace lenteur. II allait son
chemin, d'un pas tranquille, comme font les paysanslorrains quand ils se rendent a leurs champs. Suaviter ac
forliter. Avec douceur et force. Car sa douceur et sa
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bonhomie si visibles ne pouvaient dissimuler sa robuste
inergie qu'a un regard tres distrait. Dans son pays,
ce n'est pas seulement dans le sol qu'on trouve du fer,
il y en a encore dans les Ames.
Comme il arrive d'ordinaire, c'est le cur6 de son
village qui avait devin6 sa vocation. Dans ce garcon
bien d6couple, au front intelligent, audacieux, parfois
frondeur, il sentit une ame forte qu'il fallait d'abord
discipliner, pour en faire une Ame d'ap6tre. Quelques
annees plus tard, en 1875, Jules-Francois Nicolas c616brait a Paris sa premiere messe. On le dirigea vers
l'enseignement dans les grands s6minaires. De toutes
les missions qui peuvent tenter I'activit6 d'un jeune
pr&tre, il n'en est pas de plus belle ni de plus f6conde.
M. Nicolas dut y reussir, car nous le trouvons, en
1904, sup6rieur, depuis onze ans, du grand s6minaire
de Troyes. Des 6v6nements qui sont de l'histoire
actuelle l'obligerent a s'eloigner de la Champagne. II
n'en manifesta aucune tristesse. Au contraire, pour un
pr6tre comme M. Nicolas, en pleine possession de ses
forces physiques et de ses moyens intellectuel§ et qui
aimait les tmes sacerdotales dont il avait d6ej une
longue experience, il y avait une belle occasion de se
lancer dans les retraites pastorales. C'est ce qu'il fit.
Ses courses apostoliques le conduisirent d&s lors aux
quatre points cardinaux de la France. C'est ainsi qu'en
1905, il vint pr&cher i Nice.
L'annee d'apres, M. le chanoine Lucius Michel,
superieur de notre grand s6minaire, mourait. L'6poque
6tait mauvaise. Le vote de la loi de S6paration allait
creer, pour l'glise de France, une situation difficile.
A la tate des grands s6minaires, en particulier, il fallait des hommes avis6s, de bon conseil et fermes. On
se souvint, chez nous, du predicateur de la derniere
retraite et l'on fit appel a son d6vouement. D'une ame
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genbreuse et qui se confiait en la Providence, M. Nicolas accepta.
Le grand s6minaire se trouvait encore A Cimiez. La
belle et puissante maison dont _Mgr Balain avait beni
la premiere pierre, que Mgr Chapon avait inaugurie
et dont M. Portal fut le premier superieur dut etre
abandonn6e. Exode cruel. La Terre promise fut trouv6e
provisoirement sur la colline de Saint-Antoine-Gines.tiere. Ce provisoire devait durer des annees. Comme
on n'avait pas trouv6 de maison assez spacieuse pour
contenir tous les services du s6minaire, on en loua
plusieurs assez petites.
Dans 'une se logeaient quelques s6minaristes, avec
un professeur. Un peu plus loin, une autre offrait 1'hospitalit6 a un autre professeur et a d'autres seminaristes. Un jour, y 6tant alle visiter un de mes anciens
.elves, je dus monter, pour acceder a sa chambre, sur
une 6chelle appuy6e en permanence a la facade. On
se serait cru dans un pays de mission. Par les jours de
mauvais temps, on se rendait aux cours en s'abritant
sous un parapluie. Mais l'horizon 6tait large et cet air
de liberti etait parfume d'oeillets. Tout de m&me, on
ne pouvait s'eterniser dans ces altitudes. On aspirait a
descendre.
On le fit dks qu'on eut trouv6 la maison actuelle de
Saint-Maurice. M. le sup 6 rieur s'y transporta vulontiers. Et la vie cl6ricale reprit son cours habituel.
M. le superieur ne s'y emprisonna pas. Les exercices
du seminaire n'epuisaient pas son activit6. Plusieurs
heures de classe par semaine, la lecture spirituelle
chaque jour, la retraite mensuelle a precher aux
pr&tres de la ville, sa porte toujours ouverte a chacun
de ses s6minaristes, tout cela ne lui suffisait pas. II
accepta encore de precher dans les paroisses et dans
les couvents. 11 y ajoutait les confessions dans plu-
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sieurs maisons de religieuses et les soucis des communaut6s dont il 6tait le superieur spirituel.
Le jour de sa mort, ayant, le matin, fait son cours
habituel d'herm6neutique sacr6e, il s'6tait, l'aprbsmidi, rendu a l'hospice Lenval pour y entendre les confessions, d'oi il 6tait rentre au grand s6minaire pour
y faire la lecture spirituelle. Rien, en apparence, ne
faisait pr6voir le malheur de la nuit.
Ayant pris son repas et sa recr6ation, comme tous
les soirs, avec MM. les directeurs, il se retira dans sa
chambre. A onze heures cinquante, une longue sonneriesubitement retentit. Onaccourutdanssachambre.
II se mourait. II demanda une derniere absolution a.
un de ses confreres. Mais la mort se hAtait. Et tandis
que ses levres murmuraient de supremes invocations
oi 1'on distinguait des appels A la a Bonne Mere ,, ii
expirait. Tout celan'avait pas dur6 plusde dix minutes.
Quand un des directeurs revint de la chapelle oi il 6tait
all6 chercher les Saintes Huiles, M. le sup6rieur n'6tait
plus. L'ange de la mort l'emportait d6ja vers-Dieu.
II avait comptd c6l6brer, cette ann6e, ses noces d'or
sacerdotales, puis prendre une retraite que cinquante
ann6es d'un travail ininterrompu lui avaient si bien
m6rit6e. Une difaillance de ses forces, survenue l'6te
dernier a Thorenc, l'avait averti qu'il allait falloir se
menager. Mais, a peine remis de cette secousse, il
n'en fit rien. II n'alligea aucune de ses occupations,
bien loin d'en'diminuer le nombre. Et il vient de
mourir, succombant a la tAche, comme le bon ouvrier
qui, apres une journ6e bien remplie, tombe de fatigue
au seuil de sa maison. Dieu lui-meme sera venu le
recevoir et I'introduire dans la lumiere et le repos
6
ternels.
Le diocese, reconnaissant, lui a fait de solennelles
funerailles. be tous les points du dipartement, les
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pr&tres sont accourus. Nous en avons compt6 cent dixhuit. Ses vnd6rables collbgues du chapitre, le clerge
de la ville en habit de chceur, firent a son corbillard
une couronne d'ardentes priJres. Le rassemblement
se forma sur la place du Palais vers neuf heures et
demie. Des delegations de nos differentes communaut6s s'6taient groupees en une vaste assemblee de
tristesse et d'esperarce chritienne. Les 61eves du grand
seminaire, les Filles et les Sceurs de la Charit6, les
Sceurs de la Sainte-Agonie, de la Visitation, de l'&cole
Jeanne-d'Arc, les Dominicaines, les Petites Soeurs des
Pauvres, les Associations des Veuves de la Guerre, de
l'Apostolat de la priire, du Souvenir francais, des
de6lgu6s de nos Ecoles libres et de beaucoup d'autres
pieuses Associations du diocese, composaient un long
cortege de regrets, de respect et de profonde ven6ration. Le deuil 6tait conduit par un de ses amis d'enfance, M. l'abbi Vidal, de Marseille, entour6 des professeurs du grand seminaire. Les cordons du poele
6taient - tenus par M. le vicaire g6enral honoraire
Sounce, le chanoine Ponsard, sup6rieur de 1'6cole
Massena, l'abb6 Blancardi, sup&rieur du petit seminaire de Laghet, le chanoine Ferrier, MM. Cartier de
Dom Bosco, et Bonfante. La levee du -corps avait 6t6
faite par M. le vicaire general Chanvillard qui fut
autrefois son collaborateur, et la grand'messe fut
chant6e par M. le vicaire general Germond, Mgr l'Auxiliaire, qui assistait autr6ne, donna I'absoute. La cathidrale 6tait remplie d'une foule pieuse venue pour s'associer plus 6troitement au deuil de tout 1e clerge. Sur
cette assembl6e, 6mue par une commune douleur, la
maitrise, que dirigeait M. I'abbi Roux, fit passer les
plus beaux, les plus tragiques, les plus 6mouvants de
ses chants funebres, forme vivante et harmonieuse de
nos esp6rances chr6tiennes.
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Ce furent MM. les chanoines Lottier et Brunner,
tous deux amis personnels du defunt, qui accompagnerent le corps jusqu'au cimetiere du ChAteau et
dirent sur le cercueil les dernieres prieres de I'~1glise.
Puis, ce cercueil asperg6 encore une fois d'eau benite,
fut pouss6 doucement dans le caveau.
L'endroit est austere. Une simple dalle de marbre
en avant d'un mur. C'est 1 que le bon M. Nicolas va
dormir son dernier sommeil. Ou plut6t ce ne sont 1l que
trompeuses apparences. La clart6 s'est maintenant
levee pour lui. II vit dans 1'6ternelle lumiere. Son existence mortelle, brusquement interrompue, s'est 6panouie dans le bonheur divin, comme ces fleurs qui,
longtemps ferm6es, s'ouvrent tout d'un coup au soleil
qui se 1ive. Que du ciel oi, selon la parole des Livres
saints, brillent les Ames de ceux qui ont enseigne la
justice A la jeunesse, il 6claire ses amis et ses 61ives
qui cheminent encore dans les p6nombres, les mr1lancolies et parmi les luttes de la terre !
Th. GIAUME.

(Semaine religieuse de Nice.)
LETTRE DE MGR RICARD
AdministrateurA postolique, au Clergi, aux Communautis
religieuses et aux Fiddles du Diocese

NOS TRES CHERS FRERES,

Lui, subitement, dans la nuit du
Dieu a rappele6
15 an 16 janvier, l'Ame du tres d6vou6 et tres cher
superieur du grand s6minaire de Nice, M. le chanoine
Jules Nicolas, vicaire g6neral honoraire.
La veille, il avait travaill6, comme il travaillait,
chaque jour, au grand s6minaire, comme il travaillait,
chaque semaine, dans une des communautes religieuses
dont il avait la charge. Vers le milieu de la nuit, tout
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a coup indispose, se sentant mourir, il appela, et,
assist6 des directeurs acconrus en hate, il expirait.
La mort s'6tait fait annoncer: pendantles dernieres
vacances, il avait dC quitter brusquement I'altitude
de Thorenc oi le service des ames I'avait appel6.
Cependant, sa sant6 s'tait amblior6e et la joie de se
retrouver entour6 de ses seminaristes, de les voir, cette
ann6e plus nombreux, I'avait consolidee; ii envisageait I'avenir avec confiance.
A la reunion sacerdotale de ce premier mois de
1'annee, dont il fut comme pour les autres le pr6dicateur, on remarqua son insistance a parler de la fuite
du temps, de sa valeur, de son emploi, et la mblancolie de sa voix en lisant la preparation a la mort. La
mort est venue pour lui, comme l'annonce l1'vangile,
a la maniere des voleurs, mais elle 6tait attendue :
mort subite, non pas impr6vue.
Autour de son cercueil, les pretres dont ii faisait
l'dification, les s6minaristes dont il 6tait le pere, les
communautes religieuses dont il se fit l'appui, sont
venus apporter le dernier hommage de leur veneration.
Nous aurions voulu, Nous-meme, relater, an cours
de la c6r6monie fundbre, les 6tapes de sa vie afin que
ses rouvres apportassent autour de sa m6moire le
rayonnement des justes et des ap6tres : les regles de
l'Eglise ne le permettaient pas.
Ceux qui Pont connu lui rendent, dans la Semaine
religieuse, ce pieux devoir, afin que toutes les ames
sacerdotales et religieuses qui ont profit6 de son
labeur prient pour Ie repos de son ame et demandent
a Dieu, pour le diocese de Nice, des ap6tres d'une
aussi surnaturelle valeur. Le repos 6ternel de 1'tme
du ven&r6 d6funt, les fidiles eux-memes auront a
coeur de le demander a Dieu, car par lui furent formis.
un grand nombre de pretres qui ont actuellement

charge d'ames. Si, en effet, les fideles sont tenus par
devoir de justice a garder le souvenir de leurs pasteurs, ils se souviendront par reconnaissance du superieur du seminaire qui travailla avec un si long
devouement a les leur pr6parer.

T

Louis-Marie RICARD.

LEvique auxiliairede Nice.

M.

LOUIS DILLIES

Les anciens 6lives du petit s6minaire de Saint-Pons
et les pr&tres dont il fut l'ami ont appris avec regret
la mort de M. Dillies, d6c6d6 a Lille, le 13 janvier 1925.

M. Dillies arriva a Saint-Pons en 1889. II venait de
Notre-Dame de Prime-Combe, oi il avait seconde pendant queique temps son oncle, de sainte et v6neree
m6moire. Ancien le6ve de l'Institut Catholique de
Lille, licencie es lettres, il prit imm6diatement la
classe de rh6torique qu'll professa jusqu'en 189 6, oi
il remplaca M. Dufau, comme superieur.
II fut un educateur dans toute la force du terme.
Sans doute, il aimait beaucoup l'enseignement, mais
il aimait avant tout l'ame de ses 61ves. Clair, precis,
6legant, d'un goft sdr et classique, il donna un vif
essor aux belles-lettres dans la maison : lui-meme
composait parfois les pieces de the6tre que jouaient
ses l66ves. Sa noblesse d'ame, sa delicatesse de coeur
lui valurent de fortes amities malgr6 la distinction
parfois un peu distante de toute sa personne. Sa pi6t,
profonde, intelligente, pratique rayonnait autour de
lui. Pr&cedant le mouvement liturgique et eucharistique du pontificat de Pie X, ii avait su promouvoir
parmi les ,1eves la pi6te liturgique et 1'amour de la
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communion fr6quente : aussi eut-il la jole de voir naitre
de nombreuses vocations.
La persecution de 1902 1'exila en Hollande oi il
fut superieur du s6minaire Saint-Vincent de Wernhout.
Mais il gardait toujours le souvenir de Saint-Pons.
Comme il aimait a en parler, comme il recevait avec
joieles anciens 6leves qui venaient volontiers le visiter
jusqu'en ces lointains pays I
Apres la guerre, il fut nomm6 Visiteur de la province d'Aquitaine, en residence a Bordeaux, mais les
privations qu'il avait dft subir - consequences du
blocus - avaient achev6 d'6branler sa sante et l'oblighrent de r6signer ses fonctions. II fut nomm6 directeur au s6minaire de l'Institut Catholique de Lille,
oh les 6tudiants recherchaient sa direction spirituelle
et goitaient ses lecons de grec scripturaire. C'est 1l
qu'il est mort, emport6 par la grippe, qui eut raison en
deux jours d'un organisme 6puis6. C'6tait un saint,
a-t-on dit. Oui, et ses confreres qui l'ont cornnu dans
l'intimit6 pourraient dire quelles vertus justifiaient
ce titre : son esprit d'oraison, son amour de NotreSeigneur et des ames, sa douceur et son humilit6, sa
mortification. Qu'il veille du haut du ciel sur ce s~minaire qu'il a tant aime et qui gardera pieusement son
souvenir !
(Semaine religieuse de Montpellier.)
Le S6minaire acad6mique vient de perdre, en Ia
personne de M. Louis Dillies, d6c6d6 le mardi 13 janvier, un prhtre d'un rare talent et d'une rare vertu.
Directeur tres appreci6 et tres aim6, c'6tait un guide
eclair6, exp6rimente, respectueux de l'action de Dieu
daus les ames; c'6tait un 6veilleur d'id6es, d'id6al,
d'energie, un infatigable ouvrier du bien, un modele
trbs discret mais seduisant, de vertu sacerdotale.
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Lorsque apris un long exercice de I'autorit6 A la
tete de maisons importantes, on fit appel a son devouement et a son abnegation pour un poste qui r6clamait,
avec les richesses de son talent, toutes les d6licatesses
de sa. vertu, il r6pondit a l'appel avec simplicit6. Puis,
laissant toutes les initiatives dont il 6tait coutumier et
qu'il menait avec une belle d6cision et de remarquables
succes, il se cantonna dans son ministere modeste,
mais combien fructueux, de modeleur d'ames.
A ceux qui, nombreux, recherchaient sa direction,
il prodiguait, sans compter jamais, les tr6sors de sa
sagesse, de sa pibt6 et de sa science. Toujours ii les
laissait sous le charme de satendre et vivante charit6.
Mais sur tous il faisait rayonner la lumiere de sa
vie et de sa pens6e, 1'ascendant de ses vertus, la simplicit6 puissante de son eloquence.
Il mettait A la disposition de qui les voulait, son
d6vouement et son affection. II donnait son cceur
jusqu'a I'amiti6 a qui la savait conquerir, A qui savait
mettre son Ame A I'unisson de la sienne, par 1'6livation
des pens6es ou l'ing6nuit6 de la foi, par 1'6lan de la
vertu ou par la sinc6rit6 du devouement au service de
Dieu.
A ses visiteurs, il donnait, des l'abord, la jeunesse,
toujours en 6veil, de son esprit si fin et si alerte, la
flamme toujours vive, ou sans cesse ravivee, de son
regard, de son sourire, de son entrain, et aussi celle
d'une charite que la fatigue ne parvenait pas a
dompter.
M'algr6 lui, son influence d6bordait le cadre de ses
fonctions. De pros, de bien loin parfois, on sollicitait
ses conseils et son aide. II allait ici et 1~, 6cbauffer les
ames, les sanctifier, les benir, 6clairer les esprits, sugg6rer de vastes desseins ou d'humbles initiatives,
stimuler et encourager, organiser. II faut respecter
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sur tout cela un secret dont cet humble ktait si jaloux.
Dieu seul avait le droit d'admirer. Deus qui videt it
abscondito reddet tibi.
L'Universit6, qu'il aimait comme un fils, et qu'il
voulait toujours plus puissante et plus belle, pour
laquelle il revait une couronne, chaque jour plus riche,
de brillants et pieurx docteurs, 1'Universit6, dont il
suivait toujours avec le plus vif interet les grandes
manifestations academiques et dont il voyait monter
avec une sorte de fiert6 filiale les bWtiments nouveaux,
gage de sa force, de sa vitalit6, de sa maturit6, I'Universit6, elle aussi, perd en lui un auxiliaire pr6cieux.
II savait, a 1'occasion, orienter d'une main sfre et
ferme, autant que discrete, les jeunes intelligences
sur lesquelles rayonnait sa fine et haute culture intellectuelle, et il secondait ainsi, dans les limites de son
ministere, le travail des maitres de l'Universite.
Ancien l66ve de notre Facult6 des lettres, alors .
ses d6buts, la Facult6 avait 6t6 heureuse de le voir
revenir tout a c6t6 d'elle, a peine separe par les cloisons des corridors du s6minaire. D6ja, il lui avait fait
grand honneur dans le cours de sa vie laborieuse. De
belles ceuvres d'enseignement secondaire, jadis dirigees et meme organis6es par lui, ont bne6fici6 par lui
de la formation de l'Alma Mater, de sa science, de sa
culture. Plusieurs generations de jeunes gens, conduits
par lui aux differentes carrieres de la vie, surtout au
sacerdoce, conservent un reconnaissant et imperissable
souvenir, nonr seulement de son divouement infatigable et de i'emprise qu'il exercait sur les ames, mais
aussi de l'essor exceptionnel qu'il donnait aux intelligences et de l'6lau d6cisif qu'il a donn6 Ileur vie.
Un exemple. 11 6tait parvenu, dans une des maisons
dont il fut superieur, a faire apprecier et goiter, de
toute sa jeunesse scolaire, en lecture publique, pen-
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dant les repas, les chefs-d'ceuvre classiques, anciens
et modernes. Depuis a Hombre , jusqu'i a Tartarin »,
tout ce qui, dans les littiratures de tous les pays et
de tous les temps, repr6sentait une valeur 6ducative,
et qui, par ailleurs, se laissait aishment expurger,
defilait, au cours de quelques annees, devant les imaginations charm6es de ses enfants. La lecture, confiee
d'ailleurs a une equipe de lecteurs de choix, faite
avec intelligence et souci des nuances, devenait pour
toute la maison, meme pour les plus jeunes, une lecture du plus vif int6ret et, en meme temps qu'un
regal savoureux, un puissant moyen de formation.
Elle enchantait les ames, animait au travail, formait
le goit. Les jeunes gens sortaient de sa maison, epanouis, radieux, animus d'une belle et humble confiance.
Un autre exemple : disireux d'&viter a ses 616ves
certain usage du dictionnaire, qui se contente de
feuilleter le gros livre et qui empkche la r6flexion
chez le jeune forcat condamn6 A tourner des pages, il
avait a peu pres completement banni de sa maison le
dictionnaire. On ne s'en servait que tres rarement,
pour des travaux exceptionnels. Tous les devoirs, les
compositions elles-memes se faisaient avec un simple
( vocabulaire ), qui comprenait tous les mots usuels
de la prose classique, latine et grecque, avec les racines
principales et qui avait 6t6 compos6 sous sa direction
par un groupe de professeurs dont il 6tait 1'ame. Les

6elves de

6 e,

de 5', de 4e, apprenaient ce petit livre

par coeur et faisaient en ou'tre sur lui tout un travail
de lexicologie qui en p6n&trait les intelligences. Des
lors, les esprits, bien arm6s de cette science si precieuse du vocabulaire, pouvaient, sans dictionnaire,
affronter les devoirs des classes sup6rieures. En cas
de difaillance de la m6moire, le petit vocabulaire,
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familier avait vite fait de livrer de nouveau son secret
a la m6moire infiddle.
Ainsi, r6solument et hardiment, le PNre Dillies
renouvelait les m6thodes et formait des hommes.
Cet iducateur remarquable arriva au seminaire
acad6mique en octobre 1920, Ag6 de 58 ans. I1 6tait
ne a Sailly-lez-Lannoy, le 23 mai 1862. Malgr6 sa

sante delicate, on esp6rait qu'il pourrait, moyennant
quelques m6nagements, fournir dans ses nouvelles
fonctions une longue etape. Helas! il disparait ayant
A peine commence sa cinquieme annee. Mais en ce
peu de temps, il a laiss6 au s6minaire une empreinte
ineffaqable. Les s6minaristes en ressentent une legitime fiert6 qui n'a d'egal, aujourd'hui, que leur deuil.
L'Universit6 a apport6 trbs large le tribut de sa
sympathie au s6minaire et elle a contribu6, avec le
clerg6 de la ville, avec les representants des communaut6s religieuses et quelques amis de choix, a faire
de la ceremonie des fun6railles la glorification de cet
humble dont I'Ame a su trouver dans la vie cachbe,
la compagnie tres intime de Notre-Seigneur JesusChrist. 0 felix anima!
(Revue des Facultis catholiques de Lille.)
MAZAMET

On a fete magnifiquement le cinquantenaire de la
fondation de l'h6pital Saint-Jacques. C'6tait aussi le
jubil6 de la sup6rieure, seurJuliard. Une grand'messe
a 6t6 celebree en plein air; M. Durand a b&ni le
monument comm6moratif, la statue de saint Vincent.
1I y eut des discours de M. Georges Tournier, maire
de Mazamet; de M. Reille-Soult, d6put6 du Tarn, qui
montra saint Vincent comme le vrai socialiste; de
M. Durand, sup6rieur du grand seminaire. La fete
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se termina par une s6ance de projections et un feu
d'artifice.
SCEURS POLONAISES EN FRANGE

II parait qu'il y a environ 3o ooo Polonais en France,
travaillant dans les mines du Nord. On a demand6
des soeurs polonaises pour s'occuper de leurs compatriotes; il y en a actuellement 16 dans diff6rentes maisons minieres qui s'occupent des enfants, font les cat6chismes et visitent les malades a domicile.

BERCEAU OE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Les membres des conferences de saint Vincent de
Paul, de Bordeaux, ont fait leur sixieme pelerinage
au lieu de la naissance du grand ap6tre de la Charitt
les 21 et 22 avril 1923. Ozanam y 6tait venu en6 1853.
Les membres des conferences y vinrent en 185 avec
Mgr Dupuch, au nombre de Soo; l'oeuvre du Berceau
n'existait pas encore; on entendit la messe a Buglose
et on vint faire un pelerinage au chene et a la maison
de Ranquine.
En i858, second pelerinage.preside par le cardinalarcheveque de Bordeaux; il y avait 56o phlerins.
Le troisieme pelerinage eut lieu le 24 avril 1864,
date de l'inauguration du Berceau.
On revint en 1868, en 1875 et, depuis ce temps, les
conf6rences de Bordeaux n'6taient pas revenues.
En 1923, apres une absence de pres de cinquante
ans, 77 membres de Bordeaux et 59 de Bayonne
revinrent au Berceau de saint Vincent.
Voici le recit de leur pelerinage que nous empruntons a une petite plaquette qui a 6t6 envoyee A M. le
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Superieur general par M. le comte F. d'Humiýres,
president du conseil central de Bordeaux :
Nos confreres de la Gironde formaient deux groupes.
Le plus nombreux quittait Bordeaux des le samedi a
deux heures. I1 etait conduit par Mgr Adam, 6veque
de Tmui, venerable auxiliaire de S. E. le cardinalarcheveque de Bordeaux qui, malgr6 son grand age,
s'etait impose la fatigue d'un voyage en 3 ' classe pour
ne pas se separer des pelerins. Un de nos confreres
qui c6elbrait le meme jour le cinquantieme anniversaire de son entree dans notre oeuvre, avait tenu a faire
partie de ce premier groupe.
Apres un parcours qui dura trois heures, mais que
I'entrain de nos confreres rendit court, la caravane
debarquait a la halte du Berceau de Saint-Vincent-dePaul. Une voiture y attendait Mgr Adam; elle avait
it6 mise a sa disposition par les RR. PP. Lazaristes
qui, mus par une de ces d6~icates attentions dont ils
out le secret, avaient tenu a lui iviter le trajet a pied
de la halte au couvent. Mais, -Mgr Adam ne se contente pas d'etre le guide spirituel du phlerinage, il
veut en etre le guide effectif. Une voiture, semble-t-il
dire, mais c'est fait pour les jeunes! II prend done la
tate de la caravane que devanqa la voiture tout encombr6e de bagages.
Mais, les Pires ont entendu le cahot des roues.
En hate, ils donnent leurs dernieres instructions,
rassemblent dans la cour leurs eleves, les groupent,
avertissent le carillonneur qui depuis longtemps d6ja
est a son poste. Les cloches commencent a sonner
lorsque la voiture d6bouche vers le ch&ne v6enrable.
Aussit6t, M. le sup6rieur se precipite, les enfants
semblent allonger le bout de leur nez pour mieux
voir. O stupeur! L'6veque se serait-il metamorphos6?
C'est a des bagages que les honneurs sont rendus.

--- 383 L'6motion causee par ce leger incident se calm6
lorsque arrive le gros des pelerins. Chacun de nous
est tout de suite seduit par la cordialite si simple et si
naturelle avec laquelle nous sommes accueillis. Nous
sommes . peine arrives depuis un instant et, deja,
nous nous sentons comme dans une maison paternelle
que nous revcrrions apres une longue absence. Filles
de la Charit6, Lazaristes, confreres de saint Vincent
de Paul, n'appartenons-nous pas tous a une mime
famille? S'il n'y avait pas eu des liens tres 6troits,
nous ne nous serions pas assis a la table des Peres,
nous n'aurions pas eu le tres rare privilege de passer
une nuit dans le convent et, profitant du calme du
soir, propice . la meditation, nous n'aurions pas rev6cu
si intimement l'enfance de notre saint Patron si pleine
de grandes et fecondes lecons.
D'abord, le regard est tout entier absorb6 par
l'6norme chine trapu au tronc et aux branches gigantesques, dont les piliers de maconnerie forment comme
des batons de vieillesse. Son feuillage 6pais abrite un
modeste autel. A l'6tonnement qui est, d'ailleurs,
aussit6t dissip6, succede la m6ditation. Cet arbre est
un t6moin. Sans doute pour le profane il n'a pas
d'histoire; moins fameux que ce chene de Guernica
qui abritait sous son ombre les anciennes assembl6es
euskariennes et qui est v6nere comme le symbole des
libertes basques, moins connu que cet inorme tilleul
dont la victoire de l'ind6pendance suisse marque la
plantation, I'arbre de Pouy contient tout un ensei-.
gnement.
Sous son ombre, saint Vincent de Paul gardait le
troupeau, .grenait son chapelet, suscitait d6ja l'admiration de ses petits camarades par sa douceur et par
6
sa piet6. C'est lU qu'inspir par Dieu, il a concu ses
grands desseins dont la r6alisation marquera une nou-
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velle diffusion de la charit6 dans le monde et a travers les sidcles. Alors, l'Ame, captiv6e par ces souvenirs qui la hantent, est insensiblement entrainee a la
priere et se sent de plus en plus pouss6e a la pratique
de la charit6.
Mais, au fur et a mesure que ces reflexions nous
absorbent, chacun de nous est comme instinctivement
attir6 vers cette maisonnette, semblable a celles que
nous avons long6es, chemin faisant, mais trop bien
entretenue. C'est 1 qu'est n6 notre saint Patron. Helas!
la piete humaine, sous le louable pr6texte de la conserver, l'a un peu modifiee; la chaux qui la recouvrait,
la terre battue et- malax6e que retenaient des poutres
obliques et mal 6quarries, ont et6 enlev6es et remplacees par des tuiles trop modernes, par des briques
trop polies et par des bois trop faonnis. Mais, cependant, dans son ensemble, la restauration apparait
comme une reproduction de la r6alite, puisque le
caractbre rustique du modeste 6difice a 6te jalousement
conserve. Et cette impression se pr6cisera encore
lorsque nous penetrerons dans l'interieur : les chapelles si simplement, mais si pieusement ornees, en
lesquelles a 6t6 transformee la vieille habitation de
saint Vincent de Paul, nous aideront a nous introduire,
en quelque sorte, dans l'intimite de notre saint Patron
et a nous inculquer son esprit.
Aussi, arraches aux pr6occupations mesquines de
leur vie temporelle, nos confreres se sentiront attires
vers la vie spirituelle. Avec quelle foi, le soir sous le
chine, dans le calme reposant de cette nature landaise,
chanteront-ils le Magnificat et reciteront-ils leur priere,
cet autre chant du soir, apres une journ6e de cet aii
tout embaum6 des senteurs de genets et des aromes
des pins!
Puis, ce sera, dans ce couvent paisible, le long et
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bienfaisant sommeil qui fixera les resolutions de
l'arriv6e. La communion stra le prelude n6cessaire
du dimanche. Pour que nos impressions ressenties
sous le ch&ne, dans la maison de Ranquine et dans
cette atmosphere de foi, ne se r6duisent pas a des
impressions fugaces et se transforment en des resolutions durables, nous avons besoin de la grace divine
qui nous donne la force. Cette grace, cette energie,
oi la puiserions-nous si ce n'est dans 1'Eucharistie ?
La messe de communion terminee, apres le petit
dejeuner, les confreres se dispersent dans les jardins
a la flore m6ridionale, biep soignes et entretenus avec
tant d'art qu'ils donnent l'impression d'un square de
ville.. Ils font leur tourn6e de propri6taire et sont tout
6tonn6s que le monastere suffise lui-meme a ses
besoins et qu'il ait organise sa boucherie, son abattoir,
sa boulangerie et tous les ateliers n6cessaires i son
fonctionnement. Si certains utopistes avaient la curiosite de visiter le couvent du Berceau, ils y puiseraient,
avec l'esprit de charit6 qui leur fait completement
d6faut, les notions d'organisation sociale qu'ils
ignorent.
Mais, pendant que se poursuit cette visite de propritaire, iesgroupes de confreres ne cessent d'arriver.
On s'empresse autour d'eux avec la m&me curiosit6
sympathique que s'ils d6barquaient apres une longue
et p6nible traversee. Naturellement, tons sont venus
sans incident, i l'exception peut-etre du dernier groupe
bordelais dont les membres ont accompli un acte de
courage en se levant &-quatre heures du matin.
De memoire de cheminots, on n'avait jamais tant.vu
de voyageurs pour le Berceau de Saint-Vincent-dePaul; aussi le stock de billets prevus pour cette
pour
station 6tait vite 6puis&. D'ot la n6cessitA
a
billets
des
preparer
I'employ6, qui va maugr6er, de
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la main et, par voie de consequence, les recriminations
des voyageurs contre l'Administration qui n'a pas su
prevoir et les plaintes des chasseurs qui, en manquant
leur train, voient deja compromis leurs exploits.
Mais, voici la cloche qui appelle. C'est 'heure de la

messe pontificale. Les conversations s'arr&tent instantandment, les groupes se disloquent, le sanctuaire se
remplit. Avec I'agilite d'un jeune pretre, Mgr Adam
gravit les degris de l'autel. Montrant une fois encore
l'attachement profond qu'il temoigne a notre oeuvre,
il cilbrera le saint sacrifice, tandis que les orgues
retentissent sous la main habile d'un maitre de chapelle
d&licat et que les eleves des Peres ex&cuteront avec
brio leschants les plus exquis. La cantate a saint Vincent de Paul, a l'air enlevant, qui terminera La messe,
eveillera h nouveau dans l'ime des confreres cette6motion religieuse qui entraine les r6solutions.
Puis, le d6jeuner au refectoire, ravive aussi, apris
le coucher an dortoir, -le souvenir lointain des anaues
de college. Ce souvenir sera si prenant qu'il deviendra
presque une realit&. Avec la m6me hate febrile quejadis, lorsque aprbs le repas ils se pr&cipitaient vers la
ricreation, nos confreres donnent maintenant l'impression qu'ils vont faire l'6cole buissonnikreLa-bas, l'Adour, grossi par les pluies, roule les eauxi
furieuses d'un torrent, les frondaisons des bois qui
l'entourent sont, au printemps, d'un vert si delicieusement nuanc6; les uiaisons landaises sont comme de
petits chalets basques egares en Gascogne. Cette
nature est si prenante qu'elle risque de retenir troplongtemps l'Fttention de nos confriees et de leur faire
oublier l'heure de I'Assemrble ginerale. M. le Prisident du Conseil central le craint; de loin, nous apercevons sa haute silhouette; a le voir allet et venir sur
la route, porter le regard dans toutes les directions,
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-nous devinons qu'il est inquiet. Mais qu'il se rassure!
A l'heure fixie, tout son troupeau sera rentre au
bercail et 1'Assembl6e ge6nrale s'ouvrira sans une
minute de retard.
L'Assemblee ge6nrale rev6t un caractere inaccoutum6 de solennite; Mgr Adam la preside, Mne la Sup&rieure des Filles de la Charit6 du Berceau, M. le Sup&
rieur du Berceau, des Lazaristes nous font I'honneur
d'y assister. 11 est immediatement proced6 a l'appel
des conferences du Sud-Ouest.
Puis, M. le President du Conseil central des conf6rences de la Gironde adresse, au nom de tous, ses
remerciements a M. le Sup&rieur des Lazaristes pour
la r6ception si paternelle et si attentive qu'il a bien
-volunous minager. II exprime egalement sa gratitude
a Mine la Supjrieure des Filles de la Charite qui nous
fait le tres grand honneur d'assister a notre Assemblee
gen6rale.
La parole est ensuite donnie aux rapporteurs de la
Gironde, des Landes, des Basses-Pyrenees, de Lot-.
et-Garonne et de Tarn-et-Garonne. Partout, le nombre
des conferences se multiplie, celui des confr&res
s'accrott et les euvres de charite auxquelles nous nous
interessons prennent les formes les plus diverses et
les plus fecondes.
M. le Sup6rieur tient a nous dire la joie qu'il a
-eprouv6e en nous recevant, et nous demande de
revenir. Aussit6t, par acclamations, I'Assembl6e gen&rale decide qu'un nouveau ptlerinage aura lieu dans
deux ans.
Enfin, Mgr Adam, tirant la conclusion pratique de
notre journ6e, nous conseille de faire le plus de bien
possible et de nous adresser a la jeunesse intellectuelle
-dans laquelle nous recruterons des chefs.
La priere traditionnelle est a peine terminie que
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nos confreres s'6grenent pour la derniere fois vers la
chapelle oi un salut tres solennel, pr6sid6 encore par
Mgr Adam, cl6ture le pelerinage.
Puis, ce seront les adieux aux Lazaristes pour leur
accueil empreint d'une si cordiale simplicit6. Adieux
un peu hatifs, car un confrere a 6mis le projet, qui
s'est r6pandu de l'un a l'autre, gagnant tous les coeurs,
de terminer cette journ6e par un pelerinage au Sanctuaire de Buglose.

ESPAGNE
Lettre de M. BALLESTER, pritre de la Mission
h M. ROBERT, secritairegineral de la Congrigalion
CHER MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

La grdce de hotre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je vous envoie la relation que vous m'avez demandle
sur le voyage de notre Tres Honors Pere en Espagne.
Ne vous attendez pas A la trouver tres complete, car
il faudrait pour cela un gros volume, tellement ce
v6n6re Pere a vu et entendu de belles choses. Je ne
m'arrete qu'aux plus saillantes, et a ce qui peut etre
utile et interessant pour la double famille du monde
entier.
BALLESTER.

Notre Tres Honore Pere quittait Paris, comme vous
le savez, le 8 octobre a huit heures quinze du soir
accompagn6 par l'un de ses assistants, M. Mac Hale
et par M. Ballester, directeur des Sceurs; il arrivait a
Hendaye, la derniere ville frontiere, le 9, a sept heures
cinquante-lrois du matin; la, au lieu de continuer
jusqu'a Irun oi I'on pensait se r6unir avec les con-
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freres et les sceurs, une agr6able surprise 6tait pr6parke: M. Atienza, Visiteur des missionnaires de
la province de Madrid, et directeur des Sceurs,
M. Comellas, Visiteur des confreres de la province de
Barcelone, les sup6ricurs des maisons de Pamplona,
Limpias, Ramales, Murguia, et plusieurs autres superieures des Filles de la Chariti de la r6gion appartenant aux deux provinces, attendaient, ayant a leur
disposition plusieurs automobiles, dont unede S. M. la
reine Marie-Christine, qui, de San Sebastian, oh elle
6tait en villkgiature, l'avait gracieusement offerte
pour le Superieur general. Ce voyage s'ouvrait done
sous de bons auspices oi les filiales et memes royales
pr6venances accueillaient d&s le d6but notre si bon et
v6nere Pere; celui-ci prenait place dans l'automobile
de la reine mere Marie-Christine, tandis que par petits
groupes les Missionnaires de sa suite occupaient les
autres automobiles retenues d'avance et qu'on roulait
ainsi t toute vitesse sur le chemin d'Irun, passant sans
entraves la douane espagnole qui avait requ ordre de
ne v6rifier ni passeport, ni bagages.
En arrivant a l'h6pital d'Irun, notre Tres Honor6
Pere put c6elbrer la sainte messe, pendant laquelle
nos Sceurs firent entendre de beaux chants; ce fut un
moment d'6motion que devaient suivre beaucoup
d'autres que ce premier acte en terre espagnole. Apres
la sainte messe, visite assez breve de la maison, puis
du dispensaire de la Croix-Rouge pour prendre au
plus t6t le chemin de San Sebastian, oh la reine MarieChristine voulait etre une des premieres a saluer
notre v6ner6 Sup6rieur.
Les automobiles glissent facilement sur cette magnifique route oh, a plusieurs reprises, quelques d6tachements de gendarmes saluent tres bas l'automobile
qu'ils connaissent bien pour etre du palais, et par 1l
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m6me, ils saluent notre Tres Honor6 Pere et ses
accompagnants.
Nous arrivons a la Croix-Rouge de San Sebastian,
oh la reine Marie-Christine etait d6ji rev'tue de la
blouse blanche des infirmieres; Sa Majest6 souhaite
tres aimablement la bienvenue a notre Pere et, en
compagnie de sceur Pilar, la superieure que la reine
appr6cie beaucoup, I'invite avec la plus grande simplicit6 a visiter l'h6pital. Sa Majest6 connait tous les
malades, et mieux encore elle sait y interesser tout le
monde, ce qui est d'une grande facilite pour notre
ven6r6 Pere. Mais il est n&cessaire de se hater, car
i onze heures et demie, il fallait saluer en passant
nos sceurs de l'asile de Saint-Joseph, y d6poser nos
bagages et nous tronver midi a la Misericorde, situie

dans les environs de San Sebastian. Notre arriv6e y
est annonc6e par des fusees et 1'entree se fait aux
accords de la marche royale tres bien exicute par la
fanfare de la maison; tandis que l'orgue prelude dans
la chapelle splendidement illuminee, le chant du
Te Deum, cri de reconnaissance 6chapp6 du coeur de
tous les enfants. De la chapelle debordante du personnel de la maison et des sceurs, on se rend dans la
salle des fetes pour y 6couter un beau compliment,
puis des morceaux de chants typiques qui interessent
I'oreille musicale de notre Pere. II se pr&te avec bont6
a poser pour plusieurs photographies et cela avec une
bonne grace sans pareille.
De la, c'etait bien au tour de la Communaute de
jouir d'un moment d'entretien paternel; aussi c'est avec
enthousiasme que nos cheres sceurs saluent notre
venbr6 Phre qui consent ensuite a s'appartenir un
instant pour diner; ce repas ne pouvait etre retarde
davantage, car c'6tait maintenant en son palais de
Miramar que Sa Majest6 voulait recevoir avec honneur
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notre v6ndr& Pere. Celui-ci put s'entretenir an long
moment avec Elle, puis MM. Mac Hale, Atienza,
Comellas et Ballester furent introduits et restirent
charm6s de la bienveillance royale. Sa Majest6 les
obligea aimablement a signer dans son album, et avec
tous leuas titres comme Elle le disait Elle-meme.
Une troisieme fois nous devions avoir P'honneur de
nous retrouver avec Sa Majest6 : ce fut au grand casino
de San Sebastian, transforme en h6pital par ses soins
et ceux de la superieure de la Croix Rouge. Les vastes
salons du casino 6taient remplis des blessis de la
guerre que l'Espagne soutienten ce moment au Marc,et, malgr6 la triste impression iprouvie, combien l'on
itait heureux de voir consacris k la charite ces murs
qui tant de fois oat kt6 t6moins d'excis et de scenes
de d6sespoir!
Sept aatres maisons de San Sebastian furent visit6es,
l'asile Matias, la prison, les Acoles Elizaran, celles de
la Sainte Famille, I'h6pital civil et dewx cliniques :
celle du Dr Egafia et celle du Dr Izaguirre; ce furent
done sept occasions nouvelles pour le Tres Honore
Pere de se gagner les coeurs par sa simplicit6 et sa
bont6.
* La premiere unit de cette journae si bien employ6e
devait se passer a l'asile de San Jos. Pendant la
recreation, notre Tres Honor6 Pere eut encore labonte
de distribuer des images et d'6couter nos sceurs dont
plusieurs. desiraient lui parler.
La journke du lendemain ne fat pas moins remplie,
car des. six heures et demie, notre Trbs Honore Pere
disait la Sainte Messe et distribuait la Sainte Communion aux soeurs de San Sebastian et des environs

dans la chapelle de 1'asile de San Jose. Immediatement apres laMesse, il prechait la premiereconf6rence
aux seurs d'Espagne, ou pltt&t il la lisait, car notre
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Tres Honor6 Pire,comprenant tres bien cette langue,
pouvait donner a sa lecture le ton d'une veritable
conference. Mais il ne faudrait pas s'6tendre davantage
l1-dessus, de crainte que notre v6n6r6 Pere ne vienne
a. redire ce que d6ja je lui avais entendu souvent murmurer : qui me laudant me flagellant, ceux qui me
louent me flagellent. En tout cas, pendant la confirence,voyant qu'il maniait si bien l'espagnol, involontairement on se serait rappel les inquietudes filialescar le propre de 1'amour est de s'inqui6ter pour l'objet
aim6 - de la secretaire du bureau espagnol et tout
bas on lui aurait dit avec Notre Seigneur : Martha,
Martha! ou plut6t empruntant 1'inscription du tombeau
de cette grande Sainte i Marseille: Sollicita, non
turbatur, elle est pleine de sollicitude, mais sans
inquietudes, on la lui aurait appliquie...
Mais il est temps de prendre le chemin de la capit.ale
et de se s6parer de nos chbres sceurs de San Sebastian
accourues nombreuses a la gare. Nous partons le I , a
huit heures quarante du matin, par un temps magnifique qui devait du reste favoriser tout le-voyage de
notre Tres Honor6 Phre. La route est tris pittoresque
de San Sebastian a Madrid; tout d'abord on s'engage dans les ramifications des Pyrinees ; les hautes
cimes, les pricipices, les torrents qui grondent au bas,
les monts plus verdoyants qui viennent ensuite avec
leurs troupeaux de vaches ou de moutons qui apparaissent comme des milliers de points plus obscurs ou plus
clairs piques dans la verdure, tout est pour r6jouir la
vue et pour 6lever 1'Ame vers Dieu. Quinze fois nous
traversons I'Oria, sans parler des nombreux tunnels;
la voie est taillee dans le roc ou traverse des taillis
touffus qui donnent l'impression de forets suspendues
dans le vide. Devant les beautes de ce paysage, comment ne pas&tre indulgents surla rapidit6 des chemins
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de fer espagnols, surtout lorsqu'on pense a la difficult6
de leur construction !
En arrivant a Alsasua, embranchement pour la ligne
de Zaragoza, on a deja parcouru une centaine de kilometres et atteint une altitude de 531 metres. Desormais, jusqu'd Medina del Campo, ce sont surtout des
plateaux de 6oo . goo metres d'l66vation que nous
allons traverser. En quittant cette derniere, on s'engage
dans les montagnes de Guadarrama, et passant par
Segovia, ces plateaux qui s'e6ivent toujours, montent
Si ooo ou i 350 metres.
Sur le parcours, a Tolosa, Zumarraga, Vitoria,
Burgos, Valladolid, Medina et Segovia, ce sont des
groupes importants et de v6ritables petites caravanes
de nos sceurs qui accourent i la gare saluer notre
Tres Honor6 Pere ; celui-ci, penche a la portiere, ne
se lasse pas de benir, de distribuer des images et
d'agiter encore sa main en guise d'adieu lorsque l'express s'6branle et disparait comme un point i l'horizon;
c'est avec 6motion que le sous-directeur de la region,
M. Horcajada, le salue, ainsi qu'un autre de ses fils,
M. Chivite.
Enfin, a neuf heures dixdu soir, on arrive a Madrid
oh de nombreux confreres de la maison centrale de
Garcia Paredes (Chamberi) attendaient a la gare avec
ceux de la calle Lope de Vega, puis M. Tubeuf,
recteur de Saint-Louis-des-Franqais, son vicaire,
M. Thomas, et un autre de nos chers confreres,
M. Duriez.
Notre Tris Honore Pere et la plupart d'entre nous
peuvent prendre place dans une automobile-omnibus
retenue d'avance, pendant que d'autres suivent dans
les taxis.
II est dix heures quand nous arrivons a la residence
de nos confreres deChamberi; lacommunaut6 entiere
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nous attend a l'entrie. Les cours battent a 1'unisson.
Une melodieuse voix entonne trois des fameux Vitas
de la Chapelle sixtine qui sont repris par. le choeur.
L'effet de ce chant polyphonique au milieu du silence
de la nuit est saisissant ; notre Tres Honore Pere est
emu, il entre alors A la chapelle et, dans une adoration
muette, il offre bien au Dieu de saint Vincent sa
chere et nombreuse famille d'Espagne.
Le lendemain i octobre, a six heures et demie,
notre Tres Honord Pere dit la Sainte Messe dans
1'gglise de nos confrires de Chamberi, o
6taient
accourues de nombreuses Filles de la Charit6 des deux
provinces, remplissant litteralement la nef et debordant dans les bas-c6tes. L'orgue, les chants, les
prieres, la voix de notre Tres Honore Pere s'l6evant
pour les oraisons, tout cela fit trouver bien court le
temps consacr6 au Saint Sacrifice, quoique la communion fit longue... mais comment priver nos chers
freres les 6tudiants et nos chires seurs de la consolation de la recevoir des mains de leur phre venir ?
Notre Tres Honori Pere consacra la matinie
recevoir les confreres et les soeurs qui voulaient lui
parler. Nos confreres du rectorat Saint-Louis-desFrangais, ceux de Lope de Vega et M. Dariez
assisterent au diner pendant lequel, 6tant donn6 les
circonstancessi exceptionnelles, il y avait Benedicamaws,
un Benedicamus anime. A deux heures et demie, nous
nous r6unissons dans une salle prepar6e pour une
audition musicale et litt6raire dont nos chers freres
les 6tudiants faisaient les frais. Le programme est
tres interessant : cinq morceaux ex&cutis A quatre voix
donnent a notre Tres Honord Pere la note du cachet
particulier de la musique espagnole en g6ndral et dans
ses diffirentes regions: galicienne, basque, aragonaise,
andalouse, catalane. Nous admirons tous encore dans
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cette occasion, comme nous l'avions diji fait i la
messe du matin, l'exicution correcte et enthousiaste,
et m&me, si on osait le dire, parfoisun peu trop enthousiaste dans les forte (ce sent des jeunes) de nos chers
freres les etudiants. Nous entendons encore quatre
beaux morceaux littiraires : a remarquer celui du
fr&re Segura sur tAction politique de saint Vincetl. Le
thmae sortait de 1'ordinaire et itait bien conduit.
Notre Tres Honore Pere cl6ture la sdance par un
petit discours improvise qui montre l'6tendue de son
vocabulaire espagnol, car il peut tout dire sans trop
chercher. On voit qu'il connait a fond l'histoire de
la province espagnole qu'un des etudiants, le frere
Estefania, avait tracke dans son discours et que notre
Pere v&nAre reprend point par point. Pendant qu'il
parle nous respirons tons une atmosphhre du ciel i on
croirait entendre saint Vincent, les ceurs sent dans
la joie et volontiers, avec saint Pierre au Thabor, on
s'icrierait : Bonum est nas hic esse, qu'il fait bon ici !
A cinq heures, notre Tres. Honor6 P&re est a .la
Maison Centrale de la calle de J6sus oi une centaine
de Sceurs servantes'font leur retraite annuelle. II leur
lit une conf&rence fort belle sur les devoirs des senrs
servantes et ensuite il donne le salut du Saint Sacrement.
Fete de Notre-Dame de Pilar. Notre
dit. la messe de communion a la
Pere
Trbs Honord
Maison Centrale de la calle de Jesis a six heures et
demie. La chapelle est bond6e de sceurs, car elles sont
accourues de. tout Madrid, d6sireuses de recevoir la
sainte communion des mains du successeur de saint
Vincent. Tout est I admirer pendant cette belle c6r6monie : la profusion des lumiires, le chant et surtout
le jeu de l'orgue. La seur organiste varie admirableL2 octobre. -
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ment son jeu, mais en restant dans la suavit6 et le
melodieux comme cela convient au saint sacrifice de
la Messe. Les morceaux joues ne sont pas au-dessus
de ses forces... on les 6coute d6licieusement de mime
que les voix harmonieuses et si pieuses de nos soeurs.
Apres le d6jeuner de notre Tres Honore Pere nous
montons au s6minaire, belle et vaste salle que nous
trouvons litteralement comble. Nous y voyons les respectables Visitatrices, soeurs Samitier et soeur Heredia
avec les conseils respectifs, les directrices des deux
seminaires, les sceurs servantes qui sortaient de la
retraite, les sceurs des deux Maisons Centrales et les
petites soeurs du s6minaire.
Le programme -on nousen distribue de tris artistiques faits a la main - comprend six morceaux de
musique ou chants, et deux compliments. L'exbcution
des morceaux se recommande de 1'habilet6 des musiciennes, qui ont di s'imposer un gros travail pour
obtenir pareil r6sultat. L'un des morceaux de chant,
Fanfaeivocale,est d'une difficulte rare, mais nos soeurs
s'en tirent tres bien et les connaisseurs, comme notre
Tres Honor6 Pere, peuvent appr6cier tour a tour les
diff6rents instruments d'une fanfare imit6e par les
voix humaines. Une des sceurs de la Maison Centrale
lit le compliment de bienvenue a notre Tres Honor6
Pere ; puis, vient le tour de la petite soeur, que notre
Tres Honore Pere fait avancer, car il veut la mieux
entendre; elle est 6mue et... on a compassion d'elle,
mais cependant sa voix s'affirme : elle est tres bien
comprise, et lorsque le moment de cl6turer la seance
est arrive, notre Trbs Honor6 Pere adresse la parole
a l'assistance, en prenant comme theme de sa petite
allocution le compliment de la jeune soeur pour remercier l'assistance de tant d'hommages filiaux et des
preuves de v6n6ration qu'il vient de recevoir. Apres
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avoir distribuk des images A toutes les sceurs, notre
Tres Honore Pere se retire, en passant par la chapelle
de nos seurs, dans la maison de nos confreres de la
rue Lope de Vega, r6sidence du Visiteur. LA il se
recueille jusqu'a midi vingt, heure a laquelle nous
faisons l'examen particulier, suivi du diner.
A trois heures let demie, notre Tres Honore Pere
se rend a la Maison Centrale de-la rue de Martinez
Campos, pour le salut solennel du Tres Saint Sacrement. Ensuite il est invit6 A monter A la salle de Communaut6 oi sont'reunies les respectables Visitatrices,
sceur Heredia et soeur Samitier, et des groupes de
seurs de la plupart des maisons de Madrid des deux
provinces ; la chambre de Communaut6 est trop petite
pour la si nombreuse assistance, mais, avec de la bonne
volont6, chacune peut voir et entendre. Une sceur A
l'habit r6cite un compliment tres d6licat: II n'y a plus
de Pyrindes! pour montrer le bonheur qui r6sulte de
1'union d'esprit et de coeur avec nos deux MaisonsMeres. Notre Tres Honor6 Pere y repond ; il est
touch6 et nous le sommes tous. Voila des instants que
V'on voudrait prolonger, mais ceux de notre h6te ven6ri
sont compt6s et il faut se hater, car dans la cour de
la maison, toutes les Enfants de Marie se sont reunies
pour recevoir lab6n6diction de celui qui est aussi leur
Pere, elles lui souhaitent la bienvenue avec un chant
qui s'inspire de cMireille ) et qui agr6e A notre Tres
Honor6 Pere, lui rappelant ce cher Midi provencal ou
il a entendu a Mireille n et... les cigales...
Vient ensuite le tour des enfants de classes: les plus
petites font de la gymnastique, et les plus grandes
repr6sentent l'Espagne et ses provinces, vivement
applaudies, avec leurs costumes, leurs chants et leurs
danses typiques, tandis qu'une petite Arlesienne :
Arles la pittoresque, sacur de lait de Montpellier la
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Cette heure-18 fut un d6lassement pour notre v6nr6Pere, qui est 1l'aise au milieu de la jeunesse et qui
se laisse facilement approcher d'elle.
La journ6e du 12, si laborieusement remplie, devait
encore se terminer par la visite de trois autres maisons:
la fondation de la marquise d'Esqoilache, orphelinat
pour garcons, l'important h6pital de la Princesse et
l'h6pital hom-opathique. I1est sept heures trois quarts
lorsque nous rentrons a la Maison Centrale de nos
confreres.
13 octobre. - Notre Tres Honor6 Pere dit la Messe
. la Mis6ricorde de Sainte Isabelle, oi i 200 enfants
reqoivent une 6ducation complktement gratuite. De 1l
on continue par l'asile Marie-Christine, fondation de
Ia Reine Mere, la cath6drale en construction, I'6glise
San Francisco, remarquable par ses peintures, et
1'h6pital des Convalescents, fondation de la marquise
de Vallejo. Un des convalescents prend la parole au
nom de ses camarades, et nous distrait avec ses
r6flexions originales et naives. Cet itablissement est
un des meilleurs qu'il y ait en Espagne, dirig6s par les
Filles de la Charite.
Ce meme jour notre Tres Honor6 Pere etait attendu
a la Nonciature oiu il est regu par Mgr l'Auditeur, car
Son Excellence Mgr le Nonce est absent de Madrid.
II rend ensuite visite a Mgr l'Eveque de Madrid,ainsi
qu'd Mgr le Patriarche des Indes, Grand Aum6nier du
Roi et de 1'arm6e. Chez ces diverses personnalites
ecclesiastiques, nous sommes frapp6s de leur amabilite et nous savons lire sur leur visage l'impression
favorable que leur cause la bonte et la simplicit6 de
bon aloi dont partout notre v6ndr6 Pere fait preuve.
Dans l'apres-midi avait lieu une autre conf6rence

-

399 -

pour les sceurs servantes des deux Provinces, rbunies
A la chapelle de la calle de Jesus, et a la suite an
salut solennel terminait bien cette belle r6union.
A cinq heures, visite au Colegio de San Diego, fondation, comme l'h6pital de Convalescents, de la marquise
de Vallejo. Les enfants, qui recoivent une 6ducation
tres soign6e, se font remarquer dans cette occasion
par de beaux et ing6nieux exercices de gymnastique.
Nous rentrons & la maison a six heures trois quarts.
14 octobre. - Aujourd'hui la messe de notre Tres
Honore Pere est a l'h6pital g6neral, importante
maison, tris ancienne deja ; il compte bien un personnel de quatre-vingts Soeurs ; puis on yoit 1'h6pital
clinique de San Carlos, qui sert d'6cole aux ileves de
m6decine; 1'h6pital del Carmen, pour hommes iqcurables; le college Saint Louis, appartenant a l'oeuvre
Saint-Louis-des-Francais dont nos confreres M. Tubeuf
est le recteur et M. Thomas le vicaire. De l on se
rend a l'ambassade de France pour y saluer M. le
vicomte de.Fontenay ; enfin au Palais R6yal ou notre
TrLs Honor6 Phre est admis avec MM. Mac Hale,
Atienza, Comellas, Sierra, Ballester. A midi et demi,
a lieu l'audience : notre Tres Honor6 Pere est reu le
premier par Leurs Majestis catholiques Alphonse XII
et Victoria Eugenia, qui lui accordent vingt-cinq
minutes d'entretien, laissant notre v6nere Pere sous
la meilleare impression de la bienveillance de Leurs
Majest6s vis-i-vis de la Communaut&.
On nous introduit ensuite ; notre P&re nous pr6sente
au Roi. S. M. la Reine Victoria Eugenia continue son
entretien seule avec notre Tres Honor, PNre, tandis
que S. M. le Roi Alfonse XIII daigne s'entretenir
avec nous et s'adresse en anglais & M. Mac Hale ;
Sa Majest6 s'int6resse sortout an Credo des Ku-Klux-
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Klan, au sujet duquel ii d6sire des explications. Nous
quittames Leurs Majestis sous l'impression de la plus
vive reconnaissance pour les royales attentions envers
nous tous, mais surtout envers Notre Tres Honor6
Pere.
M. Tubeuf avait retenu notre Pere et sa suite pour
le diner, c'6tait une aimable continuation de la visite
an Palais, car 1 encore, on restait sous le charme de
la d6licatesse et distinction de notre cher confrere
qui n'avait oubli aucun d6tail pour que ce diner en
famille fit, en meme temps qu'un r6confort, un repos
pour notre Pere.
A trois heures et demie, il fallait se rendre a la
Maison Centrale de Martinez Campos pour une conference oi nos soeurs des deux Provinces 6taient
admises.
Le salut solennel du Saint-Sacrement suivait et, a
cinq heures un quart, il fallait se rendre chez Son
Eminence le Cardinal Archeveque de Tolede, de passage a Madrid. Mgr le Cardinal, qui connait et aime
tout particulierement nos confreres, fut d'une delicatesse exquise pour notre Tres Honor6 Pere, et son
entretien termina pour le mieux une journee au cours
de laquelle on avait pu admirer tant de fois les attentions de la divine Providence.
15 octobre. - Fete de sainte Th6rese. La Sainte
Messe est a six heures et demie, a la Maison Centrale
de Martinez Campos, oi la suavit6 et la pikt6 des
voix fut remarqu6e par notre Tres Honor6 Pere, qui
disait en souriant: c Mais, c'est comme & Paris... ) A
neuf heures il se rendait au seminaire, oi une petite
soeur, s'inspirant de la fete du jour Sainte Therese
pour son compliment, disait que la grande Sainte, si
elle eut vecu du temps de saint Vincent, eft 6t6 &
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coup sir Fille de la Chariti, puisque 'notre vocation
active nous voulait cependant aussi parfaites et
interieures que des religieuses dans leurs monasteres.
Notre Tres Honor6 Pere r6pondit, souriant d'abord
de cette naive assertion au sujet de la grande sainte,
mais assertion fond6e sans doute, disait-il, sur le zile
pour le salut des ames qui se trouvait en Th6erse et
devait se trouver en nous. Puis il se laissait aller a
des sentiments de satisfaction pour &tre au s6minaire
parmi les jeunes, ses enfants de pr6dilection. Ce fut
une heure bien douce et bien reposante sous le regard
de la grande sainte, qui, le compliment le rappelait,
avait assisti aussi . 1'iclosion de ce petit s6minaire,
sous le beau cief de la Castille, a Avila.
Avec sa bont6 inlassable, notre Tres Honore Pere
recevait ensuite des sceurs a la Maison de Chamberi
et, a dix heures et demie, on se rendait a l'h6pital de
la Croix-Rouge, qui est en m&me temps une icole de
Dames et d'Infirmieres professionnelles, visit6 tres
souvent par la pr6sidente effective, la reine VictoriaEugenia. La, les medecins et les dames r6unis f6licitaient notre v6n6r6 Pire pour les services rendus par
nos soeurs, c'6tait meme avec trop d'insistance qui lui
donnait a craindre pour I'humilit. de ses filles :
, Humiliez-vous, humiliez-vous, mes filles ,, etit-il
volontiers r 6 pet 6 avec saint Vincent.
A midi, M. le Sup6rieur g6neral se rend A la Maison
Centrale de la rue Martinez Campos pour-y visiter les
r6fectoires de charit6 qui y sont 6tablis, et dont Forganisation est admirable. II y fut salu6 par la principale organisatrice de l'oeuvre, Mme la duchesse de
Parcent, qu'il f6licita ainsi que Mme la vicomtesse de
San Antonio et d'autres dames de la haute societ6
madriline pour leur charitable entreprise, leur promettant, d'aprks le saint Evangile, le Ciel pour r6com-
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pense. C'est, en effet, une oeuvre magnifique que ces
r6fectoires oi tous les jours, avec la commodit6 et le
confort d'un h6tel de famille, cinquante pauvres honteux, plus de cent pauvres meres nourrices avec leurs
bibes et une trentaine de ces m6mes bbb6s sevris deja,
s'assoient autour de tables abondamment servies et
apprennent, en reconfortant leur corps, i binirle Dieu
de saint Vincent. Notre bon Pere en fit le tour, b6nissant les pauvres et caressant les bebes dont il admirait
les petites meres improvisees, de gracieuses fillettes
en tabliers et gants blancs, chacune pr6posee a la
garde d'un beb6 pour veiller a ce que la puree,le lait
et le giteau an lait soient consciencieusement consommes par les petites bouches affamees.
De 1&, un diner intime ktait pr6pare pour notre
-venr6 Pere dans la petite residence des Lazaristes
qui desservent cette Maison Centrale.
Dans la soiree, on visitait le grand H6pital de I'Enfant-Jesus, dont la sup6rieure, une respectable sceur,
conserve admirablement son don d'organisation et
administre vaillamment cette ceuvre & la satisfaction
de tous; puis la maison de sant6 Marie-Christine,
sons le patronage de la reine mere, et tout pres de la
succursale de la maison des Enfants Trouves.
16 oclobre. - Notre Tres Honore Pere dit la messe
dans la chapelle de l'Inclusa (Enfants trouv6s), la plus
ancienne des maisons de Madrid, fondee en I8oo,
puis on passe i la Maternit6, qui communique avec
1'Inclusa.
Le reste de la journ6e est consacri a un des faubourgs de Madrid, Carabanchel, oii les Filles de la
Charit6 possedent, avec.le college de la Union, des
maisons importantes, un grand h6pital rilitaire,
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l'asile de N.-D. del Carmen et le college de Santa
Cruz.

A midi, on est a l'lnstitut de r6education pour les
Invalides, of notre Tres Honore Pere, interess6 au plus
haut point par cette oeuvre, restait jusqu'A une heure
et demie, oubliant qu'on l'attendait et qu'il fallait
diner. Mais il y avait tant de choses a voir! l'organisation est si int&ressante! car 1'Etat, auquel appartient
cet Institut, n'a 6pargne aucun moyen de le mettre a
la hauteur de ses similaires a l'6tranger. On reste
6merveill lorsqu'on voit le parti qa'on peut tirer de
pauvres mutiles et estropibs.
Le diner est chez nos soeurs du college de l'Union,
oih sont 6levses les orphelines des officiers de cavalerie; elles honorent le Trts Honor6 Pere avec une
s6ance oi preside le bon gout, et ex6cutent un morceau a 24 mains (6 pianos), dont I'ensemble et meme
l'expression ne laissent rien a d6sirer. Toute cette
jeunesse enthousiaste se r6jouit davantage, quand
notre Tres Honor6 Pere lear fait une abondante distribution de douceurs qui ne laissa personne indifferent,
pas mnme les sceurs qui recurent aussi leur part. De
1a, on passait

.

I'h6pital des pauvres aveugles, puis

au Militaire oui les soeurs r6unies a la salle de communaut6 executtrent plusieurs morceaux avec cette
maestria que notre Tres Honore Pere devait admirer
et faire remarquer a son entourage tant de fois pendant
le cours de son voyage. Une soeur chanta en italien
un tres beau morceau, et notre bon P&re, pensant qu'il
avait affaire k une sceur italienne, l'appela pour lui
adresser. la parole en italien, mais notre chbre soeur
resta interloqu&e; elle ne savait m6me pas dire : ( Non
capisco a... elle itait de la Navarre. On fit alors
remarquer . notre Tres Honore Phre qu'en Espagne

c'est la mode de chanter les morceaux classiques et
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m&me les op&ras en italien, sans que cette mode en
vienne a exiger que les chanteurs comprennent la
langue... Que voulez-vous... c'est la mode!...
17 octobre. - C'etait la veille du d6part : il fallait
quitter Madrid; aussi M. le Sup6rieur g6neral, apres
une courte visite
lI'h6pital de J6sus-de-Nazareth,
pour des femmes incurables, oi il dit la messe, consacra son temps a recevoir des visites de missionnaires,
d'6tudiants et de freres de la Maison Centrale, pour
pr6parer ensuite son d6part et passer a la seconde
etape de son voyage.
BALLESTER.

(A suivre.)

PROVINCE DE MADRID
ANALES DE LA CONGREGACION DE LA MISION Y DE
LAS HIJAS DE LA CARIDAD.
-

i" aott 1923.

Chronique. Des graces ont ete accord6es aux membres
de la Visite domiciliaire de la Vierge Miraculeuse.
- Missions aux Canaries donnies par MM. Menendez
et Pallares. - Un concours litt6raire est organis6 par
la Congr6gation Mariale du s6minaire d'Avila, dirig6
par M. Saiz C. M. - Les confreres d'Alcorisa ont
obtenu de brillants succes dans les examens passes
par les coll6giens. - 15 Filles de la Charit6 ont subi
les examens pour le brevet d'infirmieres. - La reine
Christine a impose solennellement le brassard d'infirmieres a 27 Filles de la Charite dans l'h6pital militaire de Carabanchel. - Des demonstrations d'affection et des protestations de fiddlite ont ete adressees
au nouveau conseil des Filles de la Charit6 par les
soeurs servantes des maisons de Madrid.
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- I" septembre 1923.
Chronique. Le jour de saint Vincent, le nonce apostolique, Mgr Tedeschini, est venu dire la messe de
communion. Les con frences de Saint-Vincent-de-Paul
ont celebre leur Assembl6e g6n6rale. On a 6rige canoniquement des Charites en divers lieux.
- Ir octobre 1923.
Chronique. Les Filles de la Charite des h6pitaux
militaires sont charg6es officiellement des chapelles
de ces &etablissements.- Les etudiants de Cuenca
donnent une seance litteraire.
- I" novembre 1923.
Chronique. Assemblee nationale des s 6 minaristes
espagnols pour former la federation des associations
missionnaires des siminaristes de langue espagnole.
-

1"

decembre 1923.

Chronique. On revient sur la conference de la Tres
Honoree Mere sur le service despauvres malades, afin
de la proposer A la m6ditation des sceurs. - Les
dames de 1'Action Catholique de la femme se sont
reunies an Noviciat Royal. - A Bilbao, on a inaugure la visite des pauvres a domicile, le 27 novembre.
- Mort edifiante d'une seur i l'h6pital Saint-Charles.
- M. Francisco Romero a compose un livre de po6sies
intitul : Liray Salterio.
- i" janvier 1924.
Chronique. Le nouveau r6gime a commence la visite
des etablissements de bienfaisance. La f&te du
27 novembre a'6t6 c6lbree magnifiquement au Noviciat
Royal. Le chef de la Sante du Maroc a felicit6 les
smurs qui se d6vouent dans les ambulances. 15 seurs sont parties pour les Philippines. - L'hbpital militaire de Saragosse vient d'etre confiU aux
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Filles de la Charit6. - Les sours participeroat a
l'exposition que va faire l'Association de l'9ducation
catholique en Espagne. - D&tails sur l'Institut espagnol Saint-Joseph de Tacubaya, an Mexique.
Notice sur le frkre clerc Claudio Terax (suite). Sa
force, son obbissance, son amour du silence, sa sim-

plicitE, sa modestie, sa piet6 sincere, etc., par Jos6
Herrera.
France : Riunion de l'euvre Louise de Marillac. En
Espagne, on les appelle Demoiselles de la Charite ou
Demoiselles de la Conference.
Cuba : Demoiselles de la Charit h. Santiago. Cette
ceuvre a commence en 1891.
Indes : La vie aux Indes, les maisons, la nourriture,
les vYtements, les moyens de locomotion, par Jose Fernandez.
- i" fivrier 1924.
Ckronique. S. M. la Reine Dofia Maria Cristina a
6ti soign6e dans sa maladie par deux Filles de la

Charit6. Voyage de M. le Visiteur dans le nord de
l'Espagne. Le 27 novembre, i l'6glise.de la Merced ;
La Havane, on a distribu6 des douceurs a 235 pauvres.
Noel au Noviciat royal.- Vceux des seurs servantes
de Madrid. La fete des Rois au s6minaire des Fillesde la Chariti. L'h6pital militaire de Vitoria est confit
aux soeurs.
-

I' mars 1924.

Chronique. Nouveau voyage du Visiteur dans lenord de l'Espagne. Purification de la sainte Vierge :
fete de la Visitatrice.
-

I" avril 1924.

Chronique. Les Dames des conferences de SaintVincent-de-Paul out fait la communion dans I'6glise
centrale des Sceurs. Les retraites mensuelles pour
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ecclsiastiques continuent i la maison provinciale de
Madrid. Les 6tudiants ont f&ti solennellement saint
Thomas : il y a eu de belles seances a Madrid, Hortaleza et Cuenca.
Chronique de Badajoz. Les confreres sont charg6s
des conferences de Saint-Vincent (tant hommes que
femmes), de 1'Action catholique de la femme, des syndicats de la couture, etc.
-

" mai 1924.

Chronique. Fete de la renovation des venux an Noviciat royal. Les Dames de la Charit6 an Mexique.
Missions et retraites donn6es par les confreres de
Madrid. Theses publiques faites par les 6tudiants.
Les Filles de la Charit &hLarache. (Elles sont 15 A
I'hopital central, g9 I'h6pital des Convalescents, 11
1'h6pital militaire d'Alcazarquivir, io a I'h6pital
militaire d'Arcila.)
-

" juin 1924.

Chronique. Communion des pauvres et des dames
de la conf6rence Saint-Vincent-de-Paul. Retraite des
Saeurs servantes A Madrid. Cl6ture du congres national
d'6ducation catholique auquel ont pris part plusieurs
confreres. Assembl6e generale des conferences de
Saint-Vincent-de-Paul.
Les Filles de la Charitdet le premier congres national

d'iducation catholique. Les Filles de la Charit6 y ont
participe nombreuses et ont envoyd un grand nombre
de travaux de leurs enfants : travaux d'art, d'industrie,
de lettres, de sciences. 11 y a plus de 4000 Filles de
la Chariti qui se consacrent a l'enseignement tant en
Espagne qu'aux Antilles et aux Philippines; elles ont
pres de 40ooo enfants.
Cuba : L'eglise Saint-Franfoisde Santiago, par Jos6

Miedes. Elle fat confite successivement aux Francis-
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cains, J6suites, Carmes, Missionnaires du Coeur de
Marie; elle est maintenant dirig6e par les Lazaristes
depuis 1884.
- I" juillet 1924.
Chronique. Communion g6nerale des Enfants de
Marie au Noviciat royal. Messe et allocution par le
Visiteur. Les 6oo jeunes filles furent servies A table
par les soeurs.
Carte de la rigion Nord-Est des Filles de la Chariti.
II y a 59 h6pitaux, 28 hospices, 57 &coles et colleges,
8 fourneaux economiques, 3 maisons pour les fous,
4 sanatoriums, 5 inclusas, 3 refuges.
Le collkge des orpkelins de l'nmmaculee Conception.
11 est destin6 aux orphelins de l'tat-major et du corps
de sant6 militaire. II est dirig6 par les Soeurs.
Acole apostolique des Filles de la Chariti e Orense. II
y a 14 jeunes filles; 1'&cole s'est ouverte le 15 mars.
Souvenirs, midailles et diplimes. Succes de nos confreres espagnols aux exameris de Rome, par Anselmo
Andres.
Missions de Tardajos, par Bruno Saiz. En r6sum6,
17 missions, Io6oo communion's, 6200 m6dailles,
17 associations de la M6daille Miraculeuse.
Cuba : Lglise Saint-Francois t Santiago, par Jose
Miedes. Quand les confreres recurent I'6glise, il y avait
600 communions mensuelles; il y en a maintenant i 800.
I1y ales associations d'Enfants de Marie,de la M6daille
Miraculeuse, 1'ceuvre du vestiaire, les conferences de
Saint-Vincent.
--

r

aout 1924.

Chronique. M. Atienza a fait la visite de la Maison
Centrale de Chamberi et de Cuenca.
La aTiendaEcondmica " de Saragosse,fond6e en- 887.
On y sert annuellement Sooooo portions.
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I" septembre 1924.

Chronique. Inauguration de la maison des missionnaires a Saragosse.
Missions de Madrid de 1923 a 1924 (25 missions).
Carte de la region centrale des Filles de la Chariti
d'Espagne. (II y a 12 h6pitaux civils, I h6pital militaire, I sanatorium, 21 hospices et asiles, i maison de
fous, 12 ecoles, I goutte de lait, I inclusa, 2 circeles,
I galera, I colonie agricole et le noviciat Royal, dans
la province de Madrid; 4 h6pitaux, I infirmerie militaire, 2 asiles et hospices, 2 ecoles, dans la province
de Tolede; 2 h6pitaux avec 6coles, I inclusa dans la
province de Guadalajara; I hbpital, I inclusa, I bienfaisance, I 6cole, dans la province d'Avila; I h6pital,
I bienfaisance, dans la province de Segovia; 4 h6pitaux avec ecoles, 3 6coles, 2 asiles, dans la province
de Ciudad Real).
En cherchant des documentfpour notre histoire.
M. Benito Paradela dit ce qu'il a trouv6 dans les
archives de Barcelone.
Missions de la maison de Teruel (1923-1924) (17 mis-

sions, 15 ooo communions).
Philippines : Les Filles de la Charite y sont arrivees
en 1862.
-

I" octobre 1924.

Chronique. Prochaine arrivee de M. le Supirieur
g6neral.
-

1"

novembre 1924.

M. le Supirieurgindral. Son arrivee et son sejour &
Madrid, par Ponciano Nieto.
Chronique. Concession de la grande croix de Bienfaisance a la superieure du Manicomio de Cadix.
Le Collkge-Asile de San Diego a Madrid, fond6 par
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le marquis et la marquise de Vallejo pour recueillir
200 orphelines.
-

l" dicembre 1924.

M. le Supirieur general en Espagne, par Ponciano
Nieto.
Ckronique. Le Collge i Inimacul6e Conception ,
des Filles de la Charite de la Havane. - Inauguration des nouvelles orgues a Santiago de Cuba. - Un
nouveau livre d1di6 aux Filles de la Charit6, intitule
C'ronique du premier Congres national d'education
catkolique, par M. Mendivil. - La maison Maternit6
de Albacete. - La mort d'une sainte (Soeur Azpiazu).
- Autre Fille de la Charite passie de la terre au ciel
(Seur Maruri).
Carte de la region Sud-Est des Filles de la Chariti
espagnoles. II y a 23 h6pitaux, 29 hospices et asiles,
26 &coles et colleges, 3 fourneaux economiques, i prison, 2 maisons de fous, I goutte de lait, 2 inclusas.
- I" janvier 1925.
Chronique. Plusieurs maisons c6l6breront cette
annie leur centenaire. - La f&te de la MIdaille Miraculeuse a 4t6 presid6e par le Patriarche des Indes.
A Saint-S6bastien quelques soldats ont fait leur
premiere communion pour le 27 novembre. - Une
Fille
de la Charit6 de Madrid a et6 gu6rie par la bienheureuse Marillac.
Cuba. L'inauguration de I'orgue A Santiago.
Il phse
5 ooo kilogs, a coiit 42750 pesetas.
I" fivrier 1925.
Chronique. Souvenir de I'ann6e scolaire en
notre
college de Tacubaya : il y a 145 internes,
53 demiinternes, 220 externes.
Salut de bienverue adress6 au Pire g6ndral a
son
arrivee dans Ia Maison Centrale de Barcelone.

-411-

Passefort que l'ambassadeur espagnol a Paris donna

aux premieres Filles de la Charitk venues en Espagne
en 1790.
Inoubliable souvenir. Visite de M. le Supbrieur gene.ral a Saragosse.
LA INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA. Organo

de las Congregaciones de Hijos e Hijas de Maria
Immaculada, de los Caballeros y Sefioras dela Caridad
y de todas las asociaciones de Ia Medalla Milagrosa.
-

I" aoit 1923.

Chronique du pflerinage de la Miraculeuse (SaintSebastien, Lourdes, Rome, Saragosse), par Pedro
Caminos.
Un parchemin trouvi I Santa Marinade Aguas Santas,
par Escribano. - II contient I'office de l'Assomption de
la sainte Vierge.
Notices sur les Associations. Chacun des numbros suirants contient 6galement des notices semblables.
Bontis de la Miraculeuse. Nombreux traits de graces
-dans chacun des numeros.
-

" septembre 1923.

Symbolisme de la lumiere sur la Midaille Miraculeuse,
par Celestino Moso. - Comment honorer Mariembre
de Dieu.
Un parchemin trouvi h Santa Marind de Aguas Santas,

par Escribano. -

II doit etre du douzime siecle; il

appartient a la liturgie gallicane.

Lettre de S. S. Pie XI aux palerins de la Miraculeuse.
Le cardinal Gasparri remercie des 56ooo lires offertes
par les phlerins. - Concession d'indulgences aux
membres de la Visite domiciliaire.
Achas de Badajos. Intronisation du Sacre Caeur et
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de la Vierge Miraculeuse
tresses.

a 1'ecole normale des mai-

- l" octobre 1923.
La midiation universelle de Marie et la Midaille
Miraculeuse, par Julio Sanchez, volume de 276 pages,
4 pesetas.
- I" janvier 1924.
Le syndical de la couture de Badajos et la Midaille
Miraculeuse, par Anselmo Andr6s.
Triomphe de la Miraculeuse a Madrid, dans l'6glise
Saint-Vincent-de-Paul, centre canonique des associations d'Espagne.
-

er mars 1924.

Achos de Manille (Philippines), par Eduardo Gancedo (Procession magnifique, neuvaine solennelle).
-

ie avril 1924.

Belle euvre de charie. L'Association de la M6daille
d'Arenas de Saint-Pierre a distribu6 aux pauvres des
secours se montant a 197 pesetas.
-

I" juillet 1924.

Six cents Enfants de Marie au noviciat royal des Filles
de la Charit..- La messe a &te dite par le Directeur,
M. Atienza. Aprbs l'action de graces, dejeuner offert
par la Visitatrice. - Assembl6e g6narale. On y parla
des communions, des r6unions mensuelles, des ceuvres
de charit6 qui se d6veloppent de plus en plus : vestiaires pour les pauvres, visites aux pauvres par les
jeunes filles, accompagnees d'une Fille de la Charit6,
des fetes et r6unions destin6es a d6tourner les jeunes
filles des dangers du monde.
-

i" octobre 1924.

Le nouvel autel de la Vierge Miraculeuse et de saint
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Vincent de Paul, dans notre 6glise de Madrid, par
Hilario Orzanco.
La mire de Dieu est ma mrre, par Celestino Moso.
-

le novembre 1924.

Le Tris Hosori PNre .Verdier en Espagne. Notre basilique. Traduction du Bref de S. S. Pie XI, conferant a
1'gglise Saint-Vincent-de-Paul de Madrid le titre de
basilique mineure et en faisantle centre liturgique des
associations espagnoles de la M'daille Miraculeuse:
PIUS PP. XI

Ad perpetuam rei memoriam. -- Congregationis Missionis
presbyter et Matritensis domus Superior dilectus filius Laurentius Sierra refert ad Nos, Associationes a visitatione domiciliaria, quibus titulus t Beatae Matiae Virginis a sacro
numismate, , tam magna, favente Deo, suscepisse incrementa,
ut Moderatori generali eiusdem Congregationis Missionis,
earum Associationum supremo directori, opportunum visum
sit consilium, impetrata rite ab Episcopo Matritensi licentia,
in ecclesia Matritensi super enunciatae domus Congregationis
Missionis, Deo sacra in honorem divi Vincentii a Paulo,
unicum pro universa Hispania praedictarum Associationum
centrum liturgicum constituere, in altari sive sacello Beatae
Virginis Miraculosae dicato, quod exstat in eadem ecclesia.
Cum autem Vincentianum idem templum, tam molis amplitudine quam artis operum splendore praestans, divini cultus
et sacrarum functionum gravitate et magnificentia summopere
commendetur, Congregationis Missionis Provincia Matritensis sit princeps atque uti ad liturgicum centrum Associationum a sacro numismate totius Hispaniae, frequenti numero
ad illud confluant fideles, praesentem Miraculosae Virginis
opem impetraturi, idcirco libenti animo preces excipiendas
censuimus supra laudati Matritensis domus Superioris, qui,
vota etiam exprimens Moderatoris generalis Congregationis
Missionis, Nos flagitavit ut ecclesiam supra memoratam,
ex indulto Apostolico, Basilicam minorem declarare dignaremur. Quam ob rem, audito venerabili fratre Nostro Antonio
S. R. E. Cardinali Vico, Episcopo Portuensi et Sancte
Rufinae, Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi perpetuumque in
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modum, ecclesiam Sancti Vincentii a Paulo Congregationis
Missionis, Matriti,

titulo ac

dignitate Basilicae minoris

condecoramus, cum honorificentiis et privilegiis conopaei,
omni tamen aureo et argenteo ornatu ab eo excluso, necnon
tintinnabuli et stemmatis basilicalis.
Haec concedimus, decernentes praesentes Litteras firmas,
validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque
plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque, ad
quos pertinent sive pertinere poterunt, nunc et in posterum
perpetuo suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc atque inane fieri, si quidquam secus,
super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter vel ignoranter, attentari contigerit. Non obstantibus contrariis
quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die XXVIII iulii, anno MDCCCCXXIII, Pontificatus Nostri
secundo.
P. Card. GASPARRI, a Secretis Status.

Influence de la Midaille Miraculeuse pour la regineration morale de la societd, par Castafiares.
-

I" dicembre 1924-

Le R. P. Franfois Verdier et les associations de la
Miraculeuse. Le 9 novembre, une centaine de dames
de tous les centres sont venues saluer le successeur de
saint Vincent.
LA MIRACULEUSE ET LES ENFANTS.

C'est le titre d'un nouveau bulletin. On a jug6 avec
raison que les enfants avaient, eux aussi, besoin d'une
revue et qu'on ne pouvait destiner le bulletin dejH
existant, a la fois pour les grandes personnes et les

enfants. Nous souhaitons grand succes a ce nouveau
periodique.
RESUMEN

HIST6RICO DE

LA CONGREGAGI6N

DE LA

MISI6N EN ESPANA DESDE 1704 A 1868, por B. Paradela.
Le seul titre des chapitres donnera une idie de
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l'interet de cette histoire. C'est une contributioa
importante A I'histoire g&n6rale de la Congr6gation.
Premiere p6riode (1704-1774)
Chapitre premier. - Tentatives pour 6tablir pendant
la vie de saint Vincent diff6rentes maisons de la Congrzgation en Espagne.
Chap. II. - Efforts de D. Francisco Senjust et de
Pages pour 6tablir a Barcelone une maison de la Congr6gation de la Mission.
Chap. III. - Arriv6e a Barcelone des premiers missionnaires envoyds d'Italie (1704).
Chap. IV. - Ministeres auxquels s'appliquent les
missionnaires de la maison de Barcelone. Exercices
spirituels pour les ordinands.
Chap. V. -- Exercices spirituels pour les ecclisiastiques et pour toute sorte de personnes. Conferences
eccl6siastiques.
Chap. VI. - Missions.
Chap. VII. - Mort des fondateurs de la maison de
Barcelone.
Chap. VIII. - Bienfaitears de la maison de Barcelone en ces premieres annies.
Chap. IX. - Difficultis.
Chap. X. Les Superieurs gne6raux Watel et
Bonnet. Fin de la guerre de succession. Bannissement
de MM. Orsese et Joffreu. Nomination d'un nouveau
superieur. Autres &venements.
Chap. XI. - Les missionnaires de Barcelone sont
connus hors de la principaut6. Visite de 1732. Changement de sup6rieur. La maison est incorporee A la
province de Lombardie.
Chap. XII. - Fondation de la maison de Majorque.
Ministeres auxquels s'appliquent les missionnaires de
cette maison.
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Chap. XIII. - Part que prirent les missionnaires
espagnols a la fondation de la Congregation au
Portugal.
Chap. XIV. - Consecration de la nouvelle 6glise
.de la Mission A Barcelone.
Chap. XV. - Seminaire de Notre-Dame de la Bella
en Castille et seminaire de Barbastro.
Chap. XVI. - La maison de Guisona.
Chap. XVII. - Fondation de la maison de Reus.
Chap. XVIII. - M. Perriquet visite en 1747 les
maisons d'Espagne. Les Jesuites s'opposent a ce que
Ia Congregation se propage.
Chap. XIX. - Le seminaire de Saragosse. Visites
de M. Testori. Quelques p6titions de 1'Assemblee de
1759 concernant l'Espagne et le Portugal. Autres
notices.
Chap. XX. - Missions donnies par les enfants de
saint Vincent dans les iles de Menorca, Ibiza et Formentera, de septembre 1757 a f6vrier 1759.
Seconde periode (1774-1835)
Chapitrepremier. - On 6rigela province d'Espagne.
On nomme Visiteur M. Vincent Ferrer. Assembl6e
sexennale de 1780. Vertus et mort du premier Visiteur,
M. Ferrer.
Chap. II. - MM. Fernando Nualart et Rafael Pi,
second et troisieme Visiteurs (1781-1796).
Chap. III. - M. Felipe Subies, quatrieme Visiteur.
Mort de M. Cayla. La Compagnie est gouvernee par
des Vicaires. Deux lettres tris importantes de M. Vicherat, pro-vicaire d'Alger.
Chap. IV. - Fondation de la maison de Badajoz.
Chap. V. - Les missionnaires espagnols de 18o6
a
1825. Sont nommes successivement Vicaires generaux
pour I'Espagne : MM. Subies et Segura. Assembl6e
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nationale a Guisona. Emprisonnement et exil du Visiteur, M. Camprodon.
Fondation de Sot, de Chera et de
Chap. VI. Notre-Dame du Mont Olivier, . Valence.
Chap. ViH. - Le Visiteur, M. Feu, a la demande de
Ferdinand VII, fonde la maison de Madrid.
Chap. VIII. - Quelques notes concernant la maison
de Barcelone. Deux lettres.interessantes. Assembl6es
provinciale et g6nerale de 1829. Mort de M. Feu. Le
cholera-morbus de 1834 et la maison de Barquillo.
Chap. IX. - Principaux ministeres auxquels s'applquent les Lazaristes espagnols pendant cette
periode.
Troisibme p6riode (1835-1868)
Chapitrepremier. - Dispersion, exil.
Chap. II. - Direction des Filles de la Charit6. Projets de MM. Costa et Figuerola. Travaux du premier
a L6rida.
Chap. III. - Situation des missionnaires espagnols
en 1845. M. Sanz est nomm6 professeur d'italien d'Isabelle II.
Chap. IV. - M. Codina travaille i r6tablir l6galement la Congregation en Espagne (1844-1847). Le
nonce Mgr Brunelli. M. Codina est nommo 6veque des
Canaries. Sa conduite en sa nouvelle charge.
Chap. V. - H6sitations pour le choix du Visiteur.
M. Santasusana est nomm6. Les s6minaires de Tarragone et Tolkde.
Chap. VI. - Demande de M. Santasusana. Assembl6e g6nerale de 1849. Atmosphere de m6contentement
qui se forme contre le Visiteur. Dangers de separation.
MM. Armengol et Madam. M. Escarra vient en
Espagne comme commissaire extraordinaire. Etat
d'esprit des missionnaires. Concordat de 1851.
Chap. VII.--Motuproprio de Pie IX. Int&rtt que prend
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Mgr Codina au ritablissement de la Congr6gation.
Les missionnaires espagnols demandent comme Visiteur M. Armengol. - D6cret royal du 23 juillet 1852.
Installation des missionnaires dans la rue a Duc
d'Osuna ,,n° 5.

Chap. VIII. - La nouvelle Communaute. Arriv6e de
M. Armengol. Acceptation par le gouvernement. Projet de nouvelles fondations. La Communaut6 augmente. Danger de separation.
Chap. IX. - Projet de changer de domicile les mis-

sionnaires de Madrid. La maison de Palma de Majorque. Le siminaire d'Aguirre a Victoria. Ordonnance royale du 9 novembre 1854.
Chap. X. - Les s6minaires de Vitoria et d'Onate.
Intentions de schisme.
Chap. XI. - M. Masnou, Visiteur. R6formes. R6tablissement de la maison de Badajoz. Les eveques a la
maison de Leganitos. Changement de Visiteur :
M. Sanz (1857-1862).

Chap. XII. - Inauguration d'une 6glise a saint
Vincent au lieu de sa naissance. Voyage de M. Sanz
a Rome. Changement de Visiteur : M. Mailer.. On projette de batir une 6glise a saint Vincent de Paul a
Madrid. Fondation des maisons de Arenas de SaintPierre, Barcelone et Teruel (1862-1868).
Chap. XIII. - Les missions et exercices spirituels
durant cette periode. Les conferences de saint Vincent
de Paul.
Chap. XIV. - Les Lazaristes espagnols s'6tablissent
durant cette periode au Mexique, a Cuba, aux Philippines, a Fernando-Po.
REGLAMENTO DE LAS MISIONES DE LA CONGREGACION
DE LA MISION DE SAN VICENTE DE PAUL, traduit de la

seconde edition francaise, par M. Edouard Tabar.
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M. Tabar a complet6 notre Directoire par quelques
documents qui sont bien a leur place : la lettre ency-

clique de Benoit XV et les regles de la S. C. consistoriale sur la predication, les statuts de 1'Association
de la Medaille Miraculeuse.
Nous faisons imprimer actuellement une nouvelle

edition de notre Directoire et nous y introduisons, de
1'avis de MM. les Assistants et avec la permission de

M. le Supirieur g6ndral, les m6mes modifications.
ALBUM-MEMORIA. Colegio del Sagrado Coraszj de
Jesds. Murguia (Alava), dirigido por los Paules.
Ce college a kti ouvert en 1888; il a produit depuis
des fruits excellents pour 1'education de nombreux
jeunes gens. Une belle image du Sacr6 Coeur, un 6legant parloir oii est installe un appareil de radiot6lephonie, un cloitre de 60 metres, un rifectoire de
30 metres de long, un dortoir de 50 metres pour les
grands, une belle chapelle de style gothique, de vastes
cours, etc., telles sont les choses remarquables de ce
college.
On a 6tabli dans ce college l'Association de la
Medaille Miraculeuse.
On s'y occupe activement de l'education physique.

PROVINCE DE BARCELONE
GERMANOR.
itudiants.

Revue trimestrielle, publiee par les

- Octobre, novembre, dicembre 1923.
Chronique. Mort de M. Lionce Pires. 11 etait exact
a se lever tous les matins a quatre heures et a venir
des premiers a l'oraison. Tous les jours apres sa messe
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il en entendait une autre. Tous ses biens etaient consacr6s aux pauvres. 11 se confessait deux fois la
semaine. II faisait tous les mois la retraite spirituelle.
II remplissait son office de procureur domestique avec
diligence et exactitude, tres fidele a observer les
moindres ordres des superieurs. Tous les ans il passait
la nuit du Jeudi au Vendredi Saint devant le SaintSacrement. II aimait a causer avec les gens de la
campagne.
- Janvier, fivrier, mars 1924.
Ckronique. Les 6tudiants ont organis6 une belle
s6ance en I'honneur de saint Thomas.
Mort du FrIre Joseph Llopart. II fut pendant cinquante-six ans un module, remarquable par l'humilit6,
la pietk tendre et solide et la plus exacte observance
des rigles.
- Juillet, aout, septembre 1924.
Chronique. II y a 46 apostoliques a Bellpuig, 19 a
Palma.
Pisco, par Jos6 Serrano. - La province a 4532 kilometres carr6s; elle compte 16000 habitants; elle est
administr6e au point de vue religieux par 3 missionnaires; la ville de Pisco a 3 6glises; en 1923, il y a eu
774 baptemes, 3o3 dects, 62 mariages, 8 378 communions; la Semaine Sainte y est c6l6brie solennellement; il y a des processions tous les jours; le sermon
du Vendredi saint dure deux heures et demie.
- Octobre, novembre, dicembre 1924.
Visite du 7rks Honore PNre Franfois Verdier, Suptiieur
gineral, l noire province. Le 15 novembre, deux autos
luxueuses conduisent le Superieur g6neral a Bellpuig.
Seance par les apostoliques. Le 16, a Espluga, s6ance
par les 6tudiants. Le 17, A Barcelone. Le 21, d6part
Salut de bienvenue au Tres Honor6 Pere Don Frangois
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Verdier, Sup6rieur general de la Congregation de la
Mission et des Filles de la Charit6, le 17 novembre.
Rapport sur les associationsgrigies dans l'eglise SaintVincent de Paul,de Barcelone. Confrdrie de la SainteAgonie de Notre-Seigneur J6sus-Christ. - Pieuse

Union des suffrages posthumes. - Corps des porteurs
du Christ (i goS associ6s). -

Apostolat de la priere

de saint Vincent de Paul (hommes et femmes) ayant
triduum, neuvaine en I'honneur du Sacre-Coeur, procession eucharistique, pelerinage a Notre-Dame de
Montserrat (1725

associ6s). -

Section sociale de

l'Apostolat de la priere de saint Vincent de Paul (pour
enseigner le cat6chisme, visiter les pauvres malades,
r6pandre les bonnes lectures) (25 associes). -

Patro-

nage des dames de 1'Apostolat de la priere de saint
Vincent de Paul, recueillant des fonds pour les ecoles
des Filles de la Charite. - Vestiaire de 1'Apostolat
de saint Vincent (267 associ6es). -

Association de la

Vierge Immaculee de la MIdaille miraculeuse (i 596
associ6s). - Visite domiciliaire de la Vierge Immacul6e de la M6daille Miraculeuse (Barcelone a 6t6 la
premiere en Espagne a adopter cette pratique -

950

families), 12 lampes brilent devant la Vierge par les
dons des associ6s. - CEuvre expiatoire pour les ames
du Purgatoire (i ooo associes). - Les d6vots de saint
Joseph (420 associ6s). - Visite domiciliaire de la

Sainte Famille (390 families). - Association de la
Vierge des Douleurs (495 associ6s). - Adorateurs
(96 associes). - Petite ecole de saint Vincent (30
enfants pauvres appliques aux fonctions religieuses).
- Conferences de Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul
(hommes et femmes). - On distribue dans 1'6glise
communions dans I'ann6e.
Chronique. Commencements de la fondation de Puno
ou notre introduction au P6rou, par Josef Virgili.
11 ooo
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Honduras. Consecration 6piscopale de Mgr Sastre,

eveque titulaire de Germaniciana et Vicaire apostolique de San Pedro Sula.

PROVINCE DE HOLLANDE
SINT VINCENTIUS A PAULO (traduction par M. Kamerbeek).
- Novembre 1923.
En route pour les Indes Neerlandaises,par M. Wolters.
A Colombo, r6ception par les Oblats ; a Singapore,
on loge chez les Missions 6trangeres; a Batavia, chez
les Jesuites ; arriv6e a Scerabaia.
Croquis noirs en Abyssinie. Un jugement. On a condamn6 plusieurs hommes a avoir la main droite couphe
parce qu'ils ont tu6 cinquante-quatre personnes. Leurs
femmes viennent supplier lejuge : elles se prosternent
devant le Ras; elles crient : cle Ras a la criniere da
lion. Longue vie au Ras. Amen. Le Ras a le coeur de
David, la sagesse de Salomon; longue vie au Ras.
Amen. Le Ras a le bras de Samson; longue vie au Ras.
Amen. n Le juge ne bouge pas. Les femmes recommencent : (c Que le .Ras regne sur nous. Amen. Qu'il
rigne de longues annees. Amen. Qu'apres lui son fils,
son petit-fils, son arriere petit-fils regnent sur nous.
Amen. Piti6, pitie, pitib. Amen. ,,
Le Ras demeure sombre. Les femmes se remettent a
crier: c Nous avons p6ch6. Amen. Mais Dieu et les rois
sont misericordieux. Amen. Nos freres, nos maris sont
coupables. Amen. Tous les peuples publient la clemence du Ras. Amen. Pitie, piti6, piti6. Amen. ,
Le Ras fait un signe, il va parler. (i J'avais dit que

les pillages 6taient interdits, que les coupables seraient
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punis. Us ont tue cinquante-quatre personnes. Comment puis-je leur faire grice? Demain je leur ferai
couper la main droite. Allez. ,
Les femmes se retirent en pleurant. Elles reviennent
avec deux vaches qu'elles offrent au Ras. Le present
est agr66. Les femmes croient que le juge va pardonner. II maintient sa sentence et renvoie les femmes.
Voyage chez les Azobo Gallar. M. Gruson, devant
traverser le pays de cette redoutable tribu, demande
au Ras des soldats. Le Ras lui donne trois soldats.
M. Gruson est expos ; il rencontre des Gallas qui
veulent le tuer, mais ses soldats le protegent ; quand
il est hors de danger il apprend que ses d6fenseurs
sont de la meme tribu, des gens qui en ont tu6 assez.
Notre-Seigneur dans les baraques. M. Vester fait un
appel ala g6n6rosit6 pour donner a Notre-Seigneur
une demeure plus digne de lui dans la localit6 de
Rumpen. L'6glise en effet n'est qu'une baraque.
Aquateur. Ibarra. Les Filles de la Chariti ont une
~1proserie. Pauvres malades. Leurs membres tombent
en pourriture. Quelle odeur!
Chine. Un baptime in extremis. M. Scherjon est
appel6 par un malade ; iI se trompe de route, ne sait
plus oil il est ; il apercoit des ouvriers qui font un
cercueil pour un vieillard qui va mourir; il demande
a voir ce vieillard ; le vieillard lui dit qu'allant au
march6 autrefois, il &coutait les predications du missionnaire et qu'il avait supplie Dieu de ne pas le
laisser mourir sans baptime ; M. Scherjon lui administre le bapt&me ; le vieillard meurt peu de temps
apres.
Janvier 1924.
Abyssinie. M. de Witt raconte les peines, les difficult6s de 1'apostolat et ses consolations. Quelle d6so-

-

424 -

lation de voir ces gens n'ayant pas la nourriture du
corps bien souvent et priv6s de ia nourriture de l'ame!
Chine. M. Paul Li raconte comment un sermon fait
devant deux femmes a determine la conversion d'une
soixantaine de paiennes amenies au pretre par ces
deux femmes.
Mgr Geurts raconte qu'un paien avait demand6 t
etre chr6tien; pour s'assurer de la virit6 des bruits
calomnieux qui courent sur les pretres catholiques,
longtemps il a 6 pi6 le missionnaire; n'ayant rien trouve
de mal en lui, il se convertit v6ritablement.
En route pour la Perse, par M. Franssen. Cinq jours

de tempete sur la mer Noire. Voyage en voiture et
traineaux dans la neige. 40" de froid.
Les pagodes en Chine, par M. Smet. I1 y en a beau-

coup:trente a Yung-Ping-Fu, de grandes, et de petites
comme une niche A chiens oji,neanmoins, selon I'inscription, logent pour le moins sept esprits.
Les ecoles de la Mission en Chine, par M. Meyer. On

exige une piastre par 6~ive. Les Chinois se font tirer
l'oreille pour payer. On apprend les prieres dans ces
ecoles. Les filles ont plus de difficult6s que les
garcons. Ces ecoles habituent les enfants avec le missionnaire et les usages chr6tiens. On donne aux enfants
du riz aux choux trois fois par jour et quatre onces de
pore a Noel, Paques, Pentec6te.
Indes. M. de Backere raconte que la Medaille Miraculeuse vient de gu6rir une jeune fille en danger de
mort.
Abyssinie. Lettre d'un Abyssin remerciant des images
qu'on lui a envoy6es.
La Revue kollandaise annonce que deux revues

dirig6es par nos confreres viennent de paraitre : une
a Ljubljana, 1'autre & Graz.
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- Mars 1924.
Abyssinie. M. de Witt raconte qu'une famille catholique a souffert de la part des schismatiques toutes
sortes de mauvais traitements pour renier leur foi : on
leur a pris leurs vaches, leurs biens, on les a chass6s
de leurs maisons ; les catholiques ont confess6 intr6pidement leur foi.
L'euvre des conversions en Chine. M. Lou rapporte
une des objections qui empachent le plus les palens de
se convertir : 4Les missionnaires se donnent beaucoup
de mal, ils ne craignent ni fatigue, ni peine ; ils supportent les injures; ils ouvrent des icoles ; tout cela
est incomprehensible; il doit y avoir quelque motif
que nous ne connaissons pas qui pousse ces missionnaires a agir ainsi; il doit y avoir un but inavouable;
tenons-nous sur la d6fensive. En route pour la Perse. Suite du voyage de
M. Franssen.
Fianfailleset mariage en Chine, par Jos. Theunissen.
Ce sont les parents et non le jeune homme qui choisissent la fiancee. On a recours & des intermediaires.
L'interm6diaire fait I'1loge du jeune homme ; on lui
sert uri repas. Les parents du jeune homme viennent
voir la fille, on les invite a manger une poule ; s'ils
acceptent, c'est que la jeune fille leur plait; les parents
de la jeune fille vont voir le jeune homme; on leur
sert une poule; s'ils la mangent, c'est que le jeune
homme leur plait. Le mariage est d6cid6. Les families
offrent I'une a l'autre une paire de souliers pour les
jeunes gens; ceux-ci peuvent alors pen6trer dans la
maison l'un de I'autre ; on d6bat les conditions du
contrat ; celui-ci est signi avec force cer6monies ; si
les families sont paiennes, on consulte les dieux, on
fait briler de l'encens dans les pagodes, etc. ; si les
families sont chr6tiennes, on consulte le missionnaire,
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on lui donne une piastre pour la messe du mariage,
une poule pour son repas, les jeunes gens viennent
Srciter le catechisme et le mariage est cel6br6 religieusement
La langue abyssine, par Corn. de Witt. - C'est la
grande difficulte. Heureux Ap6tres qui avaient le don
des langues! La langue abyssine est tres expressive :
l'horloger est le m6decin de la montre, l'arc-en-ciel
la ceinture de la Vierge, la seve le sang de l'arbre,
l'cho le fils de la grotte, le singe l'enfant du desert,
1'Europ6en l'homme de la mer.
Mort de M. Suylen, par M. Van Hal. - M. Suylen,
sup6rieur du s6minaire de La Paz, en Bolivie, a
support6, avec une patience admirable, de longues et
grandes souffrances ; les soins les plus affectueux de
ses confreres ne purent I'arracher i la mort. La population de la Paz prit part a son enterrement. Le
secretaire de la Nonciature chanta le service. Y
assistaient toutes les communaut6s religieuges, le
repr6sentant du President de la Republique, le Pr6sident du S6nat. La conduite au cimetiere fut honoree
de la presence de l'internonce, du vicaire capitulaire,
des del6gues du chapitre. Le President de la R6publique avait envoy6 une couronne de Joses blanches.
On prononca trois oraisons funebres. Les J6suites
donnerent une place a notre superieur dans leur
caveau. Le troisieme jour il y eut service chez les
Peres de Picpus ; le septieme jour chez les Filles de
la Charite.
Brisil. M. 6ussenhoven parle des missions de
Maranhao. Il y a trente-cinq pr&tres pour un million
de catholiques. Le peuple ne voit le prktre qu'une fois
l'an. Presque tout le monde fait sa mission.
Chine. M. Ramakers annonce qu'on vient de ter-
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miner le s6minaire de Cheng-Ting-Fou qui peut recevoir cent cinquante 61ves.
- Mai 1924.
L'oeuvre de conversion en Chine, par Mgr Geurts. Un
enfant paien qui fr6quentait l'6cole catholique demanda
a ktre baptis, ; ses parents s'y opposerent ; il continua
a mener une vie chr6tienne ; il s'&chappait pour faire
la priere chez un catholique, refusait de manger de
laviande les jours d6fendits. Le missionnaire voyant
sa pers6verance le baptisa et le communia. Son pere
ayant appris la chose, voulut lui faire renier la foi par
les mauvais traitements; peine perdue, I'enfant tint
bon, mais tomba malade et mourut ne cessant de repeter
sa joie de mourir catholique. Son pere fut saisi de
remords; pour r6parer sa faute, il mit dans les mains
du cadavre le chapelet et la m6daille : c il les aimait
tant a dit-il; il permit qu'on fit l'enterrement religieux.
Par renfant javanais, par M. de Backere. On convertira le peuple de Java en s'occupant des enfants.
Abyssixie. Les Irobs, par Dellibis. Les Abyssins sont
tres habiles a tuer les fauves; parfois ils saisissent le
16opard par la gorge pour l'6trangler. C'est un grand
honneur si,de la lance, ils ont tub un lion. Celui qui a
tue un lion est honorS, comme celui qui a tue cinquante
hommes. On lui donne la place d'honneur; il est servi
le premier; seul il peut manger la bosse du beeuf;
il boit dans une coupe qui contient 4 litres. Dans
quelques tribus, on se bat r6gulibrement un mois avant
la saison des pluies pour obtenir une bonne moisson.
D'autres tribus se contentent d'6gorger dans co but
des chevres et des vaches. Quand on enterre un homme
chez les Azobo-Gallas, on met autour de sa tombe
autant de bitons qu'il a tue d'hommes. Celui qui n'a
pas commis de meurtre est consid6rA comme une
femme; on ne le respecte pas.
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Bresil. Missions, par M. Gussenhoven. - Il y a au
Brisil 2000 pr&tres pour 40 millions d'habitants; il y
a tant de monde aux missions que certains ne peuvent
se confesser; le missionnaire est recu avec les plus
grands honneurs. On commence les confessions a cinq

heures et demie jusqu'a la messe; on continue les confessions apres la messe et on distribue la communion

toutes les heures; diner, catechisme, confessions jusqu'I dix, onze, douze herres; il y a des gens qui font
plus de 20 kilometres a travers le sable pour venir
communier.
Croquis chinois. Le crieur public et le gatdien de nuit,
par M. Roozen. - Les Chinois aiment faire du bruit,
frapper sur un tam-tam, sur des bcches creuses; chaque
marchand a son instrument particulier; il y a un instrument qui domine tous les autres : c'est le boum-boum
du crieur public..II annonce que le feu s'est declar6
en tel endroit.-qu'il faut aller l'6teindre; qu'un pont
vient de se rompre, qu'il faut le refaire; qu'un voleur
vient d'.tre pris,-qu'on va lui faire payer,1'amende, etc.
Le gardien de nuit s'avance mysterieusement dans les
rues; il est charg& de veiller sur ceux qui dorment;
tous les trois pas, il fait toc-toc sur un morceau de
bois creux; il me riveille bien souvent; les voleurs
.savent oia il est; ils operent ailleurs; le gardien de
nuit fait cinq fois le tour du village; il va se coucher
le matin, ayant gagn6 5 sous pour sa tache.
Noel en iission,'parAntoine Op'Hey.- A cinq heures
du soir, le-24 d6cembre, l'eglise est feeriquement illumisie; A sept heures, priere du soir; a l~sit heures et
demie, les cloches sonnent; on prie, on chante, la
musique joue, on cause; a dix heures, les cloches
sonnent de nouveau, on prie, on chante, la musique
joue, on cause; A onze heures et demie, meme programme; A minuit, grand'messe, Adeste fideles, un
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cantique chinois; B deux heures, tout le moude va se
coucher.
Le premier jour de I'an chinois, par M. Coonen. -

On s'y pr6pare fiUvreusement; tout le monde fait ses
emplettes les jours qui pricedent; les cr6anciers poursuivent leurs dibiteurs; ceux-ci tachent d'eviter leurs
creanciers; quand le premier de lan est arrive, le
cr6ancier n'a pas le droit de r6clamer sa dette; ce
jour-l, tout le monde' doit etre aimable envers tout le
monde; la nuit, on festoie; on tire des p6tards; personne ne travaille pendant six ou sept jours.
Perse. Risurrection,par Franssen. -- Je suis rentr6 a
Ourmiah; je suis sans chr6tiens, sans maison; devastation, ruines, traces de nos martyrs; sur tous les visages
se lit une baine meprisante; seul un mahometan, ancien
616ve de notre 6cole, m'a accueilli; j-ai trouvi une
maison, le jour anniversaire de la mort de Mgr Sontag;
j'ai 6tabli une petite chapelle; je suis all a la recherche
des chr6tiens; j'ai visits 40 villages; j'ai trouv6
8o0 catholiques ; grande joie; j'ai 6rig6 28 6coles sous
la direction des cat6chistes; il y a beaucoup de conversions; les catholiques sont maintenant 2000ooo.

PROVINCE

D'IRLANDE

GOLDEN HOUR, organe officiel irlandais de la Ligue

Eucharistique, publi6 chez les Lazaristes de SaintJoseph's, Blackrock, a Dublin.
SAINT VINCENT'S ORTHOPAEDIC HOSPITAL. Eastcote

(Middlesex). Compte rendu de l'annee 1923. Cet h6pital

est tenu par les Sceurs de la Charite. On a trait6 cent
quinze enfants. Un tea-party a 6t6 offert par le capi-

taine Eyston; des excursions ont 6te payees par diff6-
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rents comits ; il y a eu des matches de football et de
cricket; une garden-party a 6t6 organisee en juin et
honor&e de la presence du cardinal Bourne et de la
princesse Marie-Louise. L'association orthopedique
britannique a visit6 l'Ftablissement en mai. Des pho-.
tographies illustrent ce petit volume et montrent les
enfants avant et apres le traitement.
SAINT VINCENT'S CHURCH CORK. Elle a

&t6 ouverte

au culte le 2ojuillet 1856 et consacr6e le 14octobre i9o6.
La premiere pierre a 6t6 posse le 24 octobre 185[.
Les Dames de la Charit6 ont donn6 6oo livres pour la
construction.
Le maitre-autel est fait en marbre et en pierre de
Cacn. Derriere sont repr6sent6s les qnatre grands
sacrifices de I'ancienne Loi : ceux d'Abel, de No,6
d'Abraham et de Melchisedech. Saint Vincent est le
titulaire de l'6glise.

On. remarque l'autel de la Passion, l'autel de la
Vierge, les statues de saint Vincent, le monument de
la Sainte-Agonie, la mort de saint Joseph, une scene
a Nazareth, saint Antoine de Padoue, les statues des,
douze ap6tres : saint Pierre avec les clefs, saint Phili ppe avec une petite croix, saint Jean avec une coupe
et une vipere, saint Andre avec la croix, saint Mathieu
avec son kvangile et une hache, saint Jude avec un
cahier et une plume, saint Paul avec son 6pee, saint
Jacques le Majeur avec le baton de pelerin, saint
Simon avec la scie de son martyre, saint Thomas avec
une 6querre, saint Jacques le Mineur avec la massue
d'un foulon, saint Barthelemy avec un couteau.
La chaire est en marbre, avec saint Jean 1'lvang6liste, saint Vincent de Papl et saint Finbarr, patron
du diocese.
Le beau vitrail du fond represente la sainte Vierge,
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saint Joseph, saint Patrice, saint Vincent de Paul et
saint Finbarr. Dix compartiments de ce vitrail representent dix scenes de la vie de saint Vincent. Deux

rosaces repr6sentent, l'une le Sacr6 Coeur, 'autre l'Immaculie Conception.
Les autres vitraux representent : I'quatre scenes de
la vie de la sainte Vierge; 2' saint Patrice et sainte
Brigitte; 3 saint Vincent de Paul prehant" et le
bienheureux Perboyre; 40 la bienheureuse Marguerite

Marie et le Sacre Caeur; 5*saint Pierre et saint Paul;
6 saint Nicolas et sainte H61ne; 7* Notre Dame du
Rosaire et saint Dominique; 8' l'Ecce Homo et Notre
Dame des Douleurs; 9g saint Malachie et saint Bernard; io' saint Francois de Sales et sainte Chantal;
Sr* Notre Dame de la M6daille Miraculeuse et Catherine Labour; 12' saint Michel et le diable; I3° saint
Jean-Baptiste et sainte Agnes; 14° saint Joseph et le
bienheureux Mac Carthy.
Le vitrail du fond repr6sente la musique aux diff6rents ages : Jubal, pater citharizantium; Miriam, la
saeur de Moise; le roi David; Heman, chef des chantres,
sainte Cecile, saint Patrice, saint Colomban, saint Gr6goire le Grand, les anges dans le cieL L'orgue est
-estimb a 2oo livres.
Les stations da chemin de croix sont I'ouvrage d'un
artiste francais.
La sacristie est remarquable.
Un tableau maral indique les noms de ceux de nos
confreres qui soent enterrs dans 1'•glise : MM. O'Sullivan (i855), Kavanagh (1872), Ginouvi6 (877), Leahy
(1878), Cribbin (1888), Mckefina(i8 9 6), Burton (ioo).
THE CASTLEKNOCK COLLEGE CHRONICLE, vol. XXXIX,

On a c6l6br6 en 1924 les noces d'or de l'associatiox
des Enfants de Marie. Nous avons retu vers la fin de
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I'annie scolaire la visite du Tres Revirend Pere Verdier, C. M., Supirieur g6enral des Vincentiens. Le
distingue visiteur fut trbs impressionni de ce qu'il
vit. Pour marquer ce passage, on accorda aux jeunes
gens une semaine additionnelle de vacances. Le sup6rieur est le Tres Reverend Vincent Mac Carthy, C. M.;
le vice-president, le Rev. Alexandre Mac Carthy, C. M.;
le boursier, le R6v. Pierre Mullan, C. M.; le pr6fet
d'6tudes, le Rev. Henri O'Connor, C. M; le doyen, le
Rev. Thomas Donovan, C. M.

Les cours sont divisis en philosophie (5 61eves),
Senior (3o 6lves), Middle(52 616ves), Junior(95 6lves),
Priparatoire (62 6l'ves).
La chapelle du college a 6t6 bitie en 1849.

ITALIE

EPHEMERIDES LITURGICAE.

-

Jaxvier 1924Aconomie geinrale du Brtviaire, par Callewaert. C'est une imitation de ce que font les bienheureux dans
le ciel; c'est une mise en pratique du pricepte du Seigneur : veillez et priez. II nous aide a sanctifier la nuit
et le jour : la nuit et ses quatre veilles par les trois
nocturnes de Matines et les Laudes; le jour et ses
six parties par Prime (la priere du matin), tierce, sexte
et none (les exercices de pi6t6 de la journ&e), vepres
et complies (la priere dd soir). Le breviaire nous aide
a sanctifier la semaine par le Psalterium, 1'annie par
le Temporale qui comprend le cycle de Noel et le
cycle de PAques et par le Sanctorale ou office des
saints.
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- Fivrier-mars1924.
Nouvelle idition du Martyrologe. Reforme du calendrier. Du sacrement de pinitence et de la liturgie, par
Hanssens. La pri?.e litanique quadragisimaledans le
rite ambrosien et dans le rite romain, par Poggi.
-

Avril 1924.

Ordo Missae, compos6 par Jean Burckard, avec preface de Ravanat.
- Avril-mai -924.
Du lieu ou I'on doit confirer le baptime, par Battistini.
- Juin-juillet 1924.
Le cycle liturgique et son efficacit6 pour promouvoir
le culte eucharistique, par Hanssens. Le baiser de paix
dans la messe romaine, par Brinktrine. Les cirimonies
du baptime. Les diffirentes manikres de baptiser. Le
cycle liturgique Marial, par Janssens. Quelques exercices
de piitd envers la sainte Vierge dans l'fglise byzantine
et dans I'lglise latine, par de Meester. Le petit office
de la bienheureuse Vierge Marie, par Cassinari.
- Aoit 1924.
Oraisonsricities autrefoispar les pritresvisitant limina
Apostolorum, par Hanssens. Le vialique, par Stroobants.
Les fonctions. du diacre dans l'administrationdu viatique, par Battistini.
-

Septembre 1924.

Les iglises, par Barin. La procession de la Fite-Dieu.
La semaine midiane du carime, par Callewaert. Le surnaturel et l'annie liturgique, par Lumini. L'origine
irlandaisede la messe de Angelis, par Flood. Les liturgies orientales, par Pius Alfonsus. Le caractkre du rite
byzantin, par Gillet. Le credo dans la liturgie. L'hymne
Te Josepk, par Kreps. La liturgie pontificale autrefois
et aujourd'khi, par Beauduin.
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- Octobre-novembre 1924.
Les iglises, par Barin. La patrie du pseudo Denys
TAriopagite, par Hanssens. L'extrime-onction et la
recommandation de 'dme. La penitence liturgique, par
Paste. L'art sacri. Les fites des martyrs dans 'antique
tradition liturgique, par Schuster. La file des sept douleurs de la bienkeureuse Vierge Marie, par Molien. Le
rite de Lyon, par Boccardi. La lumikre dlectrique dans
les iglises.
-

Dicembre 1924.

Des vetements sacris,par Maranget. Des rites a garder
pour l'ouverture et la fermeture de 14 Porte Sainte. Les
Jites de 1extrime-onction. La nauvelle idition du martyrologe. La lumire votive dans nos eglises, par Auth.
Le culte de la Sainte Triniti dans la liturgiequotidienne.
La prikre dipricativedans le briviaire, par Callewaert.
ANNALI DELLA MISSIONE.

- 30 dicembre 1923.
Premier centenaire de la mort de Fr. Folchi.
25 juillet 1923. Cinquantenaire de vocation de
M. Ricciardelli, procureur g6neral pros le SaintSiige.
9 octobre 1923. Retraite pour les Saeurs servantes
d'Italie.
Notice sur M. Morino, mort a Naples A la maison de
Chiaia, le 3x mai 1923, le soixantieme anniversaire de
sa premiere messe.
II naquit A Ira (Piemont) le 30 janvier 1839 et fut
baptis& le mhme jour. II fit ses 6tudes secondaires au
petit s6minaire, sa philosophie a Chieri, sa th6ologie
- Turin.
U1 acquit un riche patrimoine de science morale
<qu'il exposera plus tard dans son compendium imprimz
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en 1886, et plus amplement dans sa Theologia moralis,
qui eut neuf 6ditions. Apres son ordination sacerdotale, il fut vicaire 5 Bra, curi de Borgaro, cur6 5 San
Secondo de Turin. Peu de temps apres sa nomination
Sce poste, il entra dans la Congr6gation de la Mission,
le 5 juin 1877.

Apres deux ans de s6minaire, il fit les vceux, le
6 juin 1879 et fut plac6 a Genes comme missionnaire.

Sa prddication fut, toute sa vie, selon les recommandations de saint Vincent, d6pouillbe des fleurs de rh6torique et des subtilits ; il parlait avec simplicit6 et
avec coeur, cherchant g instruire avec clart.

En 1883, il vint a Turin comme missionnaire; en 1884
il fut nomm6 professeur de th6ologie morale de nos
&tudiants; il avait le talent de resoudre les difficultes
avec brievetb, clart6, simplicit6 et charit6; il ne se perdait pas dans des consid6rations theoriques; il 6tait
plut6t pratique, ayant en vue de faire de bons confesseurs; il fut aussi charg6 de la chaire d'Eloquence au
seminaire de Turin; on le nomma par acclamation
membre du college des docteurs; il pr&cbait tous lesdimanches a notre chapelle et confessait une foule de
laiques, de pretres, de religieux et meme des 6veques.
Grand amateur de saint Liguori, il en avait h6rit4
la science et la pite6. Sa vertu caracteristique etait la
droiture; il agissait sans partialit6 et sans acception
de personne; il appelait blanc ce qui est blanc, noir
ce qui est noir; c'6tait une ame simple, franche, droite.
I16vitait toute singularitd, toute ostentation. 11 6tait
gai en r6crIation.
En 190o, il fut nomme visiteur de Napleset directeur
des Filles de la. Charite de la meme province. Ce fut
un rude sacrifice poor lui de quitter sa nombreuse
famille spirituele, de changer a soixante ans de
climat, d'habitude, d'office. a Je ne sais pas, disait-il
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les larmes aux yeux, comment on a pens6 a un pauvre
vieux comme moi.

)

II ajoutait :

(

Que la volont6 de

Dieu soit faite! Naples sera pour moi le chemin du
ciel. Sans cesser d'&re Piemontais, il se fit Napolitain par obiissance, par les sentiments, par les coutumes.
I1 commenca par faire une retraite de huit jours. La

premiere ouvre qu'il eut a cceur fut celle des missions;
il lui donna une grande impulsion, s'y adonnant luim&me quoique ag6 et accabl6 d'occupations; il en
revenait chaque fois malade. Le merite principal "du
bon visiteur fut de s'adonner a la sanctification du
clerge avec toute l'energie de son Ame. En 1901, il y
eat treize retraites, en 1902 vingt, en 90o3 dix-huit,

en 1904 vingt-trois et ainsi les autres ann6es. L'ame
de ces saints exercices 6tait toujours le bon M. Morino;
il ne manquait pas d'y donner les conferences ou d'y
faire les pr6dications et tous restaient ravis de la
maniere simple, pratique, persuasive et attrayante de
ses pr6dications. II a pr&ch6 jusqu'a I'annee qui a pr&c6d6 sa mort. II confessait un tres grand nombre des
exercitants. Habitu6 la discipline severe du Pi6mont,
il ne pouvait pas souffrir que les pretres napolitains,
non habitu6s au recueillement d'unemaison religieuse,
missent la dissipation dans les exercices spirituels;
aussi travaillait-il, non sans de grandes oppositions
et difficultes, a multiplier le nombre des chambres.
Ayant recu une forte somme pour une bonne oeuvre g
son choix, il l'appliqua a 1'oeuvre des exercices spirituels aux pretres. M. Morino pr&cha tous les dimanches
aux jeunes clercs qui viennent dans notre maison, jusqu'au jour oit fut aboli l'externat des clercs.
Lorsque Pie X, de sainte memoire, confla aux communautes religieuses la direction des s6minaires dioc6sains du Midi de l'Italie, M. Morino prit part a la
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grande ceuvre du Pape et ses missionnaires collabo-

rerent avec les missionnaires franqais pour le bien de
plusieurs seminaires meridionaux.
Nous ne devons pas passer sous silence tout ce que
M. Morino a fait par ses ecrits pour la sanctification
du clerge. Mentionnons sa theologie morale en deux
volumes, son Enchiridion de morale, un traite d'eloquence sacree, le Pritre sanctifii, 1'explication des
psaumes pour la ricitation du breviaire, le Trisor ivangilique ou cours de meditations pour tous les jours de
I'annee, un trait6 sur le Sacrement de la penitence, un
autresur la priire, une vie populaire de Jesus-Christ et
d'autres opuscules qui sans doute ne manifestent pas la
forte conception d'un penseur, mais qui contiennent
une source abondante de doctrine claire et pratique.
Cette vie feconde lui a procure I'admiration et la
v6n6ration de tous les eccl6siastiques; nous en avons
une preuve dans le jugement port6 sur lui, dans une
feuille tres repandue, par Mgr Angelillo : t. C'etait un
ange de conseil et de soutien pourbeaucoup de pretres.
Un ange dont les ailes etaient dans le cceur, dans
l'ime et dans l'intelligence. , Don Lona de Rocchetta
le compare a saint Alphonse de Liguori. Le cardinal
Prisco l'avait nomm6 examinateur pro-synodal.
M. Morino cherchait a faire des jeunes missionnaires de bons ouvriers 6vang6liques pour la vigne du
Seigneur. II s'occupa des cas de conscience et il veillait a ce que les jeunes fussent bien prepares pour les
examens de juridiction a passer devant l'ordinaire. Le
cardinal Prisco se montrait toujours content de ces
examens. M. Morino veilla aussi a preserver les jeunes
des erreurs modernistes; et lorsque quelques cerveaux
se laissaient aller aux nouveautes dangereuses, il
essayait d'abord de les ramener par la charit6, mais
quand il ne pouvait y reussir il se montrait ferme, et en
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i9oS et 1909, par l'autorit6 du Saint-Siege, il les chassa
de la Compagnie. Et ce fut une grace particuliere
pour notre province; autrement la diffusion des erreurs,
selon le jugement d'un membre d'une Congregation.
romaine, aurait kt6 peut-etre plus 6tendue que celle
de la secte des Mariavites de Pologne. II eut a endurer
des contradictions et des humiliations pour la d6fense
et l'observance du d6cret Quemadmodum de Leon XIII.
M. Morino cherchait i icarter du confessionnal la
rigueur jans6nistique et s'opposait avec force aux
abus qui diminuaient la libert6 de conscience par rapport a la communion. C'6tait une ame eccl6siastique,.
invinciblement attach6e a la doctrine de I'gglise.
M. Morino 6tait.encore directeur des sceurs de la
province de Naples qui sont au nombre de deux mille,
r6parties en deux cents maisons; elles viennent k la
maison centrale pour la retraite spirituelle, qui a lieu
tous les mois, et toutes conferent avec le directeur.
M. Morino satisfaisait pleinement i ses devoirs. II
6tait exact a rdpondre aux lettres imm6diatement. IL
fit supprimer 1'habitude de r6citer les prieres en francais, attendu que beaucoup de saeurs ignoraient cette
langue.
M. Morino observait exactement la regle. 11 6tait
un des premiers i se rendre i la chapelle pour la
meditation; il y restait l'heure entiere sans jamais en
sortir sinon pour se confesser; il cClCbrait ia messe
avec une certaine lenteur et une grande d6votion. II ne
perdait pas le temps en discours inutiles et il veillait
i ce qu'on observit le silence dans les corridors. En
r6cr6ation il 6tait simple, affable, jovial. Il aimait
beaucoup les pauvres et leur donnait largement.
Mais la vieillesse et la maladie faisaient leur ceuvre.
En 1917, il fut d6charge du poste de supbrieur et a

cette occasion il s'humilia devant tous, demandant
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pardon de ses fautes et se rangeant parmi les autres
confreres, bien qu'il restit Visiteur. En 1921, la charge
de Visiteur lui fut enlevie et le jour m6me oil il retut

cette nouvelle il r6unit toute la communaut6 pour
iaire lire la patente de son successeur.
II se d6voua desormais uniquement a la direction
des Soeurs, passant une grande partie de son temps
-devant le Saint-Sacrement.
I1 tomba malade en 1924, et, tout de suite, il se mit
-entre les mains de Dieu pour faire sa sainte volont6.
I1 remerciait affectueusement le frere qui le soignait.
II recevait fidelement la sainte communion. tcrivant
le 27 mai, quatre jours avant sa mort, il disait : t, Le

Seigneur me donne une grande tranquilliti d'esprit,
'un plei abandon a sa volont6 et une grande confance
ýen lui. n Le 28 mai, il requt les derniers sacrements;
le 3o mai, ii perdit connaissance et entra en agonie.
SLe 31 mai, a cinq heures trente, il rendit son ame a
Dieu, ige de quatre-vingt-quatre ans et quatre mois,
le jour de la Fete-Dieu. Ses funeailles furent cl~ebries le lendemain et honorees de la presence des
Missionnaires et des Filles de la Chariti. Beaucoup
-de personnages envoy'erent des lettres de condo16ance.
- Juin 1924.
Notice sur M. Santoro. II naquit, a Alvito di Sora, le
27 juillet 1843; il eatra dans la Congregation le
6janvier 1859 et fit les vceux le 4 novembre 1861; ii
fut ordonno pretre le 2 avril 1866. Pour 6chapper an

service militaire, il songea a s'expatrier, vers la fin
de 1869- Pour 6chapper i la rigoureuse surveillance
de la police, on le mit dans un panier et, par le moyen
d'une poulie,il fut transport6 sur la rive opposee du
fleuve frontiere. Il se rendit aussit6t A notre maison
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de Rome. Dans ses premieres ann6es, il fut d'une
sant6 faible, devant se reposer et chercher un air salutaire; pour qui n'a connu M. Santoro que dans son
age mdr et sa vieillesse, oiu il avait une vigueur surprenante, il y a lieu de s'6tonner que le printemps de
sa vie ait 6t6 si incertain.
II parlait rarement de lui-meme et le faisait en
paroles vagues, rappelant seulement quelques voyages
faits en France et en Espagne.
Mais, s'il parlait peu de lui, ses amis 6taient enthousiastes a son sujet, et parmi eux on pourrait citer des
princes de l'~glise qui l'avaient eu comme predica-

teur de retraite ou directeur de conscience. Ils
n'avaient pas assez de paroles pour louer son esprit
droit, simple et bon, comme un vrai fils de saint
Vincent.
Pour se faire une id6e de son travail de missionnaire, ouvrons le registre des retraites spirituelles
donnees depuis 1890 et nous en trouvons deux cent
soixante-sept,signees 4 Santoro ,. Dans celles-ci, ne
sont pas comprises les retraites prech6es dans la maison et cependant il s'y occupait avec une grande
assiduit6. Pendant dix-sept ans il fut charge du soin
spirituel de la Maison G6enralice des Soeurs de Charite (Bocca della verita); il donna aussi beaucoup de
conferences au S6minaire romain et dans les autres
colleges eccl6siastiques de Rome.
Dans cette p6riode de temps, M. Santoro precha
plusieurs fois les exercices spirituels dans trentequatre s6minaires distincts et dans trente-deux dioceses. En 19o5 et 1914, il precha la retraite aux
6veques de la Pouille et en 1912 & ceux de Sicile.
Avant la 'retraite de 19o5, le Pape Pie X voulut le
voir pour lui donner ses recommandations.
II ne n6gligea pas le ministere aupres des laiques :
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enfants de la premiere communion, vieillards des
hospices, etc., auxquels il precha souvent des
retraites, des triduum, des neuvaines. II precha souvent le careme dans les paroisses.
Non moins important fut son travail
l'avantage
des communaut6s religieuses. Sans parler des Filles
de la Charit6, il donna les exercices spirituels dans
pros de vingt communaut6s religieuses, en particulier
chez les Barnabites, les Bin6dictins, les Chartreux,
les Trappistes, etc.
Son champ d'action n'6tait limit6 que par la regle
et le temps. II prechait jusqu'd cinq fois par jour a
des auditoires diff6rents et souvent la conclusion d'un
cours d'exercices avait lieu le m&me soir que 1'ouverture d'un autre.
Le secret de ce travail doit se chercher dans la pr6paration soign6e de tous ses discours; les points les
plus importants 6taient soigneusement d6veloppis
par 6crit. Quelles 6taient ses sources? 11 faisait bon
usage des auteurs, donnant la preference aux francais
Meme quand il traduisait littbralhment, sa parole avait
toujdurs une empreinte personnelle, qui ne faisait
jamais penser a un plagiat. II se servait des faits de
la sainte tcriture, de l'histoire eccl6siastique, des
textes des Peres, etc. II aimait la note joyeuse et revetait sa parole d'une emphase et d'une onction qui
gagnaient son auditoire. I1 aimait a parler le langage
du cour. Nul ne pourra dire le fruit qu'il a recueilli
dans son ministere au tribunal de la p6nitence.
Sous un exterieur plut6t rude, il cachait une ame
remplie des sentiments les plus exquis. Dans les
moments passagers de courroux, quand il fronqait ses

6pais sourcils et pressait ses levres gonfl6es, on sentait un temperament sanguin;

mais il

luttait avec
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force pour se combattre lui-meme et faire paraitre la
douceur.
Dans sa droiture il 6tait inclin6 i penser et a dire
dui bien de tous.
II ne voulait aucune relation avec le monde qu'il
avait en horreur.
Ses vktements 6taient pauvres, mais propres. Sa
chambre nue, mais toujours balay6e et bien arrangee.
Le seul ornement de cette chambre etait le prie-Dieui
oi il aimait a mettre un crucifix trbs expressif et le
buste du saint fondateur. Devant ces images, il youlait toujours quelques fleurs. C'est li qu'il passait la
plus grande partie du temps qu'il ne passait pas
devant le Saint-Sacrement; c'est la que bien des
graces de conversion s'ktaient operies; bien des larmes
de douleur avaient baign6 cet autel de misericorde.
M. Santoro 6tait homme de vie intirieure, marchant
toujours en la pr6sence de Dieu; c'6tait un missionnaire exemplaire dans toutes les vertus de notre 6tatII pr6venait les d6sirs des supbrieurs.
It suivait en tout la vie de communaut6 et ne supportait qu'avec peine les particularit6s que lui imposait la n6cessit6. Jamais absent de la r&citation en
commun du breviaire, il ne pouvait souffrir ce qu'il
appelait la pr6cipitation et qui n'6tait que l'effet de sa
vue mauvaise.
Les dernieres ann6es, il ne mit plus les pieds
dehors; puis, la paralysie cardiaque faisant des progres, il dut renoncer aux quelques pas qu'il faisait
dans le corridor; enferm6 dans sa chambre,
il ne
bougeait que-pour aller a son prie-Dieu 6 couter
les
p6nitents; puis ce fut l'immobilit6 compl6te dans son
lit.
Il mourut le 3o mars 1923, Vendredi Saint.
Noticesur M. Cordero,parBraida.-II naquit
Scar-
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nafigi, le 6 juin 1886, le dernier de neuf enfants dont
'un est pretre, une autre Fille de la Charit6. Tout
jeune il aimait a servir la messe; il chantait dans les
reunions religieuses; il prenait plaisir A feuilleter les
livres de son frere clerc, bien qu'il n'y comprit rien,
et il avait la passion de recueillir les images pieuses.
II entra au collge des missionnaires a P&ques
1898; il remp6rta toujours le premier prix ala fin de
1'ann6e et les meilleures notes de pi6t6 et de conduite.
II se sentit appel6 a entrer dans la famille de saint
Vincent et il demanda A ses parents la permission
d'entrer A l'ecole apostolique annexee au college. 11
essuya d'abord un refus, mais, sur son insistance, on
lui accorda la permission demand6e.
Son superieur a d6clari qu'il s'6tait fait remarquer
a 1'6cole apostolique : i* par une simplicit6 ing6nue,
iloign6e de toute fiction, 6trangire au mensonge;
2* par un amour ardent de sa vocation, contrastant
avec plusieurs autres apostoliques qui, pour etre bons,
ne montrent pas une semblable fermet ; 3" par un
zale ardent pour le salut des ames, zele quelquefois
indiscret, car il voulail amener ses camarades a faire
des exercices de piet& extraordinaires, mais enin
z~le v6ritable, qui manifestait la bontb de son Ame.
II entra au seminaire interne de Chieri, le 12 octo-.
bre 1904. L'entrie dans la maison Della Pace fut pour

lui comme I'entree au Paradis; il se- I'tait figuri
tel et il en fut ainsi pendant les premiers mois,
mnais bient6t, apres les consolations, ce furent les tribulations; il eut la douleur de perdre sa mere le
Io mars 1905; ce fut un grand coup pour son coeur.
Puis vinrent les aridit6s, les froideurs, les d6gofts;
mais, par la grace de Dieu, il sortit vainqueur de
cette 6preuve. Aprts ses vceux, ses etudes philoso-
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phiques et thbologiques, il fut ordonn6 pratre, le
21 septembre 1912.
II fut place comme professeur au petit seminaire
de Casale Monferrato. I1 s'y livra a ses occupations
avec un enthousiasme toujours croissant. I1 avait soin
de bien poss6der les matieres qu'il enseignait et de se
former a la p6dagogie par l'6tude des bons auteurs.
II fut 6ducateur autant que professeur. II avait toutes
sortes d'industries pour 6lever ses enfants a un haut
degr6 moral. II 6tait ponctuel pour ses classes; on n'y
perdait jamais un seul instant; il avait soin de
s'adapter a l'intelligence de ses 61lves, ne craignant
pas de r6p6ter les explications en particulier pour
ceux qui 6taient moins intelligents. II aimait ses
el6ves d'un amour extraordinaire. Leur nom 6tait
inscrit dans un registre special mais encore plus dans
son cceur. II faisait poureux tous les jours des prieres
speciales. II leur donnait toutes les douceurs qu'il
recevait. 11 partageait leurs peines et souffrait avec
eux.

A Noel 1923, il 6tait all aider le cure de Mirabello,
il en revint fatigu6; la nuit du 28 d6cembre, il souffrit
de grandes douleurs; le m6decin jugea qu'il fallait le
transporter

a l'h6pital; le 3 janvier 1924, il entrait

g Saint-Jean de Turin. Une operation eut lieu le
8 janvier; it s'y prepara avec tranquillit6; au dire des

m6decins, 1'op6ration reussit a merveille, mais des
complications ?urvinrent et, le 12 janvier, il rendait
son ame a Dieu.

On apprit la nouvelle de cette mort, a Casale, a
neuf .heures et demie du matin; aussit6t tous les
elMves quitterent la classe et allerent a la chapelle
r6citer les premieres prieres pour leur cher professeur.
M. Cordero se fit remarquer par un grand amour
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pour la Congr6gation. 11 avait grand d6sir de bien
acqu6rir l'esprit de sa vocation, itvoulait devenir un
saint missionnaire; ses lectures privil6gibes ktaient la
vie et les Ccrits de saint Vincent et tout ce qui se
rapporte a l'histoire de la Congregation, qu'il consaissait parfaitement. II lisait et relisait avec avidit6 le
Petit Pre spirituel de M. Chinchon. 11 priait frequemment pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa
vigne. 11 observait parfaitement les regles, gardant
fiddlement les usages appris au s6minaire; il a &t6
seminariste toute sa vie. S'il voyait quelque chose de
contraire a la regle, il ne pouvait s'emp6cher de manifester franchement sa d6sapprobation, aimant a
r6peter : a Si nous voulons que Dieu nous b6nisse,
nous devons avant tout vivre comme de bons missionnaires. , II offrait souvent ses messes libres pour la
Congr6gation et pour la maison de Casale et pour
1'6cole apostolique de Scarnafigi.
M. Cordero 6tait tres simple. Malgre 1'exp6rience
de la vie et 1'age, il ne perdit jamais I'ing6nuit6 de
l'enfant. C'6tait mon enfant, mio bambino, disait de lui
le visiteur. C'6tait une attestation d'estime particuliere
et une louange de sa vertu. Quand il faisait son service militaire, il aimait a se rendre a la maison des
Filles de la Charit6, et Il il d6gonflait son caur
d6goft6 du monde, et il versait des larmes. Sa conversation 6tait vraiment selon 1'6vangelique : oui, oui,
non, non. On aimait parler avec lui parce qu'on savait
que sa parole etait I'expression fidele de sa pens6e.
M. Cordero avait un grand zdle pour le salut des
ames ; il le manifestait au confessionnal, en classe,
en recreation. II aimait les ames, particulibrement
ceiles des jeunes gens. Confesser les jeunes gens,
c'etait sa passion dominante. A l'h6pital, peu de temps
avant sa mort, ayant vu des jeunes gens, il. demandait
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les pouvoirs de les confesser. Les jeunes s6minaristes
6taient ses privilbgijs. Il les aimait non par sympathie
naturelle,mais pour leur faire du bien. Il etait devenu
le guide spirituel de la plupart d'entre eux ; il 6tait
le confident de tous, la bonne maman a qui 1'on raconte
ses peines. II etait tout heureux au milieu des jeunes
gens. II s'interessait a la jeunesse de la ville et des
villages. II 6tudiait avec soin les traites concernant
la direction des enfants ; il s'6tait spkcialise en cette
matiere et il en parlait avec grande competence. Mais
son zele s'6tendait plus loin, vers les millions d'infiddles de la Chine et de l'Afrique. 11 6tait tres z~61

pour l'ceuvre de la Propagation de la Foi; il parcourait
les villages pendant les vacances, distribuait des
brochures, faisait des conferences, recueillait les
offrandes pour cette oeuvre admirable.
Plusieurs lettres envoy6es par de grands person-

nages font grand 6loge de M. Cordero. Des grices
ont 6te obtenues par son intercession.
- 31 dicembre 1924.
Chieri. Maison della Pace. Les assistants eccl6siastiques de la Jeunesse catholique italienne ont tenu
leur semaine d'etude dans la maison de nos confreres
du 18 au 22 aouit. Les assistants eccl6siastiques de
l'Union feminine catholique italienne avaient tenu
dans la meme maison, du 27 au 3I juillet,leur semaine
religieuse sociale.
Rome, cinquantaine de vocation de M. Barbagli,
directeur du s6minaire interne.
La semaine thomistique au collige Albironi (12-18
mai 1924) par Jacques Ferrari. On avait orn6 la salle
de saint Thomas d'un portrait du saint avec quatre
portraits repr6sentant les fondateurs du Divus Thomas.
Le 12 mai eut lieu l'inauguration de la semaine. La
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scholachanta un hymne en l'honneur de saint Thomas.
L'6veque de Plaisance loua le docteur !Ang6lique et
le college de Plaisance. Le docteur Don Francesco
Gregori rappela l'histoire de la revue Divus Thomas
et fit l'6loge de ses quatre fondateurs : Mgr Vinati,
M. Tornatore, M. Ramellini et M. Barberis. On lut
les t6l6grammes envoy6s au Pape et an cardinal
Bisleti et celui envoye par l'archeveque de Genes,
ancien 6l1ve du collge. La schola chanta 1'hymne

Jesu sole serenior.
Le 13 mai, au matin, il y eut une dissertation philo-

sophique faite par Guillaume Hornoff, 6tudiant de la
Mission, sur l'etre formel. Une discussion suivit cette
these qui avait lieu devant les philosophes du s6minaire 6piscopal, de l'fnstitut Christophe Colomb et
les -tudiants capucins. L'apres-midi M. Marina,
sup6rieur, parla de la personnalit6 historique de saint
Thomas : tout jeune il importune ses maitres par la
question : quid est Deus ? Sa vocation dominicaine
s'affermit par les luttes avec sa famille, ses amis ; elle
demeure malgr6 les perils de l'universit6 de Naples ;
son intelligence est d'une assimilation merveilleuse;
son travail est singulier : il opere, avec un courage
calme, une innovation philosophique qui est jugee
revolutionnaire et h6t6rodoxe par de nombreux et
puissants adversaires iil triomphe apris de violents
combats; sa vie spirituelle est admirable ; elle lui
donne un 6quilibre admirable des facultis et une
source de lumiere et de force ; sa mort est celle d'un
saint.
Le 14 mai, M. Carlo Boiardi d6veloppe le thhme
suivant : l'idee d'etre sulsistant dans le De Deo Uno
et r6pond aux objections qu'on lui fait ; le soir
M. Raphael Petrone, professeur de theologic dogmatique, lit une dissertation subtile sur l'acte et la.
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puissance dans le De Processione creaturarum a Deo et
applique son principe aux etres purement spirituels,
aux &tres spirituels et corporels. On lit un tilegramme
du cardinal Bisleti et une lettre du secr6taire de la
nonciature de Prague, ancien 0l6ve qui fait 1'6loge
des quatre fondateurs du Divus Thomas et celui de
M. Ricciardelli.
Le 15 mai, Mgr Pancotti lut un travail sur saint
Thomas et 1'art. A la fin de la seance, M. le superieur
fit connaitre la lettre qu'il venait de recevoir du cardinal Bisleti, pr6fet de la Congr6gation des s6minaires
et des universit6s. Le cardinal rappelle l'invitation
faite par le Pape de c6lebrer le sixieme centenaire de
la canonisation de saint Thomas ; ( L'illustre collge,
d'Alberoni ne pouvait manquer a cette invitation, lui
qui n'est surpass6 par personne dans l'obeissance au
Pape et dans la fidelit6 a la doctrine de l'Ange de
l'1cole,. Le cardinal montre ensuite en saint Thomas
ce melange admirable de pi&t6 et de science qu'il
posseda soit disciple, soit maitre. II conclut-en disant
que saint Thomas est vraiment un soleil r6pandant la
lumire et la chaleur. Cette lettre fut accueillie avec
des applaudissements prolong6s.
Le 16 mai, on itudia le matin la rfgle objective
prochaine de la moralit6 et le dissertateur, M. Sbuttoni, montra que c'6tait agere propter finem. Le soir,
M. Castagnoli, professeur d'histoire, parla sur saint
Thomas et les raisons scientifiques de l'entreprise de
Christophe Colomb. Ce titre ne pouvait qu'6veiller la
curiosit6. M. Castagnoli rappela quelles 6taient les
id6es g6ographiques d'Albert le Grand, -de saint
- Thomas; qu'ils ont repandu dans le monde occidental
l'idee aristotelicienne de la sph6ricit6 de la terre, idee
ignoree des Peres de l'£glise, combattue par des traditionalistes exag&ers, acceptee et r6pandue par les
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expedition.
Le 17 mai, M. Perrella,professeur d'Ecriture sainte,
parla de saint Thomas exegete et M. Bersani, pr6fet
des etudesau s6minaire 6piscopal, d6veloppa le theme
suivant: I'6tude de saint Thomas au college Alberoni;
il montra qu'on a toujours 6t6 fidEle a Plaisance a la
doctrine du docteur Angelique, 4 Plaisance est une
ville cultiv6e et gracieuse ; grace particulibrement an
college Alberoni, elle est une semence de doctrine et
de pi6te ; Ics traditions de philogophie et de litterature
y sont enracin6es en meme temps que les mceurs lib6rales et courtoises ,
Le 18 mai, dimanche, il y eut office pontifical a
l'6glise paroissiale. L'apres-midi, apres les vepres, on
se reunit a la salle Saint-Thomas, et le Pere Montanaro,
dominicain, montra que saint Thomas fut vraiment ce
que doit Etre 1'homme : nergie extraordinaire d'un
esprit, non abandonn6 aux instincts de la partie
inf6rieure, mais l6ev6 sans orgueil Lson poste d'honneur; parfait squilibre de sa personnalit6 qui sut distinguer le stable du caduc, faire des innovations aussi
hardies que sages. Saint Thomas est I'homme de tous
les temps.
M. le sup6rieur remercia 1'6veque et les assistants,
Monseigneur de Plaisance r6suma toute la semaine,
adressa un souvenir A M. Ricciardelli qui travailla
dans le college a faire connaitre et aimer saint Thomas
et donna la b6n6diction du Saint Pere.
On chanta le Te Deum et la brendiction du saint
Sacrement clotura dignement la semaine thomistique.
Prodiges de grdce. Une dame del Vecchio, juive,
ayant toujours eu grande charite pour les pauvres
malades,a et' convertie a l'age de quatre-vingt-quatre
'5
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ans par la M6daille miraculeuse et le Scapulaire vert.
Le 16 octobre 1924, elle requt le bapteme, la communion et la confirmation.
LE MISSIONI ESTERE VINCENZIANE.

Nous ne pouvons analyser tous les articles de cetterevue. Signalons qu'elle a ite benie et encouragee par
le Souverain Pontife, par le dilegu6 apostolique de
Chine ; qu'elle suscite dans beaucoup de maisons de
nos Scurs, en particulier parmi les enfants, des initiatives g6n6reuses pour venir au secours des Missions.
On a fonde des bourses pour les aspirants missionnaires. II y a de petites ap6tres, de petites z6latrices,
des soci6t6s missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul
des cercles missionnaires ; diff6rentes associations de
jeunes filles, Enfants de Marie, saints Anges,adoptent
une chr6tienne, un s6minariste, etc.
VITA CRISTIANA, college de Sarzane.
- I" aord 1923.
Le PNre des pauvres (saint Vincent).
Les Demoiselles de la Charit6 de Migliarina a
Monte ont la charge d'une orpheline et de nombreux
enfants externes.
-

15 aott 1923.

Retraite sacerdotale, prechee dans notre maison de
Sarzane, par MM. Morino et Massimo.
- I" fevrier 1924.
Fete de la Sainte-Enfance au college de Sarzane.
- 15 fivrier 1924.
La fete du Pape : Discours de M. Trucco, prktre de
la Mission.
Au coll6ge, loterie pour la Propagation de la Foi et
la Sainte-Enfance (563 lires).

-

-
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avril 1924.

Vente de charit6 des Dames de Charit6.
Au college, representation thattrale; ricompense k
la garde d'honneur, les meilleurs 6tudiants.
-

juillet 1924.
S6ance acad6mique pour le sixieme centenaire de
la canonisation de saint Thomas. Parmi les devoirs
lus, mentionnons : saint Thomas dans I'histoire de la
scolastique et dans la pens6e du Dante; saint Thomas
et les especes eucharistiques; saint Thomas et la
Somme philosophique; saint Thomas et le Purgatoire
du Dante; la puret6 de saint Thomas.
-

r

er aoit 1924.

Retraite spirituelle pour les pr&tres, du 20 au 26 juillet, dans le silence, la priere et la meditation. Les
predicateurs furent MM. Morino et Massimo. On a
fait une qute pour le denier de saint Pierre qui a rapport o507 lires.
PASTOR BONUS, revue ridigee par nos confreres de
Sardaigne.
- Dicembre L923.
Pourquoi 'ceuvre des vocations?
Les parents qui s'opposent a la vocation des enfants

font tort a Dieu, a leur enfant, a eux-memes, a la
patrie.
Exorciste, acolythe.
- Janvier 1924.
Sous-diaconat.
- Fivrier 1924.
La perfection de la chariti,c'est de soulager la misire,

spirituelle des pauvres, par consequent de contribuer
a ce qu'il y ait beaucoup de bons pretres.
Ordinationdu sous-diacre.
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- Mars 1924.
La journie missionnaire au seminaire de Sassari.

M. Manzella parla a l2'vangile; M. Ferrando, dans
la salle de la bibliotheque. Le fruit de cette journme
fut 1400 lires.
-

Avil 1924.

Le diaconat.
-

Mai 1924.

Les vetements ecclisiastiques. A Sassari, triduum der
vocations.
-

uillet-ao4t 1924.

Sacerdoce. A Cagliari, journie des vocations.
-

Septembre 1924.

Les siminaristesen vacances.
-

Octobre-novembre 1924.

L'intirit que prend le Saint-Pkee pour les siminaires.
GIOVANNI MORINO. L'angelo Custode alla figlia di

Maria.
L'ange gardien et la sainte Vierge, deux belles d6votions, heureusement harmonis6es daps ce petit livre,
par le regrett6 M. Morino.
L'ange gardien conduit les ames a Marie et leur
apprend la pratique des vertus.
GIOVANNI MORINO. Catechismiodistruzionnisui sacra-

menti della Penitenza e della Communione xel tempo di
una missione.

L'ouvrage est precede d'un portrait du d6funt
M. Morino; on le represente assis, dans son fauteuil,
pres d'une table sur laquelle se voient un crucifix, un
tableau de Marie Immacul6e, un buste de saint Vincent
et une montre, et ces quatre objets nous rappellent les
quatre d6votions de M. Morino, la montre nous aver-
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tissant que le temps est pr6cieux, qu'il ne faut pas en
perdre une minute.
Divus THOMAs, 1924. Periodique r6dig6 par nos
confreres de Plaisance.
II itait mort depuis plusieurs ann6es et le voici ressusciti. II comprend des explications du texte de saint
Thomas, des dissertations sur la philosophie et la
theologie, des notes et discussions, le sommaire des
revues, un jugement sur les ouvrages, la chronique
des universites. Les plus grands philosophes et th6ologiens ont promis leur collaboration.
Voici les principaux articles de ce numro :
Lettre encyclique de Pie XI sur saint Thomas.
De l'objet de la foi theologique, par le P. Schultes,
O. P.
La mystique de saint Thomas d'Aquin, par le
P. Hugon, O. P.
La doctrine de saint Thomas sur I'inerrance biblique,
par le P. Sales, O. P.
Acte et puissance dans le' De processione creaturarum a Deo ,, par M. Petrone, C. M.
De l'origine, de la force et de la vraie formule du
principe de causalite, par M. tIersani, C. M.
Est-ce que la perfection de la charit6 : c Diliges
Dominum ex toto corde tuo, etc. ,, est un pr6cepte ou

un conseil? par le P. Garrigou-Lagrange, O. P.
Livres analysis :
Pelster, S. J. : La famille de saint Thomas; la jeunesse de saint Thomas.
Jacquin, O. P. : Une relique de saint Thomas.
Bracani : Le sixieme centenaire de la canonisation
de saint Thomas.
Cordovani, O. P. : Pie XI et saint Thomas.
Gigon, O. P. : Histoire de la canonisation de saint
Thomas.

-454Grabmann : En quoi la canonisation de saint Thomas a contribu6 a la diffusion de sa doctrine.
Card. Laurenti : Saint Thomas au sixibme centenaire de sa canonisation.
Prohaszka : Centenaire de saint Thomas.
Sancho: Le sixiime centenaire de la canonisation
de saint Thomas.
Bardy : Notes sur les sources patristiques de saint
Thomas.
Grabmann : L'importance des petits 6crits de saint

Thomas pour la vie spirituelle.
Pelster, S. J. : La recherche des oeuvres authentiques
de saint Thomas.
Pelster, S. J. : Les oeuvres ex6getiques de saint
Thomas. Exposition de saint Thomas sur les quatre

Evangiles.

Abfalter : Saint Thomas, commentateur des 6pitres
de saint Paul.
Card. Bertram: Dans les ruines du chateau de Roccasecca.

Geyer : Ce que vaut la theologie scolastique a notre
6poque.
Gillet : Saint Thomas et la jeunesse des Ccoles.
Junglas : En quoi saint Thomas I'emporte sur les
autres.

Manzer, O. P. : La personne de saint Thomas considerbe sous le jour de la science.
Maritain : Saint Thomas, ap6tre des temps modernes.
Matiussi, S. J. : Excellence de la doctrine du docteur Angblique.
Noble, O. P.: L'aust6rit6 du labeur intellectuel
chez saint Thomas.
Przywara, S. J. : Ame tragique.
Ramirez, 0. P. :Qu'est-ce qu'un thomiste ?
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Bliguet, O. P. : Le point d'insertion de la grace
dans l'homme d'aprbs saint Thomas.
Galfy, S. J. : Intellectualisme et vie de saint Thomas.
Jabloukay, S. J. : Principes pedagogiques de saint
Thomas.
Koch : L'essence de la contemplation d'apres saint
Thomas.
Paluscsak, O. P. : L'image de Dieu en l'homme
selon saint Thomas.
Rohner, O. P.: Ou Thomas d'Aquin ou Max
Scheler.
Stufler : De la pr6paration 6loignbe la justification
d'apris saint Thomas; saint Thomas et I'axiome : Tout
ce qui est mu est mf par un autre.
Blanche : La th6orie de l'abstraction chez saint

Thomas.
Chenu, O. P. : Contribution a I'histoire du traith
de la foi.
Destrez, O. P. : Les disputes quodlibetiques.
Gillet, O. P. : Le moral et le social d'apres saint
Thomas.
Lemonnyer, O. P. : Les ap6tres comme docteurs de
la foi d'apres saint Thomas.
Heres, O. P. : L'amour naturel de Dieu d'aprbs

saint Thomas.
Mandonnet, O. P. : La canonisation de saint Thomas (1317-I323).

Misserey, 0. P. : Contribution a l'histoire du vaeu
solennel.
Synave, O. P. : Le commentaire de saint Thomas
sur les quatre Evangiles.
Saint Thomas d'Aquin (Publications de I'Universiti
du Sacre-Cceur de Milan).
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DIvus THOMAS. A. XXVIII, 1925. Mense Januario.
Bersani, C. M.: Principe de causalit6 et existence
de Dieu.
Urbano, O. P.: Einstein et saint Thomas.
Geny, S. J. : La doctrine hylemorphique.
Schultes, O. P. : Evolution homogene des dogmes.
Hugon, O. P, : Le Pape peut-il d6l1guer un simple
pr&re pour conf6rer le diaconat ou le sacerdoce?
Petrone, C. M. : La relativit6 d'Einstein et la m6taphysique.
Castagnole, C. M. : Hugues de Mortagne est-il l'auteur de la Summa Sententiarum?
MARRO GIUSEPPE. 11 papa, 3e" dition.
L'auteur est pre spirituel dans le s6minaire r6gional
de Catanzaro, oeuvre du pape Pie X; vivant dans la
maison du Pape, il sent toujours plus le besoin de
coop6rer a la sainte bataille et de faire toujours connaitre davantage le Pape, le doux Christ de la terre.

POLOGNE
VOYAGE DU T.ts HONORE PERE, en 1923 (suite)

Varsovie. - Le 3o juin, a neuf heures du soir, nous
arrivions a Varsovie. A la gare, nous etions attendus
par les missionnaires des deux maisons de Varsovie.
C'est a la maison du college des pr&tres qu'6chut
1'honneur de recevoir I'honorable h6te et de lui donner
1'hospitalit6 pendant son s6jour a Varsovie. C'est done
l1 qu'il se rendit des son arriv6e; le sup6rieur de la
maison, M. Gavorzewski, lui souhaita la bienvenue au
nom de tous ses confreres. Notre Tris Honor6 Pere
y r6pondit gracieusement, exprimant Ia joie qu'il res-
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sent de se trouver dans la ville tant aim6e de saint
Vincent et de pouvoir visiter, a Sainte-Croix, les tombeaux des premiers missionnaires envoyes par le saint
Fondateur, en Pologne.
Les Filles de la Charite de la Maison Centrale eurent
le bonheur d'avoir chez elles, le lendemain, leur cher
Pere qui y c6l1bra le saint sacrifice de la messe. Ce
sont en ces termes que les Soeurs d6crivent les joies
ressenties a cette occasion :
( Le dimanche I" juillet, aussit6t apres les priires
du matin, la chapelle de Saint-Casimir se remplit de
soeurs, venues de toutes les maisons de Varsovie et
meme de celles de la province. Un peu avant six heures,
les sceurs sortirent de la chapelle pour se rendre dans
la grande cour, oit elles devaient attendre l'arriv6e du
Tres Honors Pere. D'un c6t6 de la cour, s'etaient rang6es les petites soeurs du s6minaire, derriere elles, les
enfants de la maison avec leurs etendards et drapeaux;
de l'autre c6t6, les soeurs Bcornettes. Un grand silence
r6gnait lorsque la voiture, amenant notre cher Pere,
fit son entree dans la cour; alors on fit sonner les
cloches... )
Notre Trbs Honore Pere, le premier, descendit de
la calkche, suivi de M. le Visiteur, de M. le Directeur
et de M. Szymbor. Notre respectable seur Visitatrice
et les Sceurs d'office tout d'abord saluerent notre Tres
Honor6 Pere, qui fit signe de la main, pour que les
soeurs prennent les devants; ce fut done une longue
procession de blanches cornettes et d'enfants qui conduisait, par la cour jusqu'a la chapelle, l'h6te venu de
Paris.
Celui-ci s'arr&ta un instant devant la statue de la
sainte Vierge, a l'entree de la chapelle, demandant
quelle inscription s'y trouvait, ce que M. le Visiteur
lui expliqua, ajoutant que la date marquee sur le
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pibdestal, le 17 juin i860, est date memorable, celle
de la visite du P. ttienne a la maison Saint-Casimir.
Lorsque notre Tres Honor6 Pere entra dans la chapelle,

on entonna 1'hymne Magnificat. Apres une courte priere
devant le Tabernacle, il se rendit a la sacristie pour
se revktir des beaux ornements qu'on lui avait pr6par6s. II dit une messe basse pendant laquelle les
enfants ex6cuterent des chants. Cette simplicit6 n'6tait
pas a la c6r6monie son cachet de solennit6; que la
pi6t6 profonde de notre Tres Honor6 Pere accentuait
encore; aussi l'assistance 6tait-elle 6mue et enlevie
vers des spheres plus hautes. La sainte communion fut
distribune par lui, non seulement aux soeurs, mais
aussi aux domestiques de la maison; quant aux enfants,
ils la recurent des mains d'un missionnaire, dans une
chapelle lat6rale. Apres la messe et le d6jeuner prepar6 pour nos h6tes, a la salle du conseil oi les Seurs
venaient dire le bonjour a leur bon Pere, elles se rendirent A la salle des retraites qui fut bient6t pleine de
cornettes. On devait, l, lui faire les honneurs. La
salle 4tait d&coree avec soin. Son portrait enguirlandi
de fleurs blanches et de verdure avait 6t6 suspendu en
6vidence. A son entree, les sceurs de s6minaire chanterent en frangais : O Marie, concue sans p6chA. »
Apres quoi l'une d'elles lui fit un gracieux compliment
en langue frangaise. L'une des Sceurs servantes de la
province, elle aussi en un francais oft elle mit beaucoup de sentiments, lui dit au nom de toute la province leur joie de I'avoir parmi elles.
Avant de donner la benediction que les sceurs desiraient tant recevoir des mains de leur cher Pire,
celui-ci voulut donner une r 6 ponse a tous les vceux
formes pour lui. M. le Visiteur lui-meme traduisait les
paroles du Tres Honor6 Pere et les sceurs prirent les
notes qui suivent :
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a Mes tres cheres Saeurs! Je me sens heureux de
me trouver parmi vous, en Pologne, dans la province
de Varsovie qui fut tant eprouvee, de par les desseins
de la Providence divine... Ma joie est d'autant plus
grande que, ayant i peine franchi le seuil de cette
maison, une chose qui jusqu'a present 6tait pour moi
une enigme et qu'en vain j'essayais de r6soudre, m'est
tout a coup apparue claire et facile A comprendre.
Quelle 6tait done cette enigme ou plut6t ce mystere,
si difficile a pen'trer? - Cette question que je me
posais si souvent est celle-ci : Comment cette province
de Varsovie, depuis la dernibre visite, helas! bien
courte du P. Etienne, qui eut lieu il y a soixante ans
de cela, comment done cette province, dis-je, privre
de toute communication avec ses Superieurs gineraux,
avec la Maison-Mbre, subissant tous les tourments des
persecutions de tout genre, r6ussit-elle, malgr6 tout, i
conserver intact l'esprit de sa vocation et a demeurer
fiddle aux regles de saint Vincent de Paul?
a Je n'ai jamais dout6 de cette fiddlit6 et a present
j'ai sous les yeux quelle a &t6la cause de cette persverance, ce qui jusqu'a present 6tait pour moi incomprehensible. Ce que j'ai compris aujourd'hui me porte
a une grande gratitude envers Dieu tout d'abord, pois
envers vous, mes cheres Sceurs. Ce qui m'a frapp6.tout
de suite, en entrant ici, c'est 'inscription qui se trouve
aux pieds de la statue de la Vierge Immacul6e. J'ap-

prends que cette inscription indique la date de la
visite du P. Ptienne, a Varsovie. Cette date.du
17 juin 186o, gravee dans la pierre, en lettres ineffacables, c'est le trait d'union entre ce jour plein d'allegresse oi vous aviez parmi vous votre Supirieur et cc
moment ou, aujourd'hui,.apres tant d'annees de souffrances, vous recevez son indigne successeur. Notre
tris regrett 6 P. PEtienne, pendant les longues ann6es

-

460 -

de son titre de Sup6rieur g6n6ral, avait maintes fois
visit, d'autres provinces, comme celles de Cracovie
et de Posnanie, et pourtant, l'id6e de graver dans la
pierre la date de sa visite n'est venue & personne.
Ici,.c'est Dieu seul qui vous en donna l'inspiration, car
ailleurs, la visite du Sup6rieur 6tait une chose toute
naturell eJandis que chez vous, c'6tait un 6v6nement
qui constjtuait une 6poque. Pendant de longues ann6es
d'esclavage et de souffrances, cette date, grav6e dans
la pierre, rappelait aux seurs qu'elles faisaient partie
de la grande famille de saint Vincent de Paul; la
postulante, nouvellement arriv6e, demandait ce que
signifiait cette inscription; on le lui expliquait. Les
sceurs qui &taientvenues ici, pour y faire leur retraite,
s'arr6taient devant la, statue de la sainte Vierge et
malgr6 elles, lisant l'inscription, se rappelaient que la
Maison centrale avait eu jadis le bonheur de recevoir
saint Vincent en la. personne de son 'successeur. De
cette maniere,-on gardait de generation en g6neration
son attachement filial i la Communaut6 et a ses Sup&rieurs.,
< Une cause encore qui est pour moi la clef du mystere, c'est une petite .soeur du s6minaire qui me 1'a
donn6e; pour cette fois, la petite sceur en savait plus
long; que .moi, car elle me dit ce que je ne savais
pas encore. Elle me dit qu'ici, dans cette maison, se
trouve un tableau de Ja sainte Vierge, donn6 par votre
bienheureuse Mere aux sceurs qui, les premi&res,
furent envoybes en Pologne. Je n'ai pas encore eu
l'occasion de voir cette image, je suppose qu'elle ne
doit 6tre.ni bien belle ni de grande valeur artistique,
mais pour vous, elle doit etre d'un prix inestimable,
et je compfends A pr6sent pourquoi, en visitant vos
maisons, j'ai rencontr6 des tableaux representant votre
bienheureuse Mere distribuant a ses filles des images
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de la sainte Vierge avec souscription : c Voilk votre
Mere. » On pent se reprisenter quelles ardentes et
fr6quentes prieres lui 6taient adressees, pendant ces
temps si durs et pleins d'6preuves de tout genre. La
d6votion a la tres sainte Vierge qui vous a ete transmise en heritage, par votre bienheureuse Fondatrice,
et que vous avez su cultiver, dans cette maison et dans
toute la province, par l'hommage que vous rendez a
ce tableau, cher souvenir, vous a valu la protection de
la Vierge Immaculee, si necessaire pour traverser les
temps p6nibles des annees de luttes et de souffrances.
« La troisieme cause qui m'6claire sur le mystere de
votre pers6v6rance est la protection dont saint Vincent
a particulibrement couvert cette province, qu'il a
fondee lui-meme, car nous savons que des dix-sept
provinces qui ont surgi, du temps de la vie de saint
Vincent, la -province de Pologne est la seule qui fut
cr6ke en dehors des frontieres de la France.
' Je connais chacune de vos maisons, en particulier
celles qui ont 6t, fond6es du temps de nos saints Fondateurs, mais la Maison centrale est la seule A Varsovie qui existe encore et cette maison Saint-Casimir,
dis son d6but, jusqu'k nos jours, n'a jamais 6t6 sans
Saeurs... n
La notre Tres Honord Pere tendit ses bras, dans
un geste de tendresse, vers les Sceurs reunies, disant:
u Oh! mes tres chbres Soeurs! Que de saintes Filles
de la Charit6 vous ont priceddes au ciel, laissant ici
sur cette terre les traces de leurs pas! Aussi, grace a
elless grace surtout a vos respectables Visitatrices,
1'esprit de votre sainte vocation est demeur6 intact.
Leurs travaux, leur d6vouement, accompagn6s des
priires feryentes qu'elles adressaient au ciel, dans le
silence et les larmes, pendant les longues ann6es de
malheurs et de souffrances, ont pr6par6 cette r6surrec-
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tion dont nous jouissons aujourd'hui. Elles ont sem&
dans les larmes ce que nous, aujourd'hui, nous recoltonsdans la joie. Leurs p6nitences et leurs mortifications
ont prepar6 ce jour de Piques que nous cl6brons avec
ali~gresse. Dans l'~glise, on c6lbre une fois Pan la
fete de la Resurrection de Notre Seigneur Jesus-Christ.
La Pologne tout entiere, et en particulier votre province, la c~elbre sans interruption depuis quatre ou
cinq ann6es. Dieu veuille que cette f&te dure indifiniment. Voilh done de quelle faqon les quelques instants
que j'ai passes parmi vous m'ont eclairi sur le mystbre
qui, depusis longtemps, etait 1'objet de mes rflexions,
et c'est grice aussi a cette petite Soeur du s6minaire;.
elle m'a aide a risoudre cette question. Mais elle se
plaignait, au nom de ses compagnes, de ce que jusqu'i
present, elles ne savent s'exprimer dans le langage de
la Communaut6, sur quoi je vous ferai remarquer,
mes cheres Sceurs, que de votre c6te, c'est li un acte de
simplicit6 et d'humiliti, dont vois vous accusez injustement, car qui parle avec simplicit, et humilit6 parle
le langage de la Communaute. Votre compagne disait
encore que vous n'avez rien a m'offrir, sauf votre
bonne volonte. Mais, mes cheres enfants! la bonne
volont6 est le meillenr des dons. Dieu Lui-mumen'exige rien de plus; consolez-vous donc, en m'offrant
votre bonn6 volonti, vous me donnez ce que vous aver
de plus cher, vous donnez tout, et plus vous possedez
de bonne volont6, plus vous etes agrhables & Dieu
Pourquoi la tres sainte Vienge a-t-elle choisi une
petite soeur du siminaire dans ses apparitions? C'6tait
pour vous engager dhs votre entree au s6minaire A une
grande confiance et pour vous prouver combien vous
lui etes chhres.
,c Une des soeurs a cornette m'avait demandi de
faire part a notre Tres Honoree Mere, d&s mon retour
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A Paris, de votre affection toute filiale, ce que je ne
manquerai pas de faire. Sans attendre mon retour, je
vais, des ce soir, le faire par &critdans une lettre,
danslaquelle je lui d6crirai mes impressions desvisites
que j'ai faites dans les maisons de votre province. J'ai
vu beaucoup de maisons, beaucoup de sceurs; j'ai ressenti beaucoup de joie et de consolation: a Budapest,
a Graz, a Tarnow, a Cracovie, mais c'est a Varsovie
.que j'ai rencontrd le plus de contentement et d'all&gresse, et je suis sur que lorsque je d6crirai i votre
Mere tout ce que j'ai vu et ce que je verrai encore,
elle-meme desirera venir a Varsovie.
, Et maintenant,mes trbs chores Sceurs,je vais vous
,donner une triple b6nediction. Tout d'abord celle de
saint Vincent que vous voyez ici.en la personne de
son indigne successeur, puis celle du P. Etienne,
puisque ma presence, ici parmi vous, est comme la
suite de sa visite et enfin la troisieme b6nediction est
.celle du Tres Saint Pere; lors de mon voyage a Rome,
il y a quelques mois de cela, o j'ai pu avoir

une audience, chez S. S. Pie XI, je lui ai dit que
j'entreprenais un voyage en Pologne, ce qui l'a tres
int6resse, disant que la Pologne lui est toujours chere.
Quand je pris cong6 de lui, il me donna sa benediction pour toute la Communaut6 et particulibrement,
ajouta-t-il, pour les sceurs de Pologne et celles de
Varsovie surtout, qu'il connait en grand nbmbre,
ayant visit6 quelques-unes de leurs maisons. Donc,
outre la b6endiction de saint Vincent et du P. Etienne,
j'ai encore pour vous la benidiction du Tres Saint
Pere.
.
avoir donn6 cette benediction qui fit
nous
Apris
sur nous une impression profonde, il distribua aux
soeurs les images qu'il avait prepartes, ce qui prit un
temps assez long, vu le grand nombre de sceurs; apres

-

464 -

quoi on le conduisit a la salle de la sainte Vierge,
pour lui montrer l'image traditionnelle, puis il se
rendit a l'infirmerie, rendre visite aux malades et aux
sceurs Agies.
En revenant, il entra au s6minaire oi les petites
sceurs 1'accueillirent par des chants. LU il leur adressa
la parole en ces termes : ( Je vous ai diji parli, il est
vrai, a l'oratoire, mais 1U vous n'6tiez pas seules. Je
n'ai pu me retenir de vous visiter ici au seminaire.
J'entends souvent qu'on me reproche que j'aime partieulierement les petites soeurs du s6minaire: je ne le
nie pas du tout et je n'ai pas l'intention de m'en
corriger. Qu'y a-t-il d'6tonnant d'ailleurs ? Elles sont
l'avenir de la Communaut6. Je vous souhaite d'etre
de bonnes Filles de la Charit6, de bonnes Filles de
.saint Vincent. Mais pour le devenir, il faut que vous
poss6diez les vertus de votre vocation, done : la simplicite, l'humilit6, la charit6. Le module d'humilit6 pour
vous est saint Vincent. On a dit, en parlant de lui,
que si 1'humilite venait A disparaitre sur la terre, on
la retrouverait dans le coeur de saint Vincent. De la
vertu de simplicit6, je vous mentionnerai seulement
qu'elle consiste a faire tout ce qu'on fait, dans une
Sintention surnaturelle, et non pour d'autres raisons.
J'aurais encore plus d'une chose A vous dire, mais je
ne veux pas vous retenir plus longtemps, vous 6tes
fatiguees. Je vais done vous distribuer .des images,
repr6sentant la chapelle miraculeuse de la MaisonMere. Puisque vous ne pouvez y 6tre en r6alit6, vous
aurez au moins la consolation de lavoir en image. )
En sortant du s6minaire, notre Tres Honor6 Pere
se rendit chez les enfants, traversant un corridor
d6core de guirlandes parmi lesquelles on remarquait
une inscription : 4Salve n. Les enfants de la maison

6taient r6unis dans une salle, d6cor6e de verdure et
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de fleurs, de guirlandes, d'6tendards et de drapeaux
de toutes les couleurs; l'autel de la Vierge Immacul6e
disparaissait sous. les fleurs. A droite, on avait
suspendu la photographie du Tres Honore Pere; a
gauche, on avait prepare un fauteuil pour lui et des
chaises pour 1'assistance. Le milieu de la salle avait
&t6 couvert d'un tapis ecarlate et des deux c6tes
s'6taient reunis, d'un c6tl les sceurs, de 1'autre les
enfants. A 1'entr6e du Tres Honor6 Pere, les enfants
entonnerent leurs chants, apres quoi la pr6sidente des
Enfants de Marie d6clama en son honneur; une autre
lui offrit un joli cadeau : une belle 6tole blanche
brod6e de lys dor6s, avec 1'inscription de l'autre c6t6
-

Varsovie, Tamka, 35 -

le i" juillet 1923. Le Tres

Honore Pere remercia, disant qu'il se r6jouit de ce
cadeau, qui sera pour lui un souvenir, d'autant plus
qu'il salt bien que les enfants, en brodant cette
6tole, pensaient a lui, et que, de son c6te, lorsqu'il
1'emploiera, sa pensee se tournera vers la maison
Saint-Casimir, se souvenant des instants si doux qu'il
y a passes. 11 ajouta qu'il se sentait heureux d'avoir vu
la Pologne que saint Vincent aimait tant et en particulier les enfants qu'il entourait d'une affection profonde dans cette maison, en leur envoyant des sceurs,
pour la premiere fois en Pologne. Et, dit-il, puisque
les enfants sont I'avenir du pays, ils en seront aussi le
tr6sor, a condition pourtant qu'ils conservent leur foi
et soient studieux et bons travailleurs. II leur d6montre
combien ils doivent de reconnaissance a saint Vincent
qui leur a fourni des gardiennes fidbles en la personne
des Filles de la Charite, qui jusqu'a nos jours ont
conserve intact I'esprit de leur saint Fondateur. Notre
Trbs Honor6 Phre termine en promettant qu'il gardera
un bon souvenir des enfants et qu'il se souviendra
d'eux dans ses priires, une fois arriv6 a la Maison-
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Mere, leur demandant de prier aussi pour lui. Les
enfants, quoique ne comprenant pas le franjais, 6coutaient avec une attention soutenue les paroles du Trbs
Horor6 Pere. L'expression souriante et animbe de
son visage, empreint d'une bonte paternelle, laissait
deviner le sens de ses paroles et 6veillait I'attention
de tous, tout en impressionnant. M. le Visiteur, traduisit en polonais le discours du Trbs Honore Pere,
auquel succ6da sa b6nediction paternelle. Tous la
requrent a genoux, dans un recueillement profond et
tons se sentirent fortif6s intirieurement et le cceur
plein d'all6gresse. Ensuite, il distribua des images
aux sceurs des ecoles ; puis se tournant vers les enfants
il leur promit.que la tres respectable sceur visitatrice
leur procurerait une joyeuse r4cr6ation < avec des
bonbons ,. En sortant, il dit gracieusement en polonais: Do widzenia - au revoir - et c'est avec un vrai
enthousiasme que tous le saluerent, hilas! pour lui
dire adieu! II tait presque midi quand il nous quitta
pour se rendre a la maison des Missionnaires.
Juste a ce moment, on c6elbrait la grand'messe a
l'6glise de Sainte-Croix. Notre Trbs Honor6 Pere,
accompagn6 des Missionnaires, s'y rendit done et, prenant place dans la < loge royale ,, eut le loisir
d'observer la multitude des fideles qui remplissaient
l'6glise et priaient avec d6votion et recueillement.
II rendit ensuite visite a Mgr l'archeveque Ruszkiewicz, cure de l'gglise. Celui-ci, quoique malade et
alit6, requt cette visite avec reconnaissance. Pendant
le diner, M. Mystkowski, ancien missionnaire de la
province de Varsovie, et que tous respectent comme
une relique des temps anciens, - heureux de voir de
ses yeux son Sup6rieur gneral, - int&ressait notre
Trbs Honore Pere par des recits des temps passes.
II se souvenait encore de la visite du P. Itienne en 1860.
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Notre Tres Honor6 Pere ecoutait avec plaisir, se rejouissait de la presence de cette relique d'un autre age.
Dans l'aprbs-midi, on alla visiter I'h6pital SaintRoch et celui de I'Enfant-Jesus.
L'h6pital Saint-Roch, qui est la plus ancienne fondation de la paroisse de Sainte-Croix, est situ6 vis-a-vis
de la maison de nos confreres. Notre Trbs Honore
Pere s'y readit done a pied, A trois heures, en compagnie de's missionnaires. Les seurs, qui I'attendaient
au seuil de la maison, le conduisirent a lachapelle, puis
A la salle des malades. Aprbs avoir pass6 quelques
instants avec les sceurs dans la salle de communaut6
et leur avoir distribu6 des images, il leur laissa encore
un souvenir, en inscrivant dans un album ces belles
paroles : ( Que le grand saint Roch de Montpellier,
mon illustre compatriote, entoure de sa protection et
garde contre toute contagion da corps et de l'Fme
les bonnes Filles de saint Vincent qui se d6vouent,
ici, au service des pauvres malades, dans cet h6pital,
fondk par un des plus illustres fils de la Congregation
de la Mission, l'eveque Tarto. Varsovie, le I" juillet 1923, Francois Verdier, Sup6rieur g4neral. n
Notre Tres Honor6 Pere se rendit ensuite Ir'h6pital
de l'Enfant-J6sus. A 1'entr6e principale, 1'attendaient
une foule de gens parmi lesquels etaient les personnes
de service de l'h6pital. Les soeurs s'btaient groupees
en avant et le premier aum6nier, v6tu de la chape, en
compagnie des deux autres aum6niers, pr6sidait a
cette r6ception. Tous se rendirent a la chapelle, par
des corridors orn6s des plus belles fleurs et de verdure.
La, M. l'aum6nier prit la parole et, en latin, exprima
les sentiments et la joie de poss6derici, pourquelques
heures, an h6te si honorable. Le Tres Honor6 Pere y
r6pondit de meme en langue latine, ajoutant que
puisque MM. les aum6niers apprbcient lee travaux des.
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Filles de la Chariti et leur d6vouement, c'est ua
signe que l'esprit de saint Vincent de Paul est toujours
vivant chez elles. a Je les remercie done de tout coeur
pour leur travail et leurs peines. Je leur souhaite la
perseverance,

a elles et & MM. les aumbniers, lear

dormant de grand coeur la b6endiction qu'ils me
demandent. n
Apres le Magnificat, notre Trbs Honor6 Pere se
rendit a la salle de communaut6 oii les seurs s'etaient
r6unies. Comme il manquait des chaises, quelquesunes s'assirent a terre, comme Marie de B6thanie aux
pieds de Jesus, attentives aux paroles paternelles de
leur Pere : t Vous comprenez la joie que j'ai de me
trouver parmi vous. Dans ma jeunesse, je disirais voir,
unjour, la ville de Varsovie et connaitre cette Pologne,
et voill que mes r&ves se sont r6alis6s. Depuis quinze
jours, je suis dans cette Pologne tant desiree! Mes
tres cheres Soeurs, aimez bien votre sainte vocation,

dans 1'esprit de saint Vincent. Ses oeuvres ne vieillissent pas, malgre plus de trois cents ans qu'elles existent, elles sont toujours les memes. Tichez de toujours
avancer dans le chemin de la perfection, ne cessez
jamais de travailler a votre avancement spirituel. ,
Notre Tres Honor6 Pere nous engageait aussi k
1'amour des pauvres, ripitant aplusieurs fois: t Aimez
bien les pauvres. , Aprbs ces quelques instants
passes parmi les soeurs, qui ne se sentaient pas de
joie, il passa au bureau de l'etablissement, oi le
medecin en chef attendait son arriv&e. Ce dernier le
rebut avec tous les igards dus a un h6te si honorable,
lui adressant la parole en langue frangaise. Entre
autres, il le mit au courant de l'histoire de I'h6pital de
1'Enfant-J6sus, dont le fondateur, dit-il, fut un illustre
pr&tre de la Mission, M. Baudouin; les Russes voulaient que les m6rites de ce grand homme fussent &
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jamais rayes de la memoire de tous, mais lui-m&me,
M. e .docteur Pudawski, s'y opposa et dans ce but
6crivit une courte biographic concernant M. Baudouin.
Apres le depart des Russes, il fit cimenter une
plaque, sur un des murs du batiment de I'administration, avec une inscription que les Missionnaires
v6ndrerent d&s leur arrivee a Varsovie. M. Pudawski

fit le tour de l'h6pital, en la compagnie de notre Tres
Honore Pere qui rencontra partout sur son chemin des
preuves de sincere affection de la part des employ6s
de I'h6pital. II fut convert de fleurs qu'on lui jetait au
passage. Ayant pris cong6 de tous, notre Tres Honore
Pere se rendit i un autre etablissement fondi de meme
par M. Baudouin, c'est la maison d'6ducation oif sept
cents enfants, filles et garcons, sont eleves parles Filles
de la Charite. Ce bitiment fut bati ces temps derniers,
exclusivement pour ces enfants qui y sont recus a tout
age; meme les nouveau-n6s y ont leur place. Cette
oeuvre, si chere au coeur de M. Baudouin,nous rappelle
un trait de sa vie, quand, quktant pour pouvoir subvenir
aux besoins de 1'6tablissement, il rebut, dit-on, un
soufflet d'un joueur acharn6 A qui il demandait une
obole. Aujourd'hui, cet etablissement est tres prospere.
Pour f&ter 1'arriv6e de notre Trbs Honor6 Pere, les
petits pensionnaires exkcuterent quelques chants
accompagn6s de danses et de d6clamations, que suivirent des exercices de gymnastique et de musique.
Quatre couples de danseurs, en costumes nationaux,
lui offrirent en souvenir une jolie cassette renfermant
quelques modeles de leurs ouvrages de sculpture.
Les sceurs, r6unies dans la salle de communaut6,
&coutaient avec un pieux recueillement les paroles
pleines de bont6 de leur cher Pere. II leur rappelait,
entre autres, que saint Vincent desirait avoir pour les
pauvres enfants abandonn6s les soeurs les plus z6l6es
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et les plus ferventes. Pendant la conversation, nos
sceurs firent la remarque que, quatre ans auparavant,
elles avaient eu le bonheur de recevoir dans cette
meme salle le Tres Saint-Pere, alors nonce apostolique
pour la Pologne, ce qui fit une impression toute particuliire au Trbs Honor6 Pere et le r6jouit beaucoup.
Cette impression fut la meme partout oh les soeurs lui
firent la meme remarque sur la visite de S. S. Pie XI-

Le premier jour que notre Tres Honor6 Pere passa
a Varsovie fut done bien rempli; notre h6te laissait
aprbs ses visites une atmosphere de bont6, de charith
et de douceur toute paternelle.
Le jour suivant, lundi, commenca par une solennelle
c&rimonie a I'1glise Sainte-Croix. A huit heures, notre
Tres Honor6 Pre celEbrait le saint sacrifice de la
messe; ce fut pour les enfants de saint Vincent un
instant bien doux et qui restera a jamais grave dans
les coeurs. Cette maison est bien le berceau de la.
Congr6gation en Pologne, o" tant de generations de
Missionnaires avaient fait jadis leur education et
que la force des ennemis de la religion avait chass6s,
mais qui, grice a Dieu,y revenaient, il y a cinq ans,
pleins d'allegresse et de bonne volonti. Aussi, dbs le
matin, toutes les seurs de Varsovie y 6taient reunies,
y compris les petites soeurs du s6minaire. Notre trbs
respectable visitatrice aussi 6tait pr6sente avec nos.
seurs officieres. Les Missionnaires, pr&tres et frkres
coadjuteurs, prirent place dans les stalles.
II nous semblait a ce moment que les-missionnaireset les soeurs dEfunts, dont les restes reposent dans
les caveaux de 1'6glise, s'unissaient A nous et partageaient notre emotion, lorsque le successeur de saint
Vincent de Paul s'approchait du saint autel pour y
dire la messe. On avait choisi, a cette intention, une
ancienne chasuble employee par les missionnaires les
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jours des fetes solennelles. La musique et les chants,
bien executes, donnerent a la c6remonie un cachet de
grande solennit&. Les gens venus du dehors semblaient
eux aussi impressionn6s et assistaient A la c6ermonie
avec un recueillement parfait. Mais ces instants passerent, h6las! trop vite pour nous qui nous sentions unis
avec le passe de la communaut6 en Pologne.
A dix heures, on devait rendre visite a M. le Prisident de la R6publique, M. Woyciechowski, auquel
notre Tres Honor6 Pere voulait offrir ses hommages.
Le grand dignitaire le recut avec beaucoup d'6gards,
conversant longtemps avec lui et le remerciant de tout
-e que ses enfants font de bien dans les &tablissements
par toute la Pologne. II prit enfin cong6 de notre Trbs
JHonor6 Pere, employant la salutation pratiquie en
Pologne : <(Loua soit Jesus-Christ. » Accompagn6 par
I'adjudant du President, M. le comte Pustowski, nous
quittions le palais pour nous rendre chez Nosseigneurs
les ivcques, puis chez les ministres des Affaires 6tran_geres, des Cultes et de l'Instruction publique, chez le
mar6chal du Sinat et enfin chez I'ambassadear francais,
M. Panafieu.
Apres le diner, qu'on servit chez les confreres .de
Sainte-Croix, notre Tres Honor6 Pere fit la visite
-de I'gglise; apres quoi il se rendit dans les caveaux
pour prier pour 1'ame des missionnaires et seurs
d4funts. Dans I'apres-midi, vers quatre heures, 6tait
projetbe la visite de 'h6pital Saint-Esprit. Les sceurs
d46crivent comme il suit cette visite: "A quatre heures
de l'apres-midi, les cloches tintaient joyeusement et
les blanches cornettes des sceurs,en rangs devant la
porte d'entrie, accueillaient gracieusement leur Tres
Honor6 Pere. Celui-ci souriant avec bonte s'avanqait
saluant ses filles, qui, de leur c6t6, ne se posscdaient
pas de joie, ala vue de leur bon et cher Pere. A son
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entree dans la chapelle, on entonna le Magnificat et on
reCut de ses mains la b6endiction paternelle. En sortant
de la chapelle, on le conduisit au rifectoire. Rencontrant sur son chemin les malades et les gens du service,
venus pour voir de pres ce v6nerable Pare, ii parla
avec eux, avec sa bont6 habituelle. Ii faut noter, ici,
que deux malades, qui jusqu'alors refusaient de
s'approcher du sacrement de la penitence, p6n6tr6s
d'une 6motion inaccoutum6e, demanderent le lendemain a leur sceur de les preparer A recevoir ce sacrement.
Pendant son repas a la salle de communaut6, notre
h6te demanda des details sur I'histoire de I'h6pital.
C'est la fondation la plus ancienne en Pologne apres
celle de Saint-Casimir. Le passe de cet h6pital 1'int&ressa particulierement et entre autres le nom de
Mgr I'archeveque Fiaskowski qui, en 1859, c6lebra la
c6r6monie de b6endiction de la premiere pierre
du bitiment. Le nom de l'archeveque lui rappela un
fait de sa vie d'enfant, lorsque, demeurant ;a Montpellier, il connaissait dans le voisinage un certain medecin
du nom de Fiaskowski et qui, parait-il, 6tait parent de
1'iveque. On lui servit quelques friandises qu'il distribua aux soeurs presentes, disant: ( Ne serrez pas cela
dans vos poches, ce 'ne sont pas des reliques, mais
mangez de suite. , I1se r6jouissait ainsi de ce que
chacune s'approchait de lui, essayant de se faire comprendre. En leur donnant des images, il les engageait
A etre bien fiddles et d6vou6es au service du bon Dieu.
II voulait aussi faire une petite visite aux malades; il
s'approchait d'eux avec bont6 et les benissait tous.
Prenant congf des soeurs, il s'arr&ta a la chapelle oi
on entonna le cantique a la sainte Vierge, dans lequel
on l'implore pour le salut de la France, ce qui lui fit
un vif plaisir; il remercia chaleureusement. L'h6pital
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lui fit une impression favorable, ce qui lui fit faire
cette remarque a la sceur assistante, ancienne soeur

servante de la maison : ( Ma Sceur, je ne m'6tonne plus
que vous ayez laiss6 votre coeur ici. n I s'en alla
acclam6 par tous et laissant apres lui un souvenir A
jamais grav6 dans nos coeurs. II passa en sortant a
l'asile des Rois mages qui, ne s'attendant pas A cette
visite, lui fit malgr6 cela une riception cordiale.
Rentr6 a Sainte-Croix, il rebut les missionnaires qui
d6siraient s'entretenir avec lui.
Le 3 juillet, des le matin, notre Tres Honor6 P're
se rendit A l'h6pital connu sons le nom de c Transfiguration de Notre-Seigneur J6sus-Christ n, situ6 dans
le quartier appel6 i Praga ,. Tel est le r6cit des sceurs
concernant cette visite : , Le mardi matin, notre chapelle se vit remplie de cornettes des soeurs, venues de
tous les coins de la ville, a pied, car a cette heure les
tramways ne fonctionnent pas encore. Quelques-unes
arrivaient en voiture, en charrette et mame en char et
voiture A plate-forme. Ces dernieres 6taient tellement
charg6es que, malgre le serieux du moment, on ne
pouvait s'empecher de rire. A six heures et demie,
notre tres respectable soeur Visitatrice arrivait A son
tour; elle nous rangea en ligne de la porte d'entrte A
Ia chapelle; alors la cloche tinta joyeusement annoncant I'arriv6e de i'h6te attendu. 11 arrivait en caleche,
en compagnie de M. le Visiteur et de M. le Directeur.
Pr&ced6 des soeurs, il fit son entr6e dans la chapelle,
oh on entonna le Magnificat, pendant qu'il priait un
instant, puis nous ayant donn6 sa benediction paternelle, il se pr6para au saint sacrifice de la messe
qu'il cklebra, assist6 de M. le Directeur et de notre
aum6nier. Les orphelins de Saint-Casimir chantbrent
pendant la messe, accompagnas continuellement d'une
musique de violon. Le cantique Ave Maria, comme il
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le dit lui-meme, le toucha particulirement, car il lui
rappelait une circonstance, pour lui importante, oi il
1'avait d6ja entendu, il y a quarante ans de cela. Les

personnes, presentes a cette cir6monie, se sentaient
touch6es aux larmes; la vue de tant de soeurs s'approchant de la Sainte Table itait bien propre a emouvoir.
Notre aum6nier lui-meme avouait que, malgre sa nature
peu portie a s'attendrir,il sentait les larmes lui monter
aux yeux.
Apres la c6ermonie, notre Trbs Honori Pere, en
traversant les vestibules pour se rendre aux appartements des sceurs, s'arr&tait pour parler aux malades,
aux vieillards qui s'6taient r6unis en grand nombre
sur son chemin et les benissait avec bont6. Au r6fectoire, oii il prit son dejeuner, les sczurs de la maison
lui presenterent trois de leurs compagnes qui avaient
d6pass6 leur jubil6 et, comme preuve, lui montraient
les images qu'elles avaient revues de notre Pere, le
jour de leur jubile. Pendant le d6jeuner, notre Trs.
Honor6 Pere s'entretenait avec notre sceur Visitatrice
et notre sceur servante, les questionnant sur les relations
de la maison, s'int6ressant particulierement aux recits
de la guerre, entre autres, a 1'6pisode important pour
nous, lorsque les Russes avaient fait sauter le pont,
non loin d'ici, et lorsque les Aliemands qui, de Varsovie, criblaient de balles notre Praga. Les shrapnells tombaient. de tous c6tes et avec une telle violence que, pendant trois jours et trois nuits, les sceurs
durent, avec leurs malades, demeurer dans les caves.
Nos sceurs entouraient leur bon Pere, se rejouissant de pouvoir regarder de pres ce visage aux caracteres vifs et si bons et si souriants. Elles se seraient
bien m&me passbes de dejeuner si lui-meme n'avait
insiste pour qu'elles aillent le prendre, mais elles revenaient bien vite, pour ne pas perdre le temps precieux"
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qui leur permettait de voir en son successeur les traits
de saint Vincent.
Apres le d6jeuner, il appela les sours jubilaires et,
leur adressant la parole avec une grande bont6, leur
dit : ( Mes chores soeurs, vous travaillez A pr6sent
comme vous le faisiez dans votre jeunesse, c'est trbs
bien... car, voyez-vous, dans les monasteres.et autres
congr6gations, les religienses qui ont depass6 leur
jubile sont d6charg6es des taches trop p6nibles et des
prescriptions trop dures de la regle et de certaines
mortifications; mais dans notre vocation, saint Vincent
nous dit que la soeur ancienne doit etre la premiere A
se lever A quatre heures, la premiere a l'ob6issance, la
premiere au travail et qu'elle doit elle-m6me en tout
donner le bon exemple, parce que, dit-il, vous etes des
Filles de la Charit6 et pour cela vous devez travailler
jusqu'a la mort tant que vos forces le permettront. n
En recevant les images qu'il nous distribuait en souvenir, toutes se mirent A genoux pour recevoir encore
une fois sa ben6diction paternelle, puis, on se rendit
aux salles des malades attendre sa visite. Aprbs avoir
pass6 par les salles n* 12 et n 5, il descendait dans la
cour, lorsque la soeur de la pharmacie lui barra le
passage le priant d'entrer a 1' ( Apteba ,. Notre Trbs
Honore Pere, rep6tant ce nom Apteba, disait en
riant : ( Bien! apteba, voila, allons! apteba ,.Et tout
le monde, voulant faire plaisir A la pharmacienne, se
rendit A son office; notre bon Pere accepta de sa main
un flacon d'eau de Cologne. En sortant de la Praga,
d'od on devait se rendre a la cathbdrale, notre Tres
Honor6 Pere, entendant dire que dans le voisinage se
trouvent deux maisons assez importantes de Filles de
la Charite, voulut en passant leur faire une petite visite..
Comme cette visite n'6tait pas comprise dans le pro-
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gramme, nous voulions lui ipargner la fatigue de
descendre et remonter Lcause de la pluie qui commencait &tomber.
Dans la voiture, nous l'engagions a passer outre,
mais il n'en voulut rien entendre, disirant faire plaisir
aux bonnes soeurs qui ne s'attendaient pas I cette
visite. Aussi ce fut un d6sarroi g6neral et des cris de
joie, quand on nous vit arriver a l'ouvroir de SainteMarie. Une petite fille qui balayait les corridors,
avertit la Sup6rieure que trois pr6tres sont venus.
Celle-ci, se doutant un peu de quoi il s'agissait, ne
savait que faire: descendre, appeler les sceurs on preparer a la hate quelque ornementation a la maison. En
attendant, notre Trbs Honore Pere descendit a l'ouvroir, ou 6tait &talieune belle chasuble qu'on prbparait pour lui et qui devait lui &tre remise dans I'aprismidi. Ces instants passes parmi les sceurs furent d'autant plus joyeux qu'ils 6taient imprivus. Pour lui aussi
ce fut un plaisir de se trouver dans cette maison, oi
Pie XI avait aussi passe quelques instants,assis sur le
meme fauteuil qu'il occupait lui-meme pour le moment.
On lui cita un trait tres int6ressant : les sceurs de cette
maison avaient cousu elles-memes une douzaine de
calottes qu'elles avaient envoy6es a Rome par l'6veque
auxiliaire de Varsovie, pour qu'il les remit an Tres
Saint-Pare. Celui-ci avait 6te la sienne, l'envoyant aux
sceurs en souvenir et avait de suite mis une de celles
qui lui avaient et6 apportees. Dans le livre de souvenirs
de 1'6tablissement, notre Tres Honor6 Pere ecrivit en
lettres d'or ces paroles : a En octobre prochain, je
demanderai a Sa Saintetb Pie XI de bien vouloir donner
sa b6endiction, particuliirement pour cette maison,
que le nonce apostolique, Achille Ratti, a honoree de
sa visite. Que saint Vincent binisse de meme les Soeurs
et les enfants de l'etablissement ( Immaculie Concep- •

-

477 -

tion ,. Francois Verdier, Supirieur general. Varsovie, le 3 juillet 1923. n
Pendant ce temps, les enfants de la maison s'etant
r6unis entonn&rent la Marseillaise et firent un tres
joli compliment. Ce ne leur fut pas bien difficile,
puisqu'ils devaient, dans l'apres-midi, prendre part
a la f&te d'accueil a la Maison Centrale. Pour r6pondre
a l'agr6able surprise qui leur fut faite, les sceurs,
en signe de reconnaissance, firent apposer A la fagade
de la maison une statue de saint Vincent avec suscription de la date, 3 juillet 1923. De l'autre c6t6 de
la route se trouve, dans un ancien couvent dominicain, un 6tablissement pour les garcons, dirig6 par
nos sceurs. La non plus, on ne s'attendait pas a cette
visite, mais les sceurs aperqurent de leur fenetre que
notre Trbs Honor6 Pere dirigeait ses pas du c6t6 de
leur maison. C'6tait comique de voir le va-et-vient qui
se produisait a notre entree dans le vestibule de l'itablissement. Les garcons se r6unissaient formant les
rangs; un groupe de musiciens se hataient, charges
de leurs instruments, sous leur bras ou sur leur dos;
ici on essayait de balayer, 1Uon rangeait, sablant le
parquet. Ces allees et venues amusaient fort notre
Tres Honor6 Pere. L'orchestre, r6uni A la hate, jouait
une marche qui r6ussit A peu pres. Tous ces petits
requrent la b6n6diction du Pere qui montait d6ja en
voiture, lorsqu'un autre groupe d'enfants s'avancait
avec des drapeaux pour lui faire honneur.
On se dirigea ensuite vers le quartier appel6 c Cracovien ) o0u se trouve. 1'Ftablissement des vieillards,
appartenant A la Soci&te de bienfaisance de Varsovie.
Apres avoir visit6 la chapelle, notre Trbs Honor6
Pere se rendit chez les sceurs, visitant en passant la
salle des pauvres, qu'il b6nissait. Les sceurs, heureuses de poss6der un instant leur bon Pere, ne se
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possidaient pas de joie; elles lui offrirent une tasse
de camomille qu'il degusta pour leur faire plaisir.
Pendant ce temps, les Dames de la Charit6 se priparaient, elles aussi, a recevoir dignement notre trbs
honori Pere. Apres avoir entendu la- messe, elles se
r6unirent dans la salle des reunions, au nombre de So.
La, M. le supirieur Tyczkowski qui attendait I'arrivhe
de notre Tres Honore Pere, le salua au nom de tons,
en une courte allocution; apres lui, la presidente,
Mme la comtesse Wielharska, et la sous-prbsidente,
Mme Bisping, fit la lecture du compte rendu des
euvres de la Societ6. Notre Tres Honore P&re, dans
un beau et long discours, leur parla de l'oeuvre et du
grand bien qui en resulte, les exhortant a travailler
avec zile et perseverance. En souvenir, il leur offrit
les a Lettres de saint Vincent ) avec une belle d6dicace. On fit apres un bout de conversation tris
agr6able, puis vint le tour des orphelines qui 6taient
venues aussi saluer leur bon Pere. II se rendit ensuite.
a I'h6tel de ville oh il diposa sa carte de visite, le
president 6tant absent, et alla visiter le chiteau des
Rois, conduit par M. Kustosza qui parle parfaitement
le francais.
Dans l'apres-midi, ce furent les Enfants de Marie a
la Maison centrale des Filles de la Charit. Voici ce
que les scears 6crivent elles-memes : , Ce jour-11,
mardi, 3 juillet, & deux heures et demie, notre Tres
Honor6 Pere arrivait la Maison centrale pour recevoir les Enfants de Marie de Varsovie et des environs
et de l'ouvroir de Saint-Casimir. Elles arrivaient,
accompagn6es des sceurs, enthousiasm6es, par groupes,
v&tues de blanc, avec leurs 6tendards et en si grand
nombre qu'il semblait impossible qu'elles pussent
tenir toutes dans la salle. Enfin, on vit arriver les garcons charges d'instruments de musique, mais on les
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retint a 1'entree, pour qu'ils accueillent le tres honore
Pere an son de leur musique. Pour leur procurer un
pen de plaisir, on disposa quelques chaises sur la
veranda, pour les h6tes, malgr6 I'annonce de la pluie,
car le ciel commenqait a s'assombrir. Lorsque la voiture arriva, amenant ceux qu'on attendait avec tant
d'impatience, 1'orchestre commenca une marche, mais
en meme temps, la pluie se mit a tomber. Tout le
monde se sauva, se rangeant dans la salle, mais cux,
les jeunes musiciens, n'y prenant garde, continuaient
leur musique, malgr6 la pluie qui inondait leurs tetes,
leurs instruments et leurs feuilles de musique. Mais le
Tres Honore Pere leur fit signe de la main d'avancer,
ce qu'ils firent, ne cessant de jouer, d'autant plus que
notre bon Pere leur battait la mesure en disant :
< Tres bien, trbs bien! ), Puis il fit son entree dans la
salle remplie de t&tes d'enfants qui, groupes sur des
gradins, faisaient 1'effet de pyramides aux murs mouvants d'une salle ornee comme pour une grande f6te;
aussit6t les enfants entonnerent un chant de leurs voix
cristallines. La prisidente des Enfants de Marie de
l'ouvroir Sainte-Marie fit son compliment, interrompu
le matin, et remit une belle chasuble blanche, au
nom des pensionnaires de 1',tablissement. Apres elle,
ce fut le tour de deux delguees, 1'une de Lukow,
I'autre de Lomia, qui lui offrirent chacune un beau
bouquet, exposant en frangais les sentiments de toute
la Congregation, terminant par l'acclamation : ( Vive
le Pere general, vive la France ! ,
Quand le silence se fit.dans la salle, notre Trbs
Honore Pere, s'adressant aux enfants, leur dit : " Mes
chers enfants, je vous remercie de vous &tre r6unis en
si grand nombre pour voir saint Vincent de Paul, en
la personne de son successeur. Si ici s'6taient reunies
celles de Varsovie seulement, ce serait d6jA beaucoup,
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mais parmi vous il y en a qui sont venues de bien
loin pour prendre part a cette reunion : c'est li une
preuve que vous aimez bien la sainte Vierge et votre
Congregation. L'une d'elles nous a tres bien d6crit
l'histoire de votre Congregation en Pologne; elle a 6t6
like a celle de votre patrie; nous voyons qu'elle a partag6 ses epreuves, puisqu'au d6but elle a du se d6velopper en secret et a l'insu des pers6cuteurs. Les
Enfants de Marie n'osaient porter la m6daille et le
ruban bleu, mais elles vivaient pourtant, car leur vie
6tait dans 1'amour et la d6votion a la sainte Vierge.
Aujourd'hui, votre patrie est libre, vous n'avez done
plus besoin de vous cacher; je vois avec consolation
que, malgr6 les grandes difficultes et le malheur, votre
nombre est tres important; j'espere qu'I pr6sent, vous
continuerez a vous multiplier et a developper l'esprit
de d6vouement et de v6ritable devotion a la sainte
Vierge. Nous allons bient6t cel6brer le centenaire de
1'apparition de la sainte Vierge a la sceur Catherine
Laboure. Ce centenaire vous est cher aussi, puisqu'il
est aussi celui de la Congr6gation des Enfants de
Marie. Nous esp6rons que cette date sera aussi celle
de la b6atification de sceur Catherine Labour6. Je
vous invite toutes a Rome pour cette beatification et si
toutes ne peuvent se rendre &cette invitation, j'espere
que les Enfants de Marie polonaises enverront des
d6legu6es qui seront leurs repr6sentantes a cette
grande c6r6monie. n Lorsque notre Tres Honor6 Pare
cessa de parler, elles entonnirent la Marseillaise, puis
se mirent a genoux pour recevoir sa b6nediction.
Toutes s'approcherent ensuite afin de baiser sa main,
en criant : a Vive notre Pere g6n6ral, vive la
France! )
II 6tait cinq heures, lorsque notre Tres Honork

Pere quitta la salle pour se rendre au parloir des
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soeurs, pour recevoir leur communication, ce qui dura
jusqu'g six heures. Mais il fut impossible de les recevoir toutes, car M. le Visiteur venait dUja le prendre
en calkche pour se rendre a la Maison centrale des
missionnaires, oh I'attendait une rtception de la part
de grands personnages de Varsovie qui se rbunissaient
chez les pretres de la Mission en son honneur. Parmi
ces personnes se trouvaient Mgr 1'iveque Gall, le
president de la Ville, l'ambassadeur de France,
M. Panafieu, quelques repr6sentants du clerg6 et de
differents emplois publics. Pendant le diner, notre
tres honor6 Pere, comme d'ailleurs partout oh ii se
trouvait, sut s'accaparer tous les cceurs, lorsqu'il prit
la parole pour exprimer ses sentiments et la satisfaction qu'il ressent d'&tre en Pologne, comme chez lui,
parce que, disait-il, nos deux nations amies sont unies
depuis longtemps par des traditions communes. De
plus, le pass6 de nos missionnaires en Pologne que
saint Vincent aimait particulieremen%, resserre encore
cette union et fait qu'il se sent comme dans sa patrie.
Le lendemain, 4 juillet, notre Tres Honor6 Pere
cel6bra le saint sacrifice de la messe chez les sceurs
de la Maison Centrale de Tamka, puis il requt les
sceurs pour leur communication. A midi, il se rendit
I'asile des vieillards Saint-Francois-de-Sales. La, il
trouva encore les traces de la visite du nonce Mgr Ratti,
li aussi il laissa son autographe et ses vceux de ben6diction pour la maison. Une visite aux vieillards

infirmes, puis une ben6diction particulire pour la
respectable soeur servante de la maison, jubilaire,
grace aux soins de laquelle cet 6tablissement existe;
puis il s'en va plus loin rejouir ses autres enfants de la
maison de la Providence. Cette visite ne devait pas
avoir lieu, manque de temps, mais notre bon P.re, a
la nouvelle que les saeurs et les orphelins en 6taient
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fort attristes, voulut les consoler. Sa visite les combla
de joie d'autant plus que le petit compliment improvise i la hate reussit, on ne peut mieux. Aussi, notre
Tres Honor6 Pere, apres quelques mots encourageants
a l'adresse des orphelins, leur donna sa ben6diction.
II se rendit aprbs aux appartements des scurs, laissant i tous de la joie au coeur.
Dans l'apres-midi, notre tres honor6 Pere se rendit
chez les missionnaires pour recevoir leur communication et dans la soir6e se rendit a l'invitation'de 1'eveque
Mgr Galla, au festin qu'il donnait en son honneur. II
passa cette soiree, la derniere a Varsovie, en compagnie des chanoines et prelats et de quelques pretres
de la Mission que l'eveque avait aussi invites.
Le 5 juillet, au matin, un beau jour s'annonqait. Le
soleil radieux semblait donner ses rayons pour rendre
plus agr6able a notre cher h6te ce dernier jour qu'il
devait passer a Varsovie. Sa derniere messe, dans
notre ville, fut consacr6e pour les plus petits, pour lespauvres enfants orphelins de l'etablissement de l'Enfant-J6sus, situ6 dans le voisinage de 1'6glise SainteCroix. II s'y rendit en la compagnie des missionnaires.
Il est facile de se faire une idee du nombre de soeurs
qui 6taient venues assister a cette derniere messe
chez nous. De toutes les maisons, autant que leur permettaient leurs occupations, elles 6taient venues des
le matin; aussi l'6glise 6tait si pleine qu'il fut difficile a notre Tres Honore Pere de passer pour se
rendre a l'autel. Apres la messe, quelques instants
pass6 s parmi les soeurs, puis une derniere visite aux
enfants malades qui lui offraient des.fleurs avec de
jolis compliments. Ensuite, il alla passer les derniers
moments qui lui restaient encore A la Maison Centrale
des Filles de la Charit6. LU, one des soeurs, au nom
de ses compagnes, lui fit ses adieux. Lui, de son c6te,
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repondit par de touchantes paroles, les assurant qu'il
emportait avec lui un profond souvenir de Varsovie,
qu'il partagera avec notre tres honor6e Mere et que,
pres des reliques de saint Vincent et de notre bienheureuse Mere, il leur rappellera les sceurs qu'ils ont
envoyees a Varsovie, leur disant que celles qui y sont
aujourd'hui ont droit aussi a leur protection particulibre. Ces paroles et d'autres semblables touchaient
les coeurs de celles a qui elles 6taient adress6es, aussi
des sanglots 6touff6s se faisaient entendre. II fallut
presque par force mettre fin a ces adieux, car le temps
de partir approchait. Dans la cour, les enfants avec
leurs etendards, eux aussi, attendaient pour faire
leurs adieux. Notre Trbs Honore Pere s'arrete un
instant. Un photographe profite de ce moment pour
le tirer. Puis nous partons vers la gare, en compagnie
de quelques missionnaires, de la Sceur Visitatrice et
des sceurs officiares. A neuf heures et demie, le train
nous emportait vers Chelmno. Encore un dernier
adieu, jete de la portiere du wagon, a ce Varsovie oui
lui, notre Tres Honor6 Pere, laissait ses enfants. Nous
filons; jusqu'a deux heures nous nous trouvons encore
sur le territoire appartenant a la province de Varsovie.
SLOMINSKI.

(A suivre.)
CONSTANTIN MICHALSKI C. M. Les sources du criticisme

et du scepticisme dans la philosophie du quatorzibme
sikcle. C'est un article qui a paru dans a La Pologne
au Congres international de Bruxelles ».

ASIE
CHINE
PROVINCE

SEPTENTRIONALE

BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN.

- Janvier 1924.
A Chala, le Del6gu6 apostolique a ordonn6 5 pretres, 7 diacres, 4 sous-diacres.
A Ou-Tchang-Fou, le lieu du martyre des bienheureux Clet et Perboyre est en vente ; les missionnaires font appel a la charit6 pour acheter ces terrains.
-Mars 1924.
La mission de P6kin fait pr6parer pour I'exposition
missionnaire du Vatican une r6duction du Temple
du ciel.
- Avril 1924.
A Chala, Mgr Fabregues a ordonne I pretre,
2 diacres, I sous-diacre.
En Chine, de 1922.A 1923, le nombre des pr6tres
6trangers a pass6 de 1438 a 1481, celui des pr6tres
indigenes de o3o0
I 071 ; I'accroissement du nombre
des baptis6s a 6t6 de 66 284, au lieu de 80 178 en 1921.
On attribue cette diminution des baptis6s 4 1'6tat d'ins6curit6 des provinces, a la diminution des ressources,
a la recrudescence des doctrines confucionistes.
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-Mai 1924Nomination d'un prffet apostolique chinois,
Mgr Souen Melchior, Lazariste, n6 a Pekin en 1869.
-

Juin

1924.

Le concile plinier de Shanghai. La reunion pr6paratoire a eu lieu le 14 mai. L'ouverture s'est faite le
15 mai ; il y a 40 vicaires apostoliques, 4 pr6fets, 50
religieux. Procession au son des cloches, a la d6tonation des p6tards; grand'messe du Saint-Esprit ; profession de foi. Le 22 mai, service solennel pour les
6v6ques et pr&tres morts en Chine ; I'allocution a etC
prononc6e par Mgr Reynaud, C. M.
- Juillet 1924.
Clture du premier concile plinier de Chine. Le 12
juin, procession, messe pontificale, consecration de la
Chine a la Tres Sainte Vierge, allocution du D6lIgu6
apostolique, signatures des Pres du concile. Le doyen
des eveques, Mgr Reynaud, lit les acclamations a la
Sainte Trinit6, au Christ, a la Vierge Mere, aux saints
patrons de l'Eglise de Chine, au Pape, au d6lgu6,
aux membresdu concile, au clerge, aux fideles ; baiser
de paix ; procession.
A Chala, Mgr Schraven, C. M., aordonn6 3 pr&tres,
9 sous-diacres.
I1 y a eu en Chine, depuis le d6but du dix-neuvieme
siicle, 18 martyrs, dont 8 Lazaristes et o1Filles de la
Charit6.
-

Aodt 1924.

A 1'6cole secondaire de Si-t'ang, dirig6e par notre
confrere M. Pierre Mong, dix neuf 6lves ont passe
les examens et obtenu le dipl6me.
Le Jen-ts6-T'ang est un immense receptacle de
toutes les miseres de '.enfance ; sa population varie
de 900 a i 2oo enfants ; on en apporte en moyenne 2
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par jour. Au Jen-ts6-T'ang c'est un miracle perptael
de la Providence ; on vit an jour le jour, sans penser
au lendemain. I1 y a six soeurs chinoises charges de
faire la classe a deux cents internes le matin et d'instruire l'apres-midi les enfants de la Sainte-Enfance
diviss en quatre sections : grand ouvroir, petit ouvroir,
crche, incurables. II ya un cat6chuminat de femmes;
on y fait plus de 14o baptemes par an. Enfn, I'ecole
normale franco-chinoise est une vraie p6piniere de
Filles de la Charit6; huit aspirantes ont quitti la
maison depuis un an pour entrer au postulat.
- Septembre 1924.
M. Augustin Tseou, pretre lazariste 185 1-1914). N4
le 14 f&vrier i85, il entra dans la Congr6gation le
18 juillet 1876 et fit les voeux le 19 juillet 1878. Soit la
r6sidence, soit au dehors, il n'a jamais donn6 prise i
aucun reproche d'aucune sorte ; il a toajours 6t6 d'une
r6gularitA exemplaire et pers6verante ; pendant la
tourmente de Igoo, ii tait au Pe-T'ang et c'est lui qui
administra les derniers sacrements a l'enseigne Paul
, Henry. II confessait beaucoup ; il pr&chait des retraites
soit aux s6minaristes de P6kin, soit aux Maristes, soit
aux pr&tres du Vicariat ou aux Trappistes. Ses conferences ne d6guenraient pas en discours politiques.
Tous ses sermons ktaient int6gralement ecrits enlatin.
II n'a pas fait parler de lui ; il vivait pauvrement,
s'habillait pauvrement, se nourrissait pauvrement. On
ne I'a jamais. entendu se plaindre de ses Sup&rieurs.
Pen de temps avant sa mort,il fut nomm6missionnaire
apostolique.
Shanghai. Hospice Saint-Joseph. 11 y a 17 Filles de la
Charite, 298 hommes malades, 90 femmes malades,
200 vieillards, I o aveugles estropi6s, incurables; il
ya eu cette annie: 59 557 communions, i 573 baptemes
d'adultes.
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Nouvelles de la Chine. On estime a plus de 20 millions le chiffre des populations affect es par les inondations et a plus de 13cooo le nombre des morts.
-

Novembre 1924.

Nouvelles. La guerre civile continue en Chine.
-

Ddcembre 1924.

Dans chacun des num6ros de cette revue il y a des
articles extremement interessants : les questions modernes d'apologitiqueofi I'on trouve une mine de matiriaux
aussi utile en France qu'en Chine ; la grande question
de la conversion de la Chine, qui est trait6e en une
s6rie d'articles rappelant la n6cessit6 de la sanctification, de la pr6dication, de la priere, des ecoles ; quelques id6es sur un art chritien chinois etc., etc.
Janvier 1925.
Ordinations. Mgr Fabregues a ordonn6 i pr&tre,
9 diacres, 2 sous-diacres.
Deux nouveaux districts ont &tC cri6s dans le vicariat
apostolique de P6kin : celui du S6-T'ang, confii a
M. Flament; celui de Kia-Kia-Toan, confi6 a M. Ouang.
Ont &te nomm6s consulteurs du vicariat : M. Kang
et M. Philibert Clement, directeur des deux revues : le
Bulletin catholique de Pikin et Sacerdos in Sinis.
La cciti en Chine. La c6cit6 est fr6quente en Chine:
elle est due a la conjonctivite aigue, la variole et surtout l'ophtalmie avec rugosit6 de la surface interne
des paupieres.
Notice sur M. Claude-MarieGuilloux. Un t6l6gramme
recu de Kiashing, le 25 decembre, nous a appris la
douloureuse nouvelle du dices de M. Claude-Marie
Guilloux, pr&tre de la Congr6gation de la Mission,
visiteur de la Province ni6ridionale des Lazaristes et
directeur des Filles de la Charite en Chine.
Une crise tres grave de maladie de coeur, survenue
-
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vers la fin du mois de juillet dernier, laissait prevoir
cette fatale issue. Une lettre 6crite par M. Guilloux le
23 decembre, l'avant-veille de sa mort, et arriv6e a
P6kin le 28, disait, en r6ponse a des vceux de bonne
annie et de meilleure sant6 : «... Mais je n'espere pas
vivre de longues annies: Ie caur ne s'y frite pas.* C'est
lui qui a soulign6e. Et il ajoutait: ( Durant ma retraite,
faite au commencement de d6cembre, je ne me suis
guere occup6 que de la preparation A la mort, et je
tAchede bien employer le peu de temps qui me reste. ,
Cette mort, survenue relativement a l'improviste, ne
l'a done pas surpris ; elle termine une longue carriere
de missionnaire, tout entiere employee pour Dieu et
les ames.
Claude-Marie Guilloux, en chinois Liou-ko-ming,
naquit le o1janvier 1856, a Trivy, diocese d'Autun,
d6partement de Sa6ne-et-Loire. Son pere et sa mere
6taient originaires de Verosvres, paroisse limitrophe,
pays natal de sainte Marguerite-Marie ; et le village
oil il vint au monde est juste aux dernieres d6clivit6s
d'un coteau sur I'autre versant duquel se trouve le village natal de l'ap6tre du Sacr6-Coeur. II 6tait le
douzieme enfant de la famille, et avec lui quatre de
ses sceurs se consacrerent a la vie religieuse. Parmi ses
fr6res et sceurs, quatre eurent un total de neuf de leurs
enfants pr&tres ou religieuses.
Au mois de janvier 1870, il commenca h aller prendre
que!ques lemcns de latin chez un cur6 dii voisinage.
On raconte, dans le pays, qu'il avait coutume d'emporter le lundi matin la provision de pain pour la
semaine.
Au mois d'aoft de la meme ann6e, il entra au petit
s6 minaire du Semur-en-Brionnais, of, dans une classe
d'une force peu commune, il se maintint constamment
aux premiers rangs, et se distingua par sa piet6 et sa
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vertu. II fut president de la Congregation de la SainteVierge, etil conserva toute sa vie des relations d'amiti6
tris fidtle et tres vive avec plusieurs de ses anciens
condisciples, devenus pretres dans le diocese d'Autun.
Pendant ses vacances, il 6difiait tout le monde par
sa piet& et sa r6gularite, partageant volontairement
la vie dure des travailleurs de la campagne.
Apres avoir pass6 deux ans au grand seminaire
d'Autun, il entrait le 9 octobre i878 au s6minaire
interne de Saint-Lazare a Paris. II prononca les saints
voeux devant le Tres Honor6 Pere Fiat, le io octobre
188o. Ordonne pr&tre par Mgr Touvier, vicaire apostolique d'Abyssinie, le 8 juin I881, il resta a la MaisonMere, durant quelques mois, en qualit6 de sous-directeur du s6minaire interne; puis, il fut envoys au grand
seminaire de Saint-Flour, oh ii professa deux ans la
philosophie et un an le dogme. II avait conserve le
meilleur souvenir de ses chers Auvergnats, qui, nous
le savons, le lui rendaient bien.
II fut rappel6 subitement de 1U pour 6tre envoy6 en
Chine (1885). II fut tres impressionn6 alors des f6licitations qu'il recut de M. Armand David, le missionnaire et explorateur bien connu, pour la destination
qui venait de lui etre donn6e.
Desormais, il appartient tout entier a la Chine, oh
il va passer tout le reste de sa vie. Lors de la travers6e,
commencerent avec divers membres de sa famille des
correspondances suivies et fr6quentes, qui ne s'arreteront plus jusqu'a sa mort, et ou, avec les annies, s'accentuera encore la note de bont6, d'6dification et de
piet6, qui en faisait le charme et l'utilitd.
Il eut pour compagnons de voyage deux confreres:
MM. Festa et Watson. Comme ce dernier 6tait Anglais,
ce fut pour M. Guilloux, toujours avide de ne pas
perdre son temps, une occasion de se perfectionner
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en anglais, oi il put acquerir une force peu commune,
qui devait, dans la suite, lui 6tre tres precieuse i
Tientsin et k Shanghai.
Arrive i PNkin le 6 octobre i885, il allait appartenir,
durant vingt ans, a la Mission de Pekin et y travailler
de tout son cenur et de toutes ses forces. 11 se mit avec
entrain l'etude du chinois. Jeune -ii n'avait pastrente
ans - apres les difficult6s inbvitables du debut, dont
il ressentit vivement les petits ennuis, il devint assez
vite tres expert ; et il aimait, dans la suite, i constater
qu'il lui avait eti tres utile d'apprendre complitement
par cceur le catechisme chinois, et comment, dans ses
premieres missions, il se faisait lire, chaque soir, dans
les diverses stations, parson fidhle siencheng, la m6ditation du lendemain, dans le Meou siang pao kien.
Apres un court s6jour i PIkin, il fut place a la tete
de la paroisse de Ta-koo-toun, oii l'un des v6terans du
clerge de Pekin, le Pere Heou, se glorifie de lui avoir
alors donni des lemons de chinois.
M. Guilloux fut, de la, appel6 pour aller fonder le
collge de Saint-Louis a Tientsin, sur la demande des
residents europeens de cette ville, aide par M. Geurts,
depuis vicaire apostolique de Young-ping-fou (Tchely
oriental). A l'arriv6e des Freres Maristes, qui prirent
en mains la direction du college et I'ont toujours
gard6e depuis, M. Guilloux occupa provisoirement
(1889) le poste de directeur du district de Pao-ting-fou,
dependant alors de Pekin, et depuis brigg en vicariat
apostolique.
S11 fut ensuite nomme cur6 de Si-ho-ing, gros village
de vieux chr6tiens, auxquels il se donna avec son
entrain coutumier, prkchant, recrutant des catechumenes, visitant les stations, suscitant les vocations,
installant un college, Des lettres nombreuses ecrites
par lui de ce poste, et encore conservees, montrent qu'il
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avait I'~me du missionnaire, l'enthousiasme a froid,
qui s'alimente dans une foi profonde et une tendre
piet6 et trouve toute sa joie dans le d6vouement total
au travail de sa vocation.
I1 fut rappel6 de Si-ho-ing pour se voir confier le
poste important de procureur et de directeur a
Tientsin (1894). Tres deferent et trbs d6voue avec les
Europeens, en bonne intelligence avec eux, autant que
son devoir le -lui permettait, il a garde, m6me apres
son depart, les meilleures relations avec plusieurs
d'entre eux, et M. Kahn, consul de France et Isra6lite,
dont tout le monde salt la competence extraordinaire
dans les choses de Chine et qu'il a bien m6rite des
Missions catholiques, a rendu de M. Guilloux le plus
bienveillant t6moignage.
Mais, a Tientsin, le ministere aupres des Europ6ens
ne lui faisait pas oublier les Chinois, et il donna une
vigoureuse impulsion A l'evangelisation de ce district,
qui depuis a 6ti erig- en vicariat distinct.
Le Bulletin des Missions catholiques, en 1897, t6moigne de la part que M. Guilloux, directeur du district
et cure de Tientsin, prit, avec M. Favier, vicaire
g6neral de P6kin, et M. Gerard, alors ministre de
France, A la restauration et A l'inauguration de 1'6glise
Notre-Dame des Victoires (Haileou), restee en ruines
depuis les tristes 6v6nements du 21 juin 1870.
M. Guilloux 6tait A Tientsin pendant le siege des
Boxers en 190o. 11 eut Asouffrir et surtout -travailler
beaucoup, parmi les Europ6ens et parmi les Chinois,
avec son vicaire M. Desrumaux. Les journaux
d'Europe annoncerent alors sa mort ; mais tout le mal
se borna A une tres douloureuse infirmit6 des yeux,
r6sultat des privations et de la fatigue, qui disparut
tres difficilement.
C'est pendant le siege de Tientsin que, pour plus de
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s6curit 6 vis-a-vis des soldats 6trangers, et apres plusieurs incidents dangereux, M. Guilloux abandonna
le costume chinois et se fit faire en hate une soutane,
qu'il a. depuis toujours continu6 a porter.
Apres latourmente des Boxeurs, vers la fin de 1900,
il fut appele i P6kin, en qualit6 de vicaire gdndral de
Mgr Fayier, et se vit confier ia double direction du
grand et du petit s6minaires du P6-t'ang, avec la charge
des Jos6phines ou Religieuses indig6nes. La aussi, il
6tait tout entier a ses fonctions, A la fois ferme et bon,
aimant ses s6minaristes et ses religieuses, qui, de leur
c6t6, le lui rendaient bien, et qui, aprbs dix-neuf
ans ecoul6s, lui gardent un souvenir fidle et reconnaissant.
M. Guilloux, vers la fin de son s6jour a P6kin, passait pour un des missionnaires qui savaient le mieux
la langue chinoise du Nord, et cette connaissance,
jointe a ses autres qualit6s, lui permit, dans ces derni6res fonctions, de donner toute sa mesure de missionnaire z6le et complet.
Nous devons signaler que, dans les premiers temps
de son sejour a PMkin, vers 1886, M. Guilloux employa
les loisirs de ses vacances a mettre .en oeuvre, dans
une brochure d'une centaine de pages, les 6elments
depuis longtemps rassembl6s d'une notice sur sa mire,
destinee a conserver aux membres de sa nombreuse
famille le souvenir des bons exemples d'une chr6tienne, trbs pieuse, tres vertueuse et tres d6vouke.
Plus tard ses fonctions de directeur du grand s6minaire lui donntrent l'occasion d'6crire un compendium,
susbtantiel et clair, des cer6monies de la messe, tres
heureusement dispos6, et qui a 6t6 r66dit6 par I'imprimerie du Pe-t'ang.
Enfin, c'est lui qui commenca, sur la priere de
Mgr Favier, a rassembler les notes pour un commen-
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taire des facultes du vicariat de Pekin, notes qu'il
remit, . son depart, a M. Fabregues, alors directeur
du district de Pao-ting-fou, et qui ont forme les
premiers elements des si utiles (Adjumenta ), publiCs
par Mgr Fabregues, en 1914.
II est juste aussi de mettre, en face de ses travaux
en Chine, sa tres heureuse influence dans son pays
natal et principalement dans sa famille. Il y fut essentiellement iveilleur de vocations. Ii y a quelques mois,
!e . Bulletin des vocations )) de son diocese d'origine
constatait qu'il y- avait dans la paroisse natale de
M. Guilloux - une paroisse de huit cents ames douze pretres encore actuellement vivants, dont cinq
6taient ses neveux - sans compter les nombreuses
vocations de religieuses. Presque chacun de ses rares
passages dans sa famille fut 1'occasion de l'entree de
I'un de ses neveux au s6minaire.
Les attaches tres fortes et tres aim6es de M. Guilloux avec le vicariat de P6kin, et particulibrement sa
parfaite connaissance de la langue du Nord, firent
qu'il lui fut tres p6nible de recevoir de son Superieur
general, en 9go5, la nomination au poste de visiteur
des Lazari.stes et de directeur des Filles de la Charit6,
qui entraixiait le ~6jour a Shanghai, ou au moins dans
le Sud, dont la langue est si differente de celle de
Pekin.
Selon sa coutume, il se mit vaillamment a sa tache,
sans s'attarder a des regrets inutiles. Depuis la division
de cette province en Chine m6ridionale et Chine septentrionale, il resta visiteur de la Province meridionale et directeur des Filles de la Charit6 dans toute
la Chine.
Les t6moignages ont commence d6ja a nous arriver,
sur le devouement paternel, tres surnaturel et tres
patient, . la fois m6lange de bont6 et de fermet6, qu'il
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montra dans son rble de directeur des Filles de la
Charite, pour les aider, selon leur plus cher disir, a

itre dignes de leur si belle vocation.
Nous ne croyons pas commettre d'indiscr6tion, en
disant que la visitatrice des Filles de ]a Charit6 en
Chine nous d6clarait, lors de la tres grave crise de
cceur que M. Guilloux eut en juillet dernier, que rien
n'itait touchant comme les t6moignages de respectueuse affection et de filiale reconnaissance venus de
toutes les maisons de la province, a qui l'on avait
demand6 de prier pour que le bon. Dieu voulht bien
lui conserver son d6vou, directeur.
Avec les missionnaires, dans les rangs desquels il
avait kt6 longtemps et pratiquement, il cherchait a
garder tres net 1'ideal de la vocation; il ne craignait
pas ses peines pour certaines visites plus lointaines et
plus difficiles. Frere aini et ami, autant et plus que
Supkrieur, sachant que les missionnaires ont besoin
d'etre visit6s et de se sentir encourages, soutenus et
aimbs par leurs Sup6rieurs, il 6tait avec eux, avant tout,
bon et encourageant. Jamais morose, volontiers enclin
a une aimable plaisanterie, toujours d'un calme imperturbable au milieu.des affaires, des soucis et des difficultes inevitables; toujours d'une fidelit6 simple, exemplaire et courageuse, sans scrupule et sans itroitesse,
aux rkgles de sa Congregation, il avait gagn6 l'estime,
le respect et l'affection de tous. Vers les dernieres
ann•es, onremarquait que la bont6 dominait, en mraei
temps que sa piftt, qui fat toujours tris vive, particulibrement envers le Sacr&-Ceur de J6sus et la Tres
Sainte Vierge, devenait plus tendre et plus profonde.
Nous avons la confiance que le bon Dieu, pour
lequel il a tant travaill, lui aura fait misericorde et
I'aura resu dans son paradis; mais nous savons que,
selon l'esprit de l'lglise et la prudence chretienne,
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les prieres ne lui manqueront pas, ni de la part de
ses confreres, ni de la part des Filles de la Charit6, et
de ses nombreux amis.
Nous finissions d'6crire ces quelques pages, lorsque
nous avons recu une lettre d'un confrere, qui disait :
( Je dois a M. Guilloux une reconnaissance toute sp6ciale, puisque c'est lui qui m'a appel6 aux Ordres
sacr6s; il m'est toujours resti pour lui une respectueuse
estime, surtout 6tablie sur ce fait que je voyais en lui
ce type de missionnaire telque le voulait saint Vincent.
Le bon exemple qu'il adonn6; les aeuvres.qu'il a administr6es; cette longue vie si f6conde pour le service
de Dieu ; quels gages consolants pour le Ciel! Voili
comment je voudrais avoir v6cu ma vie de pretre et de

missionnaire! ,
6
Nous demandons &tous ceux qui ont connu et aim
M. Guilloux, -- quand mkme ils pensent qu'il a 6t6 vraiment le bon serviteur du PNre de famille - de lui faire

cependant la charit6 de leurs prieres.
PH. CLEMENT, C. M.
- Fevrier 1925.
Le d6legua apostolique est all &Chala le 4 janvier

et a engage les s6minaristes a l'ob6issance,1'humilite,
1'6tude des sciences sacr6es, de la litt6rature chinoise
ct de la langue francaise.

Mgr Fabregues a ordonn6 deux diacres.
Mgr Jarlin a ordonn6 un pratre.
M. Flament a 6tk nomm6 official do vicariat de
P6kin.
Le renouvellearent des promesses cliricales a 6t6 fait
g Chala le 2 f6vrier, sous la pr6sidence de Mgr Fabregues.
M. Clanent vent developper encore la propagande
par la presse et il se propose de publier dans le Sacerdos in Siis des textes cbiaois plus nombreux. II fait
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appel au d6vouement et a la gen6rosit6 pour souscriptions et communications.
M. Montaigne a et6 nomme vicaire apostolique du
Tche-ly central; il est ne en 1883, est entre dans la
Congr6gation en o191,est vicaire g6enral depuis 1916.
Le vicariat du Tche-ly central s'appellera d6sormais
le vicariat de Pao-ting-fou.
Celui du Tch&-ly septentrional.: Pekin.
Celui du Tch6-ly maritime : Tien-Tsin.
Celui du Tch6-ly m6ridional : Tcheng-ting-fu.
Celui du Tch6-ly oriental : Yun-ping-fu.
Explication du catichisme de Pikin, par Planchet. cinquieme edition, vingt-cinquieme mille. Cette explication claire du cat&chisme, en style tres simple, n'a
pas besoin d'autre recommandation que son succes.
OPTIMISME ET APOSTOLAT. Soyons joyeux. Soyons
confiants. Soyons bons. Soyons ardents. - Un vol. de
336 pages sur papier verg6. En vente a 1'imprimerie
du P6-t'ang. Prix : S I l'exemplaire.
L'ouvrage que nous annon<ons ici est un recueil de
pens6es rassembl6es et mises en ordre par MM. H. Crapez et E. Moulis, missionnaires lazaristes, qui ont
expos6 leur but dans la pr6face que nous reproduisons:
a Plusieurs missionnaires causaient un jour des
moyens pratiques d'aider leurs confreres < isol6s dans
la brousse , i marcher avec entrain a jusqu'au bout )
dans le chemin, rude parfois, de l'apostolat. L'id6e
leur parut bonne pour atteindre ce but - du moins
partiellement - de reunir en un modeste volume les
pens6es les plus originales, les exemples les plus frappants qui avaient ett pour eux-memes, dans des situations diverses, une consolation et un soutien.
( De li ce recueil... que nous voudrions rtile - et
agr6able - a ceux-li surtout que 1'on a nomm6s :
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a les sentinelles avanc6es du champ de bataille evangelique, les &claireursde la grande arm6e du Christ n.
( ... C'est une mosaique de sentences et d'exemples,
o0 ' nos isol6s , trouveront grav6s les motifs varies
et pressants de demeurer toujours ( joyeux, confiants,
bons et ardents ,,malgr6 les difficult6s de leur ministere, les fatigues du combat quotidien, la mechancet6
et l'ingratitude des hommes.
( ... C'est une petite 6pee qui les aidera, s'ils le
veulent, a latter contrel'ennui, la tristesse et le d6couragement, contre ce mal que nos soldats, dans leur
langage pittoresque, appelaient ( le cafard ,.
( ... Ce sont des semences qui, germant dans les
cceurs bien dispos6s, y produiront une continuelle
cl.osion de fleurs d'optimisme et de vaillance.
« ... C'est enfin, selon l'expression de Ruskin, ( un
nid de pens6es heureuses n... Venez-y, ami lecteur,
aux heures sombres et tristes, chercher la lumiere et
la joie; dans l'insignifiance de I'abattement, ces pensees vous r6veilleront comme la goutte de liqueur qui
ranime un travailleur ipuise; dans les entrainements
de la passion, elles feront jaillir en votre Ame de ces
sentiments, de ces emotions favorables qui apaiseront
les autres et vous rendrontlamaitrise de vous-m&me. ,
a H. C. - E. M. ,
LES MISSIONS DE CHINE ET DU JAPON, 1925, par

J. M. Planchet, missionnaire lazariste. Imprimerie des
Lazaristes, P6kin. Prix : $ 3,5o.
Pour la sixieme fois parait l'annuaire des Missions
de Chine et du Japon. Cette pr6cieuse publication a
6t6, comme on le sait, inauguree en 1916. Actuellement, deux des 6ditions ant6rieures sont 6puisees,
bienque lestirages soient all6s toujours en augmentant.
De plus en plus, I'annuaire des Missions de Chine et
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du Japon tend a prendre, pour les Missions d'ExtremeOrient, le r6le et la place que le fameux Annuaire
pontifical, cr66 par Mgr Battandier, tient gen6ralement
pour les choses de Rome et de 1'gglise catholique. Le
volume qui vient de sortir des presses du P6-t'ang est
plus considerable que toutes les 6ditions pr6c6dentes,
comprenant xvi-656 pages. 11 se divise, comme
ses ain6s, en deux parties. La premiere comprend
1'6tat des Missions de Chine et du Japon; la seconde,
les faits et documents. La premiere partie, qui donne,
en les mettant a jour, les noms de tons les 6tablissements des missions et les noms de tons les missionnaires, constitue un document tres precieux pour
toutes les Missions de Chine et du Japon et qui sera
certainement tres recherch6, dans l'avenir, poor l'histoire des diverses Missions.
Dans la seconde partie, c'est la vie des Missions de

Chine, depuis le pr6c6dent annuaire, que vent resumer
le volume qui vient de paraitre, et l'on congoit, avec
la creation de la Del6gation apostolique, avec les
diverses divisions et 6rections op6r6es par le SaintSiige, avec le premier Concile pl6nier de Shanghai,
que les documents abondent. A signaler une grande
abondance de bonnes reproductions photographiques
et particulierement celle de Mgr le D616gu6 aposto.lique, avec ces roots
1l'adresse de l'auteur de l'Annuaire: ( Ad R. P. J. M. Planchet C. M. - Benemerito Missionum Notalia det Dominus progressus Ecclesiae in Sinis usque meliora referre. " Comme Mgr le
.D6lgu6 apostolique, nous croyons que les missionnaires de Chine pensent que M. Planchet a bien
merite, en se constituant depuis huit ans le notaire
-des Missions de Chine et qu'il a fait une oeuvre utile

aux int6r&ts et g I'honneur de l'Eglise catholique en
Chine.

PH. CLEMENT.
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Voici la preface de cet ouvrage :
Depuis la publication de la prec6dente edition
L
de cet ouvrage, il est survenu en Chine plusieurs 6v&nements de la plus haute importance pour les missions
de l'Extreme-Orient : je veux dire l'6rection de la
D616gation apostolique en Chine, la nomination de
deux Prefets apostoliques chinois, et la tenue a
Shanghai du premier Concile de Chine. Ces trois
6v6aements feront 6poque dans l'histoire de l'glise
de ce pays.
< La Sacr6e Congregation de Ia Propagande a commence la mise en execution du plan promulgu6 par
l'encyclique de Benoit XV sur les Missions, en faisant
entrer le clerge indigene dans la hierarchie : deux
Pr6fectures apostoliques ont &t6, en effet, cr66es en,
Chine, exclusivement pour le clerg6 chinois : I'une,
celle de Pouchi, dans le Houp6, a 6te confi.e au clerg6
s6culier, bien que le Pr6fet apostolique soit un religieux Franciscain; 1'autre, celle de Lyhsien, dans le
Tchely, est confi6e aux Lazaristes chinois. Les chefs
de ces deux missions, bien que non encore rev&tus du
caractrie 6piscopal, ont sieg6 au Concile de Shanghai
parmi les juges de la foi.
a Un 6v6nement d'un autre ordre, et qui a eu une
repercussion douloureuse dans le monde entier, est le
cataclysme qui a iprouve la r6gion la plus riche et la
plus peupl6e du Japon, le I" septembre 1923, qui

causa, t Tokio seulement, la mort de plus de 670oo
personnes, sans compter 30ooo disparus, et detruisit
maisons. Malheureusement, les misplus de 36000o
sions de Tokio et de Yokohama ont eu, dans ces
pertes, une part considerable : deux missionnaires,
dix dames. dq Saint-Maur, une soeur de Saint-Paul de
Chartres furent ou brifls vivants, ou ensevelis sons les
d6combres de. leurs habitations. Toutes les 6glises,
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residences et 6coles de ces deux grands centres, si
p6niblement 6difiees, ne sont plus qu'un monceau de
ruines. Sans doute les missionnaires ne se sont pas
d6courag6s en face de ce d6sastre; mais que de temps
sera n6cessaire pour relever tout cela !
" Pour ce qui regarde la Chine, les deux ann6es qui
viennent de s'ecouler ont ete, pour la plus grande paitie
du pays, deux annees de troubles; toutes les provinces,
l'une apres I'autre, ont &et pietin6es par les armies
bellig6rantes, ou pressur6es par les brigands, et
quelques-unes ont subi l'une et l'autre 6preuve. De
nombreuses 6glises et residences ont 6t6 pill6es; sans
parler des chr6tiens qui ont eu a souffrir dans leurs
personnes et dans leurs biens, beaucoup de missionnaires, tant europeens que chinois, ont eu leur part
des maux qui se sont abattus sur ce pays depuis la
chute de la monarchie. Plusieurs ont &t6 faits prisonniers par les brigands, et, a l'heure m6me oi s'impriment ces lignes, I'un d'eux, le P. Piton, au Yunnan,
en est a son dixieme mois de captivit6, sans qu'on
puisse pr6voir quand elle prendra fin. Deux autres, le
P. Melotto, au Houp 6 , et le P. Soenen, en Mongolie,
y ont reellement laiss6 la vie.
<, Cet 6tat d'instabilit6 n'a empech6 ni le travail
d'6vangelisation de se continuer comme a l'ordinaire,
ni la fondation de nouvelles missions, ni les missionnaires de venir aussi nombreux que pr6c6demment
d'Europe ou d'Amerique.
" En fait de nouvelles Congregations venues pour
hater la conversion des nations de 1'Extreine-Orient,
la France a envoy6 les Picpuciens dans l'ile de Hainan
et les Sceurs de la Charit6 de Nevers . Osaka; la
Hollande a donn6 au Shansi meridional les Petites
Soeurs Franciscaines de Saint-Joseph, et a la Mongolie
orientale les Filles de Marie et Joseph de Bois-le-
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Duc; de la Belgique nous sont venues pour Ningsia
les Chanoinesses de Saint-Augustin; 1'Amerique continue a renforcer non seulement les missions d6j&fond6es par le s6minaire de Maryknoll, mais de lt-bas
deux nouvelles soci6tes viennent d'essaimer en Chine:
l'une, c'est l'Ordre B6n6dictin qui a envoye son avantgarde a PEkin, afin d'y preparer l'erection d'une Universit6 catholique; I'autre, la soci6td des Sceurs du
Pr6cieux Sang, vient de fonder un Carmel dans le
Tchdly Sud-Est. Le Canada a fourni au Kouitchow
une colonie de Sceurs missionnaires de Notre-Dame
des Anges, en attendant la prochaine arrivee des
Franciscains canadiens au Shantoung oriental. La
prochaine fois nous aurons sans doute a signaler la
Suisse, dont les premiers missionnaires ont ddjA
annonc6 leur d6part pour la Chine.
( Une correspondance de Shanghai, parue dans
la .Croix, n' 12430, faisait ainsi le bilan de l'ann6e
1913 :

( Une vigoureuse impulsion a ete donn6e, conform6ment aux instructions pontificales, a I'ceuvre du
clerg6 indigSne, et aujourd'hui le nombre des pretres
chinois 6gale presque celui des pr&tres etrangers : ils
etaient r 030 en 1922, ils sont 1071 en 1923.
, Et, pourtant, triste constatation, l'accroissement
du nombre des baptemes est, cette annee, un des plus
maigres qui aient 6t6 constat6s : en 1922, cet accroissement 6tait de 86 178; en 1923, il n'est que de 66 284.
( Une premiere cause de cette diminution vient de ce
qu'une mission qui, autrefois, a elle seule apportait
chaque ann6e un appoint de 20000 a 3oooo00 baptemes,
s'est mise, elle aussi, a appliquer I'aphorisme (( peu et
bon! ); car, les statistiques de la plupart des autres
vicariats ne different guere de celles des annees precedentes. Une riglementation peut-&tre trop minu-
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tieuse des m6thodes d'apostolat arrive tres vite a
tarir la source des conversions; ce n'est pas en vain
que la sagesse des nations a.dit : a Le mieux est souvent 1'ennemi du bien! ,
, Ce n'est pas seulement le nombre des missionnaires
qui a augmente, mais celui des grands 6tablissements
scolaires et de leur population. Me serait-il permis de
demander si, en plusieurs endroits, on n'a pas ferm6
le catichumenat pour le remplacer par le collUge
palen, ou mixte, d'oit les 6elves g6n6ralement sortent
aussi paiens qu'ils 6taient entr6s, selon que le constatait un missionnaire ? (V. p. 588.) Ceci expliquerait en
parti e e flchissement signale par le correspondant
de La C7oix dans les statistiques de l'annee derniere« En terminant cette causerie,je tiens a remercier
tous ceux qui ont bien voulu m'aider et m'encourager
dans la redaction de ce modeste travail.
( P6kin,en la fte du bienheureuxJean-Gabriel Perboyre, 9q4.-

c J. M. P. »
Parmi les details contenus dans ce livre, mentionnons les deux suivants :
a Ecole des Hautes Etudes. - Une innovation a
signaler est l'ouverture par- les Lazaristes, dans les
locaux du grand s6minaire du Petang, d'une Ecole
supirieure de Theologie (cf. p. 16), et le transfert .
Chala du Grand S6minaire de Pekin. Les derniers
diacres ont 6t6 ordonnas pr&tres tandis que tous leurs
autres condisciples allaient continuer leurs 6tudes au
Sminaire Saint-Vincent, en compagnie des l66ves des
quatre vicariats de la province.
a Le 8 juillet (1924), deux Peres B6n6dictins ambricains, envoyds par la Sacr6e Congregation de la Propagande, arrivaient t P6kin, dans le but de preparer
1'6rection d'une Universiti catholique.
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4<Dans l'intention de se conformer aux intentions
de la Sacr6e Congregation de la Propagande clairement manifesties par cette nouvelle institution, le
Superieur g6neral des Lazaristes vient de fermer
I'Ecole superieure de Theologie, et les 6lives ont t6C
renvoyes dans leurs vicariats respectifs (septembre
1924). ,
SACERDOS IN SINIS.

- 15 d6cembre.
Cette revue, redig6e en latin, r6alise parfaitement
son titre : elle donne tout ce que doit savoir le pr&tre
-exercant le ministere en Chine.
D'abord, elle extrait des Acta Apostolicae Sedis tout
<e qui int6resse la Chine.
Elle renferme des apologues moraux qui peuvent
«tre tres utiles pour la pr6dication; elle r6sout les cas
de conscience les plus pratiques; elle 6tudie un certain nombre de questions ecclesiastiques, elle r6fute
en chinois les principales objections contre la religion;
-elle traite quelques sujets de pi6t6 comme la d6votion
au Cceur de Jesus, la croisade de prieres pour la conversion des Chinois, la m6daille de saint Benoit, etc.;
-elle donne les notices des missionnaires d6c6d6s; elle
relate les nouvelles religieuses int6ressant la Chine,
comme le concile pl6nier de Shanghai.
Beancoup des questions traitees seraient lues avec
interet meme par des pr&tres ne r6sidant pas en
Chine.
Mentionnons ce qui est dit dans le num6ro du
15 septembre 1924 sur la priere Exspectatio Israel:
Les Franciscains disent que cette priere a &t6 compos6e par LUon XIII: mais on la r6citait che± nous
dbs 1867, au S6minaire interne; plus tard, en 1883, le
P. Fiat la fit reciter a la Communaute apres la priere
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du soir; elle 6tait comme celle d'aujourd'hui mais on
ajoutait a la fin : Sermo tuus veritas est; si vero sunt
in nobis quos non vocaveris, fiat in eis voluntas tua beneplacens et jube eos a nobis recedere. Amen. Le i5 mars
1884, le pape L6on XIII Penrichit de 2oo jours d'indulgence, mais enleva la derniere phrase citee plus
haut. Depuis, l'Assembl6e de 1919 l'a rendue obligatoire pour toute la Congr6gation.
LE PETIT ECHO DE SAINT-MICHEL est 6galement
redig6 par M. Clement; c'est un bulletin paroissial a
i'usage des catholiques des Legations de PNkin.

PROVINCE MERIDIONALE
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO.

-

Novembre-dicembre 1923.

Le numero est entierementconsacr6 a la nomination
de Mgr Reynaud comme chevalier de la Legion
d'honneur. Nous en citons quelques.extraits :
( Mais la date est fixte : la c6ermonie aura lieu le
6 novembre. Sans perdre de temps tous s'y mettent
avec entrain. Car ii s'agit de la France, ii s'agit de
notre 6veque, et il faut montrer, c'est bien I'occasion
ou jamais, ce que des annies de labeur et de d6vouement sincere ont fait germer d'admiration et d'affection
reconnaissante pour l'une comme pour l'autre dans le
coeur de nos chr6tiens chinois. C'est au collkge SaintJoseph qu'aura lieu la cerimonie, cadre tout de circonstance form6 par cet ensemble d'oeuvres diverses,
h6pitaux, couvent, s6minaires, ecoles, qui toutes
redisent, non pas avec l'6loquence passagire de paroles
volantes, mais 6crite, grav6e sur la pierre des 6difices
toute l'histoire, 6tape par 6tape, d'une longue carriere
consacr6e au bien moral et religieux d'un pays. C'est
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d'ailleurs le seul espace assez vaste pour donner au
geste toute son ampleur et toute sa majest6.
, Au 6 novembre, nous etions prets. A la porte
principale du college qui donne sur la cour d'honneur
se dressait un arc de triomphe, et tandis que dans
l'allee du milieu une section de fusiliers marins pr6sentait les armes, la petite fanfare du college saluait
de la Marseillaise l'arrivke de nos illustres visiteurs.
Ce furent successivement en brillant uniforme les
officiers de l'Algol et du Colmar, arriv6s le matin meme
de Shanghai : commandant Esteva, du Cclmar ; commandant Franquet, de l'Algol, accompagnrs de leur
etat-major ; nos consuls de Shanghai, M. Wilden,
consul general de France; M. G. de la Prade, consuladjoint, M. Soulanges-Teissier, chancelier du consulat,
auxquels s'etait joint M. Fredet, secretaire general
de la Chambre de commerce francaise a Shanghai.
Puis les notables chinois et magistrats de la cite :
pour le Pacificateur absent, son chef d'etat-major, le
Taoying o0 prefet, le commissaire des affaires 6trangeres, le grand chef de la Police, le sous-Prefet ; M.
le consul de la Grande-Bretagnei Ningpo, M. Carey,
commissaire des douanes chinoises, avaient aimablement r6pondu A notre invitation. Etaient aussi des
n6tres, naturellement, messieurs et mesdames Henri
et Auguste Maingon, de la maison francaise Olivier
de Ningpo, heureux de se joindre a nous et par
amiti6 et par patriotisme.
(Aussi quand, sur les dix heures, le signal fut donne
de se rendre dans la vaste cour de r6creation du college
le coup d'ceil 6tait imposant. Au milieu, la tribune
d'honneur pour les invit6s de marque, vraie mosaique
mouvante oit se d6tachent comme autant de couleurs
vives sur le fond grave que forment les missionnaires,
les galons d'or des officiers, les uniformes pittoresques
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de quelques fonctionnaires chinois a panaches et tout
chamarris de dorures, et la note gaie de quelques
toilettes fiminines. A droite, des tentes qui abritent
toute une pleiade de blanches cornettes, de religieuses
indigenes, d'orphelines, d'icoliires, de chretiennes,
venues avec leurs habits de dimanche comme a une
fete de famille. Vis-a-vis, le personnel du college, des
6coles de garqons, des hospitalises, des soeurs, de
nombreux chretiens avec leurs amispaienset une foule
decurieux sympathiques. Face a la tribune, deuxrangs
de matelots qui pr6sentent les armes et rendent les
honneurs, avec a angle droit une ligne de legionnaires
en uniformes de gala, dont deux consuls, un capitaine
de corvette et quatre lieutenants de vaisseau, tous les
officiers sabre au clair, tandis que dans l'air, bien haut
par-dessus les tktes, flottent des pavois multicolores.
comme pour applaudir a la fete des couleurs francaises
qui les dominent fires et joyeuses. Jamais Ningpo n'a
vu un spectacle si grandiose.
Un signal suivi d'une sonnerie dans un silence
majestueux et Monseigneur s'avance, priced6 du commandant Esteva, au milieu de ce cadre vivant d'amis
et de t6moins, tous debout pour mieux voir et aussi
par d6ference respectueuse. II y a quelque chose de
religieux dans l'attitude g6nerale ; un souffle passe,
comme un courant d'6motion saine et noble qui gagne
et 6live tous les coeurs. Oui ! Sursum corda ! C'est le
sacre d'un preux qui commence.
Puisque les meilleures choses gagnent a ktre bien
faites, il faut rendre au commandant Esteva le t6moignage qu'il a rempli ses delicates fonctions avec un
tact et une aisance apprecids de tous. On aurait dit
qu'il passait une revue ou dirigeait une manoeuvre k
bord du Colmar. Aucune de ces h6sitations qui exposent a l'impatience - attitude digne et correcte, mais
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sans raideur, voix claire et vibraiite, comme un commandement fait pour 6tre entendu, mais adoucie par
une 6motion oi I'on sentait toute la sympathie d'un
coeur ami ; eloquence spontan6e pour exprimer des
pensies delicates qui coulaient sans effort d'une source
abondante et g6nereuse. II ne m6rite que des 6loges
pour le relief que sa distinction a su communiquer &
une c 6 r6monie d6ja si noble et si int 6 ressante par
elle-meme.
Monseigneur regarde la tribune d'honneur; face
a lui, a quelques pas de distance, le commandant
remercie courtoisement M. le Consul gen6ral de lui
avoir confi6 l'honneur et la joie de cette journee.
C'est une delicatesse qu'il appr6cie a sa juste valeur..
Puis s'adressant au v6n6rable recipiendaire, il lui dit
toute sa fierte d'avoir a lui remettre la croix de la
L6gion d'honneur, comme a un Francais qui 1'a
m6rit6e a tant de titres pour avoir fait aimer son pays
par de longs et nombreux services rendus a la Chine
sur le terrain des missions. tmu de ces consid6rations
le gouvernement a voulu honorer un ev&que qui avait
tant honor6 la France par les travaux d'un apostolat
si fructueux ou elle cueillait pour son nom un surcroit
de gloire et d'influence. De lI les motifs de la decoration dont le commandant lit d'une voix plus lente et
plus solennelle le libelle officiel dans les textes du
protocole, puis il prononce sur un ton encore plus
grave, en pesant tous les mots, au milieu d'un silence
majestueux, la formule du rite pour ainsi dire sacramentel qui donne un nouveau chevalier A l'ordre des
braves : ( Au nom du President de la R6publique
francaise, moi, Esteva, commandant du Colmar, en
vertu des pouvoirs d61lguas, je remets la croix de la
L6gion d'honneur a Sa Grandeur Mgr Paul-Marie
Reynaud, vicaire apostolique du Tch6kiang oriental,

-

5o8 -

pour les services signales rendus a l'influence
francaise en Chine durant les longues annies de son
apostolat. , Le commandant s'approche alors de 1'6lu
pour 6pingler sur sa poitrine la croix, puis reculant
de quelques pas, 6leve son sabre comme pour saluer
et du revers en frappe deux coups sur les 6paules de
l'6veque, avec une precision et une vigueur 6galement
militaires,.qui, parait-il, provoqua un liger frisson
dans les rangs du sexe faible, surtout parmi les petites.
On 6voquait peut ktre quelque scene de martyre. Mais
cette illusion, en un clin d'ceil, s'6clipsa d'elle-meme
devant la vision radieuse qui ramena la joie sur tous
les fronts et dans tous les cceurs. Le pretendu bourreau,
en effet, tendait la main a la fausse victime et l'embrassait dans l'effusion et l'elan d'une accolade qu'on
sentait 4galement chaleureuse des deux c6t6s.
Le commandant voulut dire ensuite de nouveau la
joie qui d6bordait visiblement de son coeur. 11 rappela
que, d&s sa premiere visite en Chine, alors qu'il n'itait
encore qu'enseigne de vaisseau, il avait toujours d6sire
1
'occasion de voir un eveque dont les marins faisaient
un 6loge unanime, mais que jamais les exigences du
service n'avaient favoris6 ce rapprochement. II tait
bien decide cependant, A la fin de sa seconde campagne, A ne pasquitterla Chine sans une visite A Ningpo.
II se trouvait done au comble de ses vaeux maintenant
qu'ayant remisle commandement de l'escadre francaise
et A la veille de son depart, il avait pu r6aliser son
d6sir dans des circonstances si favorables. II retraca
alors en termes 6logieux la longue et fructueuse carrire de l'6veque de Ningpo, dit toute sa fiert6 patriotique d'avoir 6t6 d6sign6 pour remettre la recompense
officielle due A tant de m6rites et ajouta que les joies
et les gloires de cette fete seraient un des meilleurs
et des plus doux souvenirs de sa carriere en Chine.
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Monseigneur semblait h6siter a r6pondre. Cependant tout le monde 6tait debout, les regards fix6s sur
lui et attendait dans un religieux silence. A son tour
il prit done la parole pour dire combien il 6tait touchi
du grand honneur qui lui 6tait fait et des paroles trop
bienveillantes du commandant Esteva. Et aussit6t il
ajoutait que cet honneur il aurait voulu le gagner sur
un champ de bataille, face a l'ennemi, comme la plupart
des 16gionnaires pr6sents. t Mais, dit-il,j'ai v6cu entre
deux grandes guerres sans participer ni a l'une ni k
I'autre, la premiere fois parce que j'6tais trop jeune,
et la seconde... pour le motif contraire. Cependant
aux deux 6poques, j'avais les memes chiffres dans mon
age, mais a force de rouler, ils s'6taient intervertis en
route, et mes seize ans de 187o en faisaient soixante
et un en 1914. Aussi suis-je trbs consol6 de voir que
sur un autre champ de bataille, celui de 1'apostolat,
les services que j'ai pu rendre a ma patrie d'adoption
comptent 6galement pour mon pays d'origine qui les
regarde comme une aur6ole pour son nom et les r6compense comme un bienfait pour son influence. »
- Janvier-fivrier 1924.
Un depart regretti. C'est celui de M. Salon, qui part
pour la France.
- Juin-juillet 1924.
Un triple deuil. Trois enfants du petit s6minaire
Saint-Vincent se sont noyes dans un' torrent.
- Octcbre 1924.
La guerre d Wenchow.
Depuis quelques semaines leChekiang indipendant

6tait menac6 par les provinces avoisinantes. II y a une
dizaine de jours les rumeurs grossissaient : le Fokien,
disait-on, allait attaquer Wenchow par terre et par
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mer. Les soldats quittaient notre orbite pour aller
d6fendre les points strat6giques entre Wenchow et
le Fokien ; l'inqui6tude grandissait d'heure en heue.
La semaine derniere on apprit ceci : les deux souspr6fectures de Tsingnieu et de Longzuen sont prises
par les troupes fokiennoises, lesquelles marchent sur
Chuchow (situ6 au nord de Wenchow), les n6tres
montrent une grande faiblesse, surtout aprbs qu'ua
bataillon entier a pass6 a l'ennemi.
Le g6neral en chef des troupes du Chekiang sur ce
front revient en hite dans notre ville avec trente barques pleines de cartouches, ses canons, les soldats
blesses, disant qu'il n'a pu arr&ter le flot envahisseur,
mais qu'il continuerait la lutte tant qu'il vivrait.
Les mandarins de Ta-zung et de Tsingtien se r6fagient . Wenchow ; la cite d6ja si troubl6e s'affole a la
pens6e que les vainqueurs vont venir la mettre a sac;
les femmes surtout sont terrorisees. Les boutiques se
ferment, le ch6mage s'6tablit; chaque famille r6uait
ses objets precieux pour les mettre en lieu sfr ; beaucoup louent des barques a un prix 61ev6 et s'enfuient
par le fleuve vers les r6gions montagneuses; il y a des
quartiers presque d6serts. Le lendemain, on assurait
que les troupes du Fokien nous menacent encore de
deux c6t6s, par Ping-Yang et Ta-zung. Ce matin, on
apprend que le g6n6ral commandant a Wenchow les
troupes du Chekiang a fait partir sa femme pour
Shanghai ; 1'affolement est a son comble.
Plusieurs fonctionnaires, secr6taires du yamen on
du g6n6ral, juges, banquiers, notables influents,
d6put6s provinciaux, professeurs de college parlant
anglais, insistaient depuis plusieurs jours pour que
nous leur promettions a eux, a leurs femmes, bellesmeres et nombreuses families, un refuge en cas d'iavasion, dans les pavilions de l'h6pital Jean-Gabriel;

beaucoup de persocnes du peuple, bon nombre de
commerqants nous adressaient la meme requite. Quant
aax families chr6tiennes elles devaient avoir un refuge
assure k la Sainte-Enfance (orphelinat, 6cole, catichumenat), ou a la residence, pour les jeunes gens et les.
hommes. Tout 6tait prevu et nous avions fait quelques provisions. Tous sont persuades qu'ils seront en
suret6e l'ombre de notre drapeau.
La creche municipale, dont la superieure est une
sceur francaise, demande a l'arborer.
A neuf heures du soir, nous nous decidons a tel&graphier a M. Wilden, consul general de France a
Shanghai, pour lui exposer la situation, lui parler de
la panique et lui demander l'envoi d'un bateau de
guerre.
Le 22 septembre, au son du tam-tam, un homme proclame la paix inscrite dans un edit mandarinal porte
devant lui &travers la cite. Nul n'y ajoute foi.
A deux heures environ, deux d6peches, l'une de Sa
Grandeur Mgr Reynaud, vicaire apostoliquede Ningpo,
l'autre de 1'amiral comte Frochot, commandant la
division volante des croiseurs, nous annoncaient I'arriv6e imminente du Craonne, aviso francais, alors en
rade de Foutcheou, revenant d'une fructueuse campagne de protection le long des c6tes, depuis Canton
jusqu'au Fokien. Le surlendemain, M. Wilden nous
rassurait encore par une dip&che tres bienveillante,
alors que le pavilion francais flottait d6jA au large
dans la delicieuse baie de Wenchow.
II fait bon de vivre sous la protection de la marine
francaise. Arrive le 24 septembre, a quatre heures de
1'apres-midi, le Craonne, des six heures du soir, avait
pris toutes ses mesures de d6fense.
Le commandant de Vigouroux d'Arvieu, chef d'6tatmajor de l'amiral Frochot, ayant pour interprete
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un Anglais, M. Williams, commissaire des douanes
chinoises, alla de suite visiter en ville le general Aa,
le chef de I'armee de defense du Ch6kiang a Wenchow.
Tout d'abord le capitaine francais demande au g6n6ral
chinois s'il peut assurer avec ses troupes la s6curit6
des Francais, des 6trangers et des catholiques chinois
proteges francais. a Je n'assure rien du tout, r6pond
le gen6ral. Je quitte la ville avec mes troupes et ne
veux prendre aucune responsabilit6. »
Des cet instant le commandant de Vigouroux d6cide
le d6barquement de ses marins arms pour la defense
de nos etablissements.
N6anmoins il se rendit encore chez le gouverneur
civil, c Tao-ying n, lui exposa ses projets d'assurer
par les marins de son bord la s6curit6 des Francais et
des proteges de la France; le magistrat protesta,
affirmant que sa police suffisait pour maintenir l'ordre
et la paix. ( Ma d6cision est prise ,, fit le commandant.
Ii savait le chef de la police avec sa famille, plusieurs juges, sous-prefets en fuite, notables influents
d6ja r6fugies chez les Sceurs. Si cette police m6ritait
confiance, pourquoi son chef se cachait-il chez nous?
Le gouverneur ne voulut rien entendre : < Si vos
troupes d6barquent en armes, reprit-il, je ne rdponds
plus de rien, pas m8me de la vie des Europ6ens qui
sont en ville. - Raison de plus, affirme le commandant du Craonne, raison de plus pour d6barquer et
prot6ger nous-mmres les 6trangers. ,
Puis il se retira avec M. Williams, promettant a
celui-ci qu'il assurerait de meme la securite de toute
la colonie : douaniers, pasteurs protestants anglais,
am6ricains qui viendraient se refugier A la douane :
ils seraient proteges par une compagnie de debarquement ou par les canons de son bord.
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Cela fait, le commandant de Vigouroux regagne
son navire.
De suite deux d6tachements arm6s de fusils et de
mitrailleuses descendent a terre. L'un, command6 par
le lieutenant Mornu, se dirige vers l'h6pital JeanGabriel, et le second, sous les ordres de l'enseigne
G&rardin, se rend a la creche municipale. Ils examinent
les lieux, font le tour de ces deux 6tablissements,
placent une mitrailleuse a I'entr6e principale, barricadent les autres portes, surveillent l'entr6e demeuree
libre. Entre dix et onze heures du soir, la defense
etait parfaitement organisee.
La d6cision du commandant francais et la rapidit6 de ce debarquement de 26 marins sauverent la
ville du pillage et de 1'incendie, nous en eimes la certitude plus tard. 5oo mauvais garnements venaient de
d6barquer du vapeur de Shanghai, 3oo bandits venaient d'arriver de Ping-yang pour se joindre aux
2000 brigands du pays qui etaient dans la cit6 sous le
nom de c bande rouge ) et ( bande noire ». Ensemble
ils devaient a minuit commencer leursinistre besogne.
Les notables avertis 6taient dans 1'angoisse. L'heure
est terrible, disait le grand notable Tie a sceur Francoise. - L'heure mauvaise a sonn6 n, disaient les
autres qui accouraient chercher un refuge chez nous.
A dix heures du soir, les marins descendent
arm6s jusqu'aux dents, d6filent dans les rues silencieuses, de leur pas cadence faisant r&sonner les dalles
avec leurs gros souliers ferr6s. La demi-obscurit6 et
leur marche sonorq donnent I'id6e d'une force terrible,
Nos robustes marins, presque tous d'une haute stature,
semblent des g6ants. Ils traversent ainsi les principales arteres de la cit6... Ils arrivent pres de la creche
municipale, devant une caserne bond6e de soldats chinois, les sentinelles regardent, donnent 1'alarme.., les
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soldats se precipitent, ils voient nos marins qui-continuent leur marche assur6... ils voient leurs fusils et
leurs mitrailleuses... et, stup6faits, presentent les
armes et rendent les honneurs !
Les Franqais entrent A la creche municipale chez
nos sceurs, se reposent un instant dans la cour d'honneur. Bientbt douze d'entre eux, command6s par le
lieutenant Mornu, vont d6fendre l'h6bital Jean-Gabriel
et les douze qui restent s'occupent d'organiser la
defense de cette creche ou plus de 700 personnes ont
demand6 refuge a nos sceurs.
La nouvelle de la descente arm6e de nos marins
se repand partout dans la ville avec la rapiditk de
l'Nclair. On exagere leur nombre; leurs mitrailleuses
deviennent bient6t des canons terribles capables
d'an6antir la cit6 en quelques coups.
Le peuple respire enfin... la ville est d6fendue par
les Francais... qui ne badineront pas avecla canaille...
Les brigands, les bandes rouges et noires sont
atterres. Ils ont peur, ils n'osent commencer lear
ceuvre infernale... la ville est sauv6e.
Les soldats chinois qui devaient s'embarquer pour
Haymen, le lendemain, regrettent eux aussi, ce calme
profond qui les entoure. Ils &taientpr&s a profiter
des pillages et des incendies, i s'y associer m6me, sons
le beau pr6texte de pourchasser les brigands... Mais
non... personne ne bouge... Aussi le peuple tout entier
chante-t-il sa joie et acclame-t-il les Francais comme
ses sauveurs. Le prestige francais et catholique a
grandi de cent coud6es... La ville de Wenthow n'oubliera pas ses protecteurs. n
-

Novembre-dicembre 1924.

Les remous dela guerre civile t Ning-Po. - Le numeroest entierement consacr6 A la guerre civile a Ning-Po,
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La, comme a Wenchow, les marins francais furent les
protecteurs de la Mission. Le navire Algol vint, l'e
i septembre, mouiller i Ning-Po.
L'Algol, voil un nom trs. doux a l'oreille et au
coeur des missionnaires de Ning-Po. Que d'agr6ables
souvenirs il rappelle! Sans remonter plus baut, n'est-ce
pas lui qui vint, I'an dernier, rehausser 1'6clat de nos
fetes pour la d6coration de Monseigneur? lui qui nous
amena le commandant Esteva du Colmar, avec une si
brillante fraction de son 6tat-major? Ah! les bons
moments d'alors! Et voila qu'il revient, ami fidele des
bons et des mauvais jours, nous apporter au jour de
L'6preuve la confiance et la protection du drapeau.
Nous sommes heureux de retrouver ý son bord M. Franquet, capitaine de fr6gate, toujours si aimable et si
d6vou6. Les officiers, eux, sont tous des nouveaux.
Mais comme ils nous rappelent les anciens, leur jeune
gaiet6, leur si cordial accueil! II n'y a de change que
les noms. Ce sont les m6mes chaudes sympathies qui
se renouvellent et se transmettent comme une tradition
h6r6ditaire, comme une amabilit6 de famille qui se
perp6tue a bord.
L'entente cordiale est si facile entre les, marins et
les missionnaires, et en meme temps si douce et r6confortante! Les uns et les autres ont un ideal elevk, qui
demande un grand esprit de sacrifice et de d6vouement
desinteress&. Aussi quelle jouissance, quand leurs
lignes paralleles peuvent se rencontrer, pour se fortifier!
Mais laissons de c6t6, pour un moment, nos sentiments de joie personnelle, pour jouir de celle qui 6clate
autour de nous sur tous les fronts. L'arriv6e de l'Algol
est saluie par un soupir de soulagement universel.
Je ne sais pas si la colombe de l'arche, revenant avec
son rameau d'olivier, fut accueillie avec plus de trans-
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port que l'Algol, arrivant a Ning-Po avec des promesses de paix et de s6curit6 pour tout le monde. La
nouvelle porta partout la joie et l'espoir. En ville,
dans les faubourgs, a la campagne, c'6tait la grande
nouvelle du jour : on oubliait tout le reste pour dire :
un bateau franqais est arrive; nous avons un protecteur... C'6tait un bienfait public, appr6cie, il faut bien
le dire, des Europ6ens aussi bien que des Chinois,
dont ils partageaient les inqui6tudes, 6tant exposes
aux memes dangers.
Mais quand on a un bonheur, on craint vite de le
perdre. Apres la premiere explosion de joie, l'inqui&tude revint : si le bateau allait repartir avant la fin du
danger, quel malheur! II faut le retenir cofte que
coute... Et les d6marches recommencerent auprbs de
Monseigneur, qui en avertit le commandant. a Soyez
tranquille, r6pondit ce dernier; I'amiral m'a dit de
m'entendre avec vous et je ne partirai que lorsque vous
jugerez notre presence inutile. , La meme assurance
fut plusieurs fois renouveeie avec la meme amabilitd.

Qui done s'etonnera que les missionnaires aiment tant
les marins qui les protegent, et, avec eux, leurs oeuvres,
leur noble cause, et tous les braves gens qui les
entourent? Oui, le protectorat est un beau fleuron pour
la France. D6criA par un clan partial, il est beni par
les honnetes gens, et c'est un double hommage.
De fait, I'Algol resta au poste pendant quarantecinq jours, tant qu'a Ning-Po le ciel fut sombre et la
situation menacante, tant qu'il y eut des services a
rendre et des p6rils a conjurer. - Cette fidlit6 frappa
d'autant plus l'opinion qu'une canonniere japonaise
fut rappel6e quelques jours apres son arrivee et dut
confier au bateau francais la protection de ses compatriotes. Un torpilleur ambricain ne fit aussi qu'une
courte apparition; car, ayant perdu une ancre, il
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repartit a Changhai sans un signe d'adieu i personne.
De son c6t6, le consul d'Angleterre, - iVfaut le dire a sa
louange, - dans certains moments critiques, multiplia
ses appels pour obtenir un bateau de son pays, qui en
a tant et partout; mais ses d6marches furent sans
r6sultat. Je ne sais pas meme s'il recut une r6ponse a
ses tilgrammes et a ses lettres; en tout cas, elle fut
lente a venir et ce fut un refus. Comprenez-vous
pourquoi nous 6tions si fiers de l'Algol, qui 6tait seul
a prot6ger les int&r&ts et les nationaux de tant de
pays? Nous aurons l'occasionde dire plus loin avec quel
devouement tout francais cette mission fut remplie.
Pendant ce long s6jour de l'Algol, nous efmes des
relations Tr6quentes et intimes avec nos d6vouds d6fenseurs, constatant une fois de plus que les officiers de
marine sont un corps d'6lite bien conserve, fidele aux
nobles traditions du pays, avec toutes les aspirations
francaises, qui font 1'admiration des hommes droits et
intelligents, et... le desespoir des autres, de ceux qui,
ne pouvant les imiter, les jalousent. Nous 6tions aussi
en contact fr6quent avec nos braves matelots, si heureux
de venir se r6cr6er chez les missionnaires, jouer au
football, faire une partie de cartes ou de billard, griller
quelques cigarettes et trinquer au souvenir de la famille
et du pays. Que de bonnes petites confidences accompagnaient ces r6unions! Le dimanche, rendez-vous a
la chapelle du s6minaire pour la messe de neuf heures,
accompagnee de nos plus beaux chants et pr6ecede d'un
petit mot de circonstance dont a Francais sans peur,
chr6tiens sans reproche n 6tait la variante ordinaire,
un 6cho du pays. Et voill comment sur le registre du
bord on peut lire qu'g Ning-Po, il y a un bon endroit
pour faire descendre les hommes : le grand s6minaire.
De fait, ce local, avec ses jardins, ses cours, ses grandes
salles et le voisinage du college, du petit s6minaire,
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des Sceurs de Charit6, le tout en pleine campagne, sur
un beau chemin, pres d'un vaste 6tang ou l'on p&cke
et prend des blins, et a proximit6 du mouillage, offre
un site beaucoup plus favorable et plus agr6able que
I'emplacement de l'6v&ch6, ot cependant les bibelots
du procureur et son amabilit6 pleine d'entrain ne
manquent jamais d'attirer des visites et d'intiresser
les amateurs. Chez lui on perd facilement la notion
du temps et du danger.
Le danger? la presence de 1'Algol nous le faisait
un peu oublier en dissipant les papillons noirs de la
veille et le cauchemar des bruits sinistres. De plus,
subitement, nous 6tions a la page pour les nouvelles
du jour qui, promptes comme I'eclair, nous jrrivaient
de tous les points du globe sur les ailes rapides des
ondes hertziennes que l'appareir du bateau francais
captait au passage. Nous 6tions aussi tenus an courant
de tous les 6v6nements de la c6te de la Chine, grace
aux (c sans fil n de I'Altair 5 Tien-tsin, du Craonne
dans le Sud, du Jules-Ferry et du Colmar a Chang-hai.
C'est ainsi que nous apprinPs, un jour, que le Craonne
allait quitter Fou-tcheou pour Amoy, ( malgr6 l'avis
contraire de t'6ivque qui jugeait ce voyage inutile .Le Craonne 6tait done libre? Or, a ce moment precis,
Wenchow, menac6 de pillage, avait besoin d'un prompt
secours. Vite une priere l'amiral Frochot par un sans
fil, suivi d'une lettre explicative, et deux jours apres
le Craonne arrivait a Wenchow pour conjurer un pIril
imminent et ramener 1'ordre et la paix, comme nous
Iont raconte des t6moins oculaires dans notre dernier
num6ro.
Plus tard, lorsqu'il fallut debarquer des piquets
de marins pour proteger nos 6tablissements du fau-

bourg et de la ville, envahis par des milliers de r6fugies, on etablit deux postes de signaux pour corres-
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pondre avec I'Algol. Le centre 6tait a l'ev&ch6, situi
entre le bateau et le clocher de la ville. Le jour, les
signaux &taient donnes au moyen de pavilions et, la
nuit, avec un appareil Morse lumineux. Toutesles fois
qu'un marin, fitrement campe sur 1'ar&te du toit, gesticulait des deux mains en agitant ses drapeaux, des
groupes de passants s'arretaient sur le quai pour
regarder, et alors que de riflexions typiques!
- Comment? il n'a pas peur?
- Non! C'est un marin frangais.
- Moi, j'aurais le vertige.
- C'est que tu es trop petite.
- Que fait-il si baut ?
- 11 parle au commandant.
- II parle? mais on n'entend rien.
- C'est qu'il parle aux yeux et pas aux oreilles.
- Comment aux yeux?
- Regarde bien : tous ses gestes sont des mots que
le bateau comprend.
- Et vous, comprenez-vous?
- Oui... un petit peu... quelquefois.
- Alors que dit-il?
- Attends, il... il parle un peu vite... Ah! j'y suis :
il dit que les petites Ningponaises sont bien sages!
- Vrai? C'est curieux comme il est intelligent.
Puis l'homme se d6place pour aller a l'autre bout du
toit et recommence a gesticuler.
- Et maintenant, que dit-fl encore?
- Maintenant? impossible de comprendre; il parle
au clocher de la ville, qui lui r6pond; tu vois bien
qu'il nous tourne le dos et parle a rebours. II faudrait
itre de F'antre c6te pour voir ses paroles.
On pourrait intituler ce dialogue : fragments d'une
conversation entre l'tveque de Ning-Po et une petite
voisine curieuse.
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Cet exercice, r6pkt6 souvent le jour et la nuit, pour
communiquer les nouvelles, faisait toujours une grande
impression sur la foule. On disait : cet homme n'a
qu'a faire un signe et le bateau va monter.et tirer le
canon.
Les projections lumineuses avaient encore plus de
succes, lorsque, eclairs fulgurants, leurs lueurs 6blouissantes aveuglaient les passants et semblaient fouiller
les maisons, comme pour chercher des mecri6nts et les
montrer aux canons. C'est la theorie terrifiante du tonnerre chinois : une ddesse arm6e de deux miroirs, qui
jettent des eclairs pour d6couvrir les coupables, et le
Lei-Kong Poussah qui les frappe aussit6t de la
foudrc. Les mauvais garnements n'ont qu'a se convertir
ou a disparaitre. L'allure martiale de nos matelots
n'6tait pas faite pour dementir cette impression de
force, et lorsque leur pas cadenc6 faisait resonner les
dalles de la rue, les plus timides disaient : a Nous
n'avons rien a craindre; nous sommes bien d6fendus. o
Le num6ro relate ensuite la s6rie des 6veneroents
qui se passerent a Ning-Po : les dangers courus par
la ville a l'occasion des fuyards, le comitk revolutionnaire, la chasse aux banquiers, les bagarres sanglantes,
les alertes nocturnes.
Enfin, un calme relatif s'6tablit pen a peu et cette
6claircie permit
Al'Algol d'envisager son prochain
depart.
Le commandant Franquet, au terme de son mandat,
attendait un successeur. A cette nouvelle, la population du faubourg ne voulut pas le laisser partir sans
un temoignage de reconnaissance commune. Les
notables et les commeriants remirent a la Mission une
somme pour lui offrir quelques souvenirs de Ningpo,
ainsi qu'a ses officiers et sous-officiers. L'equipage ne
fut pas oubli et ii y eut r6gal a bord. Puis le com-
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mandant partit, b6ni de tout le monde et accompagne
de nos meilleurs voeux de bon voyage.
Nous avons trouv6 tout de suite la m6me amabilit6
et le m6me devouement dans son successeur, M. Welfel6, capitaine de fr6gate. D'ailleurs, ce sont deux
amis, unis par des qualit6s communes et les memes
sentiments; et si l'6quipage aimait l'ancien commandant comme un pere, le nouveau a d6jA conquis le
droit aux memes sympathies. Ce n'est pas lui, en effet,
qui chassera du bord la gaiet6 franqaise et l'esprit de
famille, qui loin de nuire a la discipline, rendent plus
facile l'accomplissement du devoir. Uno avulso, non
deficit alter.
Pendant quarante-cinq jours 1'Algol a 6t6 notre
gardien fidele, notre protecteur du jour et de la nuit,
notre seule garantie de securit6 dans une situation
Sdangereuse et menacante. Sa presence a entretenu la
confiance.
Le 25 octobre, nous l'avons vu partir a regret, comme
un arni qu'on voudrait retenir. Que de remerciements
nous lui devons et que de vceux I'accompagnent pour le
bonheur de tous ceux qui sont a bord! Aih! s'il y avait
assez d'Algol pour secourir tous les points menacbs,
le long des c6tes et des fleuves! S'il po lvait avoir des
ailes pour franchir les montagnes co7 ne il passe les
mers!
... L'Algol est done parti.
Mais voila que le 20 novembre,-q aelle aimablesurprise! - il nousest revenu. Et cette fois, honneur pour
lui, et pour nous done quel honneur! et aussi quel
bonheur! ii arbore fibrement le pavilion crois6 de
blanc, orn6 de deux 6toiles; il y a a bord le contreamiral comte Frochot, commandant la division volante
des croiseurs et les forces navales frangaisesen Extr6meOrient, qui professe pour les missions une attention
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si marqu6e; il vient de nous en donner'la preuve.
Cette visite promise, attendue, sur le point de se
r.aliser fin d'octobre, nous y avions presque renonc6
quand, les vt6nements du Nord survenant comme un
coup de theatre, tels que nous les avions appris dans
la nuit du x8 octobre, I'Algol fat design6 pour
transporter l'amiral a Chinwantao, oih il arriva le lendemain mnme de la d6bacle de Ou Pei-fou. Ce ne fut
heureusement que partie remise et le 20 novembre
I'Algol s'ancrait en face des seminaires, venant de
Chusan oh MM. Delafosse et Pruvot, de Tinghai,
avaient les premiers fait a notre distingu6 visiteur les
honneurs du Vicariat.
L'amiral nous donna deux grands jours durant lesquels il voulut bien visiter en d6tail avec un,vif intrf&t

nos 6tablissements divers, s6minaires, college, h6pital
et Sainte-Enfance. Dimanche, 23 novembre, messe an
grand s6minaire A l'intention des marins tomb6s pour
la France, et puis... d6part. c D6ja! Au revoir!..A bient6t!... Vous reviendrez, n'est-ce pas? , Et l'on

se stpare, non sans un brin d'6motion. Quelqu'un, par
exemple, qui paraissait content et qui fut jalous, par
plus d'un, ce fut notre brave procureur qui, aimablement invit6 par l'amiral, montait A bord, en route pour
Wenchow, promu pour un jour aum6nier de. marine,
sans galons toutefois.
A neuf heures, l'ancre 6tait lev6e et l'Algol disparaissait bien vite dans les sinuosit6s du. fleuve.
Le lundi 24, par un radieux soleil, nous 6tions a Wenchow sur les huit heures du matin. Une barque accostait :c'6taient MM. Cyp. Aroud et Prost, de la mission
de Wenchow, MM. Marques, de Yunkiachang, et
Boisard, de Chuchow, qui venaient offrir A M. I'amiral leurs.respects et lui dire leur reconnaissance. Deux
jours furent vite pass6s a voir la Mission, I'h6pital.
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la creche, le college qui s'acheve, imposante construction dont nous sommes redevables, en partie, aux
liberalites de la France. Et l• encore ces messieurs
purent redire au chef de notre flotte, qu't Wenchow le Craonne, comme 1'Algol a Ningpo, fut aux
mauvais jours pour les missionnaires et leurs oeuvres
et leurs prot6ges l'instrument providentiel du salut.
C'6tait fini :chaque missionnaire regagna son bord,
c'est-A-dire son poste solitaire. Notre procureur refit
en prose et en lenteur, de Wenchow a Ningpo, le
trajet si po 6 tiquement et si rapidement parcourn trois
jours avant.' L'amiral alla. rejoindre en mer son
poste de commandement sur le Jules-Ferry. L'Algol
eut alors le temps de proc6der en mer a des tirs
d'exercice et des sondages. Apres quoi il remonta sur
Shanghai. Mais il voulut bien, sur un plan convenu
d'avance, S'arr&ter en passant I Tinghai pour aller .a
l'extremit6 sud-est visiter le poste de Chenkiamen.
A Monseigneur s'6taient joints trois confreres de nos
amis, revenus de France la veille : MM. Defebvre,
Pruvot, M. Buck,cueilli sur la route. Six missionnaires
done avec Sa Grandeur, cinq officiers avec leur commandant, M. Boucherie faisant cordialement les honneurs de son home, quatorze convives groupis autour
d'une meme table, ce fat une reunion comme bien sOr
le rocher de Chenkiamen n'en a vu ni entendu jamais.
Longtemps, je crois, les montagnes -en rediront les
&chos sonores et plus longtemps encore nous en conserverons le souvenir joyeux.
L'AMI DES MISSIONNAIRES DU KIANG-SI SEPTENTRIONAL.

- Mars i923-fevrier 1924.
Le Tou-Tchou-kiao par M. J.-B. Liou. Mgr Fatiguet
f'licite l'auteur de son exposition claire, appuyee sur
des raisons solides.
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Bistoire de la mission de Nanchang. Destruction et
restauration, du 25 f6vrier 90o6 au 25 f6vrier 1922.
Politesse chinoise. Avant d'entrer dans un village, le
voyageur sort du palanquin, descend de cheval on
quitte sa brouette.
Le drapeaunational de Chine a ete offert par 1'iglise
de Chine pour la beatification de Soeur Th&erse de
1'Enfant Jesus.
Mort de M. Rameaux. Ce vendrable confrere 6tait le
neveu de Mgr Rameaux, qui fut vicaire apostolique du
Kiang-Si de 1838 i 1845. Le caractere doux et affable
de ce missionnaire lui attirait la sympathie de ceux
qui avaient quelque rapport avec lui.
Sa pi6t6, son respect pour les superieurs, son affection pour les confreres et son zele i'e~gard des chr6tiens confiis a son ministere ne se d6mentirent jamais
pendant les trente-deux ann&es qu'il passa dans le
Kiang-Si. II est mort le 8 septembre.
Suivent les fruits spirituels du Vicariat de Kiu-Kiang.

LA GUERRE CIVILE AU KIANG-SI

Aprbs leur d6faite du 28 novembre 1924, les troupes
de 1'ex-gouverneur du Kiang-Si, Tsai-Tchen-Hiun,
quitterent precipitamment Ki-Ngan et allerent se
reformer a 14o kilometres au Nord, en amont de
Tchang-chou, pour resister aux troupes de Fang-PenJen marchant sur Nan-Tchang, la capitale provinciale,
par deux voies, rive droite et rive gauche, pour envelopper I'adversaire. II y a eu trois combats, le premier
b Sin-Kan-hien, le second A Tchang-chou et le troisieme a Fong-Tcheng-hien; le plus acharn6, a Tchangchou, ne dura que vingt-quatre heures. Les troupes
det,
i-Tchen-Hiun etaient definitivement vaincues.
Le 8 decembre, les troupes belligerantes arrivaient I
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Nan-Tchang et, au lieu de la grande bataille que l'on
redoutait, il n'y a eu que quelques coups de feu. C'er
fut assez cependant, car aussit6t la panique s'empara
de la population civile et la police, elle-meme affolee,
voulait livrer bataille aux arm6es belligerantes; le
chef du train venant de Kiu-Kiang, entendant la fusillade, prit peur et, n'osant poursuivre sa route, donna
ordre de faire machine en arriere et de reconduire le
convoi.a Kiu-Kiang. II n'a eu que la peur et rien de
cass6; peu A peu tout est rentr6 dans le calme. TsaiTchen-Hiun a fui a Shanghai et s'est r6fugi6 sur la
Concession franqaise; Fang-Pen-Jen, par ordre de
Pekin, le remplace a Nan-Tchang comme gouverneur
militaire.
Bien! mais ca n'etait pas fini!
Pendant que tout s'arrangeait au mieux pour FangPen-Jen, les troupes du Koang-Tong, environ 35 ooo
hommes, envahissaient- le Kiang-Si. Fang-Pen-Jen
lui-meme, dit-on, les avait appelees pour chasser
Tsai-Tchen-Hiun du Kiang-Si et avait recommand6
aux officiers de ne pas charger inutilement leurs
hommes de munitions, s'engageant A les ravitailler
lui-meme. Ces troupes vinrent done avec fort peu de
munitions. Or, bien avant que les Sudistes eussent
quitt6 Kan-Tcheou, l'ex-gouverneur Tsai 6tait vaincu.
Fang-Pen-Jen en annongant sa victoire aux g6n6raux
sudistes les pria de rester a Kan-Tchoou, leur intervention 6tant devenue inutile, et les avertit que sous
pen il leur enverrait 400 ooo $ pour la solde de leurs
troupes.
Les Sudistes ne voulurent rien entendre et demanderent le passage libre par le Kiang-Si pour aller au
Hou-P6 chasser Siao-Yo-Nan, gouverneur de cette
province. Mais entre temps Fang-Pen-Jen avait fait
alliance avec ce dernier, qui s'empressa de lui envoyer
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des troupes. C'6tait la guerre in6vitable -entre Fang
et ses amis d'hier, les Sudistes.
Le 21 d6cembre 1'avant-garde des troupes du KoangTong arrivait ici (Ri-ou). Ce fut, depuis cette date jusqu'au 24 dans la nuit une veritable invasion, non
seulement aKi-Ngan, mais encore a Ki-Chcei et a YongFong. Le peu deNordistes qui restaient ici le 21 nous
quitterent, non sans echanger quelques coups de fusils
avec les envahisseurs, pour se saluer sans doute, car
peu apres nous n'entendimes plus rien.
Chaque brigade arrivait ici clairons sonnant et drapeau deploy6-et, aprbs unpeu de repos, poursuivait sa
route vers le Nord. De son cot6, Fang-'Pen-Jen, bien
inform6 du mouvement des troupes Sudistes, et connaissant parfaitement le pays, lanca contre 1'envahisseur ses regiments, renforces des troupes de 1'exgouverneur, qui, avec leurs officiers, lui avaient fait
leursoumission. L'attaque se d6clanchaitle 25 d6cembre
dans la matinee et le combat durait toute la journ6e et
toute la nuit jusqu'au lendemain a quatre heures da
soir. Les Sudistes, repouss6s avec de lourdes pertes,
rqprenaient en toute hate la route du Sud. Its sont
partis, c'est le cas de le dire, sans tambours ni trompettes. Les clairons ne se firent pas entendre et les
drapeaux 6taient roules sur la hampe. (a faisait pitie
de voir ce troupeau s'eloigner de Ki-Ngan, harass,.
triste et d6moralis6 !
Nous fImes done sous la domination sudiste pendant cinq jours. Notre ville n'a pas trop souffert de

cette courte occupation des Sudistes, mais dans certaines villes ii en fut tout autrement; Xi-Chaei et WanNgan eurent beaucoup & souffrir.
En ces anndes 1922, 1923 et 1924 les marches et

contremarches incessantes des arm6es belligirantes,
les diffrents combats qu'elles se 'livrerent un pen
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partout dans notre Vicariat, furent cause de dures
epreuves pour les paisibles populations. Elles eurent
frequemment a souffrir de r6quisitions arbitraires en
hommes, en argent et en vivres. Chr6tiens et paiens,
tous ont souffert dans leurs personnes de traitements indignes et barbares et dans leurs biens par des
pillages fr6quents, commis par les armees en marche
ou par les brigands dont le nombre augmente sans
cesse. Aussi, bien des fois les missionnaires durent
laisser se rifugier dans leurs dtablissements le peuple
affole cherchant protection aupres de l'fglise catholique. Dans ces circonstances, les refugies n'eurent
g 6 ndralement pas a souffrir des Nordistes, leurs officiers s'6tant toujours montr6s cpurtois avec les missionnaires, mais au passage des Sudistes il en fut,
comme je le dis plus haut, tout autrement. Les lettres,
que je vais transcrire ici, en font foi.
Extraitd'unelettrede M. Russo, du 29 dicembre 1924.
- 4 Le colonel dii o" r6giment, Tcheng-Tsi-T'cheng,

de I'armne sudiste, des son arriv6e, se pr6senta a la
Mission et se montra mecontent et extremement irrit6
en voyant tant de rdfugibs chez nous avec leurs objets.
II me fit monter avec lui sur une table, r6unit tout ce
monde et fit un discours tres violent, disant en substance qu'il est honteux pour des Chinois d'avoir
recours a des 6trangers, que lui ktait capable de les
prot6ger d'une maniere efficace et que, par consequent, ils devaient sortir tous. Le lendemain matin, il
se presenta de nouveau de bonne heure, tout en colre,
et me dit, sans autre facon, que je devais lui livrer
immidiatement 20000 a 3oooo livres de riz, sinon il
mettrait le feu a la maison. Je lui fis observer que
pendant trois jours, en I'absence de toute autorite en
ville, j'avais fait le possible et l'impossible, en
-employant mes hommes et mon argent pour ravitailler
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les Sudistes, que pr6sentement il me demandait une
chose absolument impossible, et, pour le convaincre, je
l'ai invite a me suivre et a chercher lui-m&me partout
dans la r6sidence. La-dessus il se leva, fit riunir par
force les pauvres femmes qui 6taient encore chez nous,
mes enfants et mes grands cat6chumenes, leur adressa
un discours vraiment incendiaire et x6nophobe : (Je
<<vous massacrerai tous, dit-il, et me tuerai ensuite
c d'un coup de pistolet. » II fit done entrer ses sold2ts et chasser tout ce monde de force. Pendant cette
journ6e du 17 d6cembre, nous ffmes, moi et mon
monde, tout a fait a leur merci. Ils couraient partout,
ayant ordre seulement de ne pas me faire de mal; ils
proferaient toutes sortes d'injures contre la Mission
catholique et les etrangers, se vantant d'avoir pill6 et
brul6 un grand nombre de r6sidences catholiques dans
la province de Koang-Tong, sans avoir jamais subi
la moindre repression. Comme je m'6tais oppose &
I'expulsion de mes gens et qu'on n'avait pas pu transporter tous les objets dehors, Tcheng-Tsi-T'cheng
avait fix6 le lendemain, 18, pour mettre le feu a tous
ces objets. Heureusement, il recevait dans la nuit du
17 l'ordre de partir, et nous fiumes sauv6s, grace a cette
heureuse coincidence. Quant aux autres vexations que
nous edmes a subir, elles furent trop nombreuses pour
etre raconties toutes. Maintenant (fin de d6cembre)
tout ce monde nous revient battu et bien battu par les
Nordistes. Nous craignons qu'g leur retour, ils se
montrent encore plus insolents. D6ej aujourd'hui,
29 courant, ils ont arret6 beaucoup de monde, m6me
des pauvres femmes, qu'on a enfermies en prison pour
leur extorquer de l'argent. Comme des gens cherchaient refuge chez nous, on plata a notre porte une
dizaine de soldats armes pour empecher qui que ce
fit d'entrer. Cependant, apres les representations
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au colonel, ils furent retires. Triste ironie du sort!
Ces Sudistes, qui haissent tant l'~glise catholique et
emp&chent le petit peuple de venir s'y r6fugier, les
voici, quelques-uns et non des moindres, qui, pourchassis par les Nordistes vainqueurs, pris de panique,
viennent eux-memes me confier leurs objets et me
prier de les recevoir aussi en cas de danger! Malgr6
les menaces, a part vexations et injures, nous n'avons
pas 6et pilles, mais je ne garantis pas l'avenir. ,
Letire de M. Breuker, de Ki-Shui, du 30 dicembre
1924, e Mgr Ciceri. - ( Monseigneur... Les 6venements
de ces derniers jours m'ont emp6ch6 d'offrir a Votre
Grandeur mes voeux de bonne fete. Je remercie'le lon
Dieu de nous avoir prot6ges ici, alors que tant de
pauvres gens ont perdu leurs biens et, bon nombre,
leur vie.
SII y a quelques jours une carte de M. Thieffry
m'annoncait I'arriv6e a Ki-Ngan des troupes Sudistes.
La veille de Noel, apres mon d6jeuner, j'allai au NanMen (~ la porte du Sud) oi l'on avait signale I'arriv6e
prochaine des Sudistes, qui s'amenaient du co6t de
Shui-Nan. Aussit6t entr6s, ils collerent leurs Pffiches,
celles du g.n&ral et de deux colonels. Ce matin-l, il
en arriva, Soo & 6oo command6s par 'un colonel qui,
dans un speech ronflant, nous d6clara que le KiangSi entrait dans une ere nouvelle de prosperitY, etc.
Ah! oui! Nous en savons quelque chose! Tout de suite
ce monsieur s'installa au tribunal au lieu et place du
mandarin, qui n'avait qu'i laisser faire.
c Dans l'apres-midi, une colonne de troupes vint de
Ki-Ngan, suivie par Ie g6n6ral Lou, et une file interminable de bagages, deux canons de montagne, pas
de mitrailleuses. Un enfant de 1'6cole reconnut le
mulet de M. Sie parmi les quelques chevaux de ces
troupes. Le soir, un courrier, venu de Shui-Nan, me
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remit une lettre m'en donnant I'explication : les soldats du colonel Peng arrives la furent avertis par les
notables de l'endroit (en froid avec le Sse-y6) que le
Sse-y6 se trouvait a la Mission et que, s'ils voulaicnt
de l'argent, ils en trouveraient tant qu'ils voudraient.
Sonmm de leur livrer ce fonctionnaire, M. Sid ne put
empecher cette soldatesque de s'en emparer. Force fut
au Sse-y6 de leur verser 400 S, il fut deplus maltrait6,
li et conduit a Ki-Shui. Averti qu'il y avait un mulet
. la r6sidence, l'aide de camp do colonel vint le
demander, promettant de le renvoyer a la Mission de
Ki-Shui. Voyant ces militaires si mal dispos6s a notre
egard, M. Sid n'osa refuser.
a Tous les chritiens d'ici 6tant r6fugi6s 4 la residence, nous p~mes de bon matin et en paix c6l6brer
la fete de Noel. A sept heures et demie tout 6tait fini.
Je pus savoir que le mulet de M. Si e6tait au tribunal
oi logeait le fameux colonel, que j'allai voir vers les
dix heures. Tout de suite, je m'apercus que c'etait un
homme violent. II me tint un long discours sur ses
buts de guerre et me recommanda de me confiner dans
mon r6le de predicateur de la religion et de ne pas
prot6ger le peuple, ce dont il se chargeait, lui. il
continua sur la politique europdenne, injuste a 1'6gard
de la Chine, etc. Je ne fus pas long a me convaincre
de ses sentiments franchement xenophobes. Finalement je lui parlai du mulet... ce qui lui fit monter la
moutarde au nez; il riclama que M. Si6 vint lui-mwme
chercher la bete; lui r6pliquant que j'avais une lettre
et que je connaissais le mulet, il se rejeta sur sa connaissance du frangais, anglais, allemand, latin meme!
et dit qu'il examinerait I'affaire si on lai remettait
la lettre. Je me retirai. Puis j'envoyai deux de mes
maitres, avec la lettre et ma carte; mais des qu'on la
lui remit, il la jeta par terre, demanda a mes gens s'ils
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ataient du Kiang-Si et pourquoi ils suivaient cet Europeen et avant qu'ils eussent le temps de revenir de
leur 6tonnement, il cria de les arr6ter et de leur donner
la bastonnade; heureusement, les soldats ne bougerent
pas et les deux maitres deguerpirent au plus vite!
A peine fini de diner, j'entendis la fusillade qui
commengait pros de San-Kio-Tan; ici nous 6tions loia
de nous atteadre a cela, se sachant pas les Nordistes
si pres. Cela dura toute la soir•e, pendant que de
nouvelles troupes sudistes arrivaient de Ki-Ngan, avec
nouvelle proclamation et nouveau speech A la porte da
Sud; 6loquence que notre brave et courageux mandarin (le sous-prefet) subit, non sans rire dans sa barbe.
Fusillade pendant toute la nuit et tres violente le
matin: Apr!s la messe, le bruit se rapprochant, je
r6unis tout le monde au rez-de-chaussec. Bien entenAdu,
je das me gendarrner pour arr&ter la procession des
derniers fnya.rds qui se pr6cipitaaerit chez nous. La
porte 6tant barricad6e, il n'y avait qu'i attendre les
Cvnemeintset se con&er au bon Dieu. Bient6t les combattants entrerent en ville. De '&tage j'avais va la
coloune ýde porteurs fiair a toutes jambes dans la direc-

tion de Ki-Ngan. Les Sudistes galopaient a qui mieux
mieux, poursuivis par les Nordistes qAri les pourchassaient a coups de fusils,de pistolets et de mitrailleuses,
les canons n'ayant pu-suivre; des balles s'aplatissaient
cont-re aStretear de ct6ture. Au bout d'uanedemi-heure
1e feu oessa presque subitement; mais les Nordistes
commeacerent leur besogne habituelle, le pillage :
ooggant partout les portes et brisant celles qui rxsistalent. Vers midi je is ouvrir la grande porte, ce que
voyant une dizaine de braves gens, presque morts de
peur, sortirent de ieur .caohette pour aller respirer
caez nous. Un jeune chr6tien, 6tant venu trop taerd
pour se refuugier chez aons, failit etre .tue & astre
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porte, poursuivi par les Nordistes qui tiraient sur lui.
( Notre 6cole de femmes, qui avait e6t 6vacuee, fut
occup6e par les Nordistes qui en forcerent la porte, y
prirent leur repas, puis partirent sans rien emporter,
n'y ayant rien trouv6 a leur convenance. Le fameux
colonel Peng, son 6loquence et ses proclamations sont
maintenant par terre!
« Nous craignions le passage du gros de 1'armie
Nordiste qui, ne trouvant pas h manger a Ki-Shui, se
seraient jet6s sur n'importe qui et n'importe quoi.
Heureusement, ces troupes sont pass6es a I'Ouest, rive
droite, et le reste monta en barques, que nous vimes
passer par dizaines. La ville est entierement d6serte,
plus de commerce, plus rien, plus personne... Dimanche,
28, j'ai invit6 M. le sous-pr6fet a diner, un diner de
guerre!... a
Le danger que nous avons couru n'6tait pas chimirique ! Elles sont innombrables les histoires, que nous
entendons tous les jours, des pauvres gens qui sortent
de leurs cachettes, oi ils 6taient encore moins en
suret6 qu'ici en ville. Les Sudistes, venant de YongFong, prenaient les petites routes de la montagne
pour tomber a l'improviste sur les Nordistes. J'ai vu
bien des porteurs de bagages et de munitions qui,
passant le soir par ces sentiers impraticables, ont fait
de vilaines chutes ; beaucoup ont des contusions sur
tout le corps, la figure abimee, bras et jambes endoloris.
Les Sudistes une fois partis, les Nordistes commenqaient la chasse ý l'homme sans merci, pour porter
les charges. Pauvre peuple ! Toutes les lettres que
nous recevons nous parlent des pillages dont la population rurale est victime presque chaque jour ; en
certaines localit6s les pillards garderont longtemps la
terre que les campagnards leur ont donn6e. Si on
excepteTchang-Chou et d'autres oratoires secondaires,
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nos residences n'ont pas ete pillees et nos missionnaires ne regrettent que l'impossibilit6 de faire leurs
missions a cause de ces troubles qui les condamnent
& un s6jour force dans leur residence. Nous avons
toujours joui de la protection de Dieu et nous remercions detout coeur son infinie bont6, car, il fautle dire,
le danger a 6te grand partout dans le Vicariat, dans
nos differentes residences et meme ici a Ki-Ngan.
Nos cheres Soeurs, elles, n'ecrivent pas leur journal,
le divin Maitre s'en charge et note avec amour les
soins qu'elles prodiguent chaque jour aux nombreux
blesses dans leur h6pital et les deux dispensaires. II
y a eu des jours oh elles 6taient surcharg6es de travail
a cause des pansements longs et difficiles A faire aux
grands blesses. De ces derniers un bon nombre sont
morts et tous ont eu le temps de se preparer et de
recevoir le saint bapteme. Le grand nombre de r6fugi6s, qui vinrent chercher protection pendant ces
troubles, fut encore pour elles un surcroit de soucis
et de fatigues.
En cette date du 12janvier 1925, les troupes Sudistes

sont loin de nous ; mais malgre cela il est difficile de
savoir ce que nous reserve l'annee qui commence ; serace encore la guerre ou la paix definitive ? Dieu seuI
le salt, car les Chinois ne semblent pas savoir ce qu'ils
veulent.
Aprbs avoir 6crit ces dernieres lignes, j'ai reSu du
Vicariat de Kanchow trois lettres disant que les
Sudistes continuent leur route vers le Koang-Tong et
que la paix regne dans le Sud.
Que Dieu ne permette pas le retour de ces tristes
6v6nements et nous accorde la paix que nous lui
demandons chaque jour dans nos prieres.
Ce qui suit sur le sac de Tchang-chou m'arrive seulement maintenant.
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Apres le combat du 6 d6cembre, trente fuyards
escaladerent le mur de la Mission pour piller. Certains
garderent la porte pour empecher toute fuite possible
pendant que tes autres, surprenant les refugiis dans
leur sommeil et les terrorisant, en les menacant de
leurs armes, emporterent tout ce qu'ils trouverent a
leur convenance, surtout de I'argenterie et des piastres.
Pendant ce temps six autres bandits, s'6tant saisis du.
domestique de M. Teng, le menacant de leurs armes,
lui imposerent silence et lui intimerent I'ordre de'les
conduire a la chambre du missionnaire. M. Teng,
riveillt, sortit et se trouva brusquement devant ces
gredins.Ils entrent dans sa chambre, furettent partout
et,ne trouvant pas grand'chose, i s le somment deleur
verser 20.000 $1 Rien que celal -

Je n'ai rien, dit-il.

Ces bandits, sachant que le directeur, M. Anselmo,
6tait dans la maison, forcerent M. Teng de les
condurre cbez lui. M. Anselmo dormant profondement
rpondit par un Deo gratias ' sonore, pensant

que

c'etait quatre heures. Ouvrant done sa porte et se trouvant lni aussi brusquemert devant ces brigands, il ne
perd pas la tete .( Que venez-vous faire ici la nuit et
en armes ? dit-il. - Nous exigeons 20.000 $ 1 - Qui
vous envoie requerir cette somme ? - Le General. -

Allez lui dire que, s'il a besoin d'argent, je vais aller
le voir pour m'entendre avec lui et la Chambre de
commerce A ce -sujet. n En entendant cette r6ponse,
its le 'enacent de Teurs armes. c Je ne vous crains
pas, lear dit-il, et, leur montrant le drapeau franuais :
Connaissez-vous ce drapeau ? » Alors un de ces
bandits s'-lance baionnette au canon, contre M. Teng.
D'un geste de son bras puissant M. Anselmo 6carte le
brigand et li crie d'une.voix tonnante : ( C'est un
pr&tre .Si to le touches... ! , Je pense bien que la
haute stature, la carrure puissante, les terribles poings
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et le courage du missionnaire mn imposerent aux assaillants, car ils baisserent le ton; ne voulant pas toutefois
s'avouer vaincus, ils exigent qu'on leur livre, comme
stage, le domestique de M. Teng. M. Anselmo s'y
oppose et fait entrer le jeune homme dans sa chambre;
les soldats l'y suivent et furettent partout; ils ne peuvent
emporter qu'un pen de linge et deguerpissent prestement. MM. Anselmo et Teng leur firent un pas de
conduite non sans leur faire chaudement leurs compliments... Puis ils sont all6s tous deux, aussit6t apres,
chez le G6a&ral pour porter plainte... Ils furent recus
par son chef d'etat-major'qui promit d'envoyer une
garde la residence, mais n'envoya personne. Voyant
cela, ils retournerent pour voir le G6n6ral qui les rebut
fort aimablement et le premier leur parla du pillage
-commis par les soldats a leur r6sidence. Pen aprbs
que nos deux confreres se furent retires, il envoya a
la Mission un piquet de douze hommes. Les missionnaires ne perdirent pas grand'chose, tandis que les
rzfugies furent soulag6s de leurs petites richesses.

Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Tkibet
pendant:les anhaes 1844, 1845 et 1846, par F. Hue.
Nouvelle 6dition, par J.-M. Planchet, deux volumes.
Pekin, Imprimerie des Lazaristes, 1924.
Malgr les nombreuses 6ditionsen toutes les langues
<des ouvrages de M. Hue, ceux-ci devenaient introuvables. Nos confreres de P6kin ont cru que c'tait un
devoir de famille d'en donner ung noavelle 6dition,
en intercalant quelques notes historiques et giographiques.
Nous extrayons de cet ouvrage quelques notes biographiques sur MM. Gabet et Huc,ainsi que la pr6face
du livre.
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Joseph Gabet, le compagnon et le sup6rieur de Huc
pendant leur c6lbre voyage A travers la Chine, naquit
N6vy, Lons-le-Saulnier (diocese de Saint-Claude),
N
le 6 decembre 1808. Apres ses 6tudes theologiques il
fut ordonn6 pr&tre, le 27 octobre I833. II entra a SaintLazare, au mois de mars 1834, partit pour la Chine le
21 mars 1835 sur I'Edmond, en compagnie du bienheureux Perboyre, le futur martyr de Outchang, et de
M. Delamarre, le futur interprete pour le trait6 de
1860, et arriva a Macao le 19 aoit suivant. 11 s 6 journa
une annie entiere dans cette ville, y 6mit ses veux de
religion, le 16 mars i836,'et, le' 15 aoft, partait pour la
Mission de Mongolie, oiu il arriva au mois de mars
1837. Son nom chinois etait Tsin.
Apris avoir fait mission plusieurs ann6es a H&choui
et a Jehol, et avoir r6ussi a convertir trois Lamas,
dont un fut le lazariste M. Fong, il fut nomm6 provicaire par Mgr Mouly, vicaire apostolique de Mongolie,
et charge d'ouvrir la Mission mongole. II demandaet
obtint que M. Huc lui fit donn6 pour compagnon.
Dans une lettre 6crite de Macao a M. Daguin, son
successeur, M. Gabet a explique en ces termes la
genese de son apostolique randonnee : ( Partis de
Pieliikeou pour nous diriger dans les khalkhas, la
certitude d'&tre pris pour Russes nous fit plut6t
prendre la direction de l'occident : nous traversimes
le Tchakar, puis Ie fleuveJaune, les royaumes d'Ordos
et d'Alachan, et enfin nous parvinmes a la fameuse
lamaserie appel6e Ta-eul-se. Nous esp6rions y fonder
lapremiere chr6tient6 de Mongolie. Nousy sejournimes
huit mois, au bout desquels, ne voyant pas se raliser
les esperances que nous avions concues, et ne pouvant
meme plus y resider, a cause de l'obligation de prendre
1'habit Lama qu'on voulait nous y imposer, force fut
de chercher ailleurs. Une guerre qui s'alluma entre
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les Chinois et les Thib6tains rendit le retour impossible. Obliges de nous tourner vers l'occident, nous
nous engageames dans le grand desert de laKalmoukie;
et, apres quelques mois de route, nous arrivames a
Lassa, capitale du Thibet. La, des notre premiere
tentative, nous ei~mes la consolation de voir le succes
d6passer nos esperances : nous y 6rigeimes une petite
chapelle, et, pour la premiere fois, la v6ritable priere
fut chant6e dans cette capitale du Bouddhisme. ,
Des son retour du Thibet a Macao, conseille par le
Pare Feliciani, procureur de la Propagande a Hongkong, M. Gabet s'embarqua pour la France pour y
exposer la situation de cette moisson qui.s'annoncait
jaunissante, et alla a Rome y solliciter le droit d'y
retourner. Mais entre temps le Vicariat Apostolique
du Thibet avait 6t6 6rig6 et confi6 aux Missions 6trangeres de Paris.
La-dessus il fut charg6 d'accompagner au Br6sil
une coloniede Filles de la Charit6 (1849) et de fonder
le s6minaire de Marianna. Le 3 mars 1853, il mourait
de la finvre jaune & Rio-de-Janeiro.
Rigis-Evariste Huc, ne le i" juin i813 & Caylus
(diocese de Toulouse) 6tait d'une famille originaire de
la Martinique. Son phre, ancien capitaine d'etat-major,
fixa sa residence & Toulouse quelques ann6es apr.s
son manage, afin de faciliter l'6ducation de ses fils.
Evariste fit ses etudes au petit s6minaire de cette ville.
11 entra ensuite dans la Congregation de la Mission
(Lazaristes), A Paris, le 9 octobre i836, 6mit ses vceux
de religion le i5 octobre i838 et fut ordonn6 pr6tre
par Mgr de Quelen le 28 janvier 1839.
Quelques semaines plus tard (24 mars), il quittait
Paris et s'embarquait au Havre sur le brick I'Adkrmar
avec deux autres missionnaires, M. Privas de Lyon et
le Frere Vautrain. (<Apres avoir sillonn6 la Manche,
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1'Atlantique, le Grand Ocean, le detroit de la Sonde
et la mer de Chine pendant cinq mois et demi, nous
arrivames k Macao le i" aotit 1839g, 6crira-t-il plus
tard.
C'est a Macao qu'il prononca son serment contre les.
rites chinois devant M. Torette, visiteur des missions
des Lazaristes en Chine; c'est li aussi qu'il apprit la
nouvelle du martyre du bienheureux Perboyre, son
confrere, a Outchang, et qu'il voulut meme revtir les
habits du martyr. II quitta Macao le samedi 20 f6vrier
1841 et parvint A Sywantze le 17 juin suivant. On lui
donna le nom chinois de Kou.
Il resta environ deux ans a Sywantze ou dans le
district, tant pour s'y initier a la vie de mission que
pour y apprendre la langue chinoise. Peu avant la fete
de I'Ascension 1843, il partait pour la mission de
H6choui et de Piblikeou, oh il s'appliqua a 'l'tude
des langues mantchoae et mongole, en compagnie de
son chef de district.
Ce futle 3 aolt 1844 que MM. Gabet et Huc partirent
de H1choui (Koulitou), en passant par Pieliekeon,
pour leur grand voyage, qui ne devait prendre fia
qu'en octobre 1846, a Macao. 11 fit dans cette ville un
assex long s6jour, qu'il utilisa pour ridiger ses notes
de voyage et composer ses souvenirs -d'un voyage
dans la Tartarie et le Thibet (1847-1849).
Preface de /auleuw (M. Huc)
Ces souvenirs de voyage ayant it& accueillis avec
bienveillance, nous en donnons une dition nouvelle,
sans faire subir A la premiere aucun changement
notable. II s'en faut bien que nous ayons jamais eu la.
pr6tention de faire une ceuvre litteraire; nous avonr
seulement essay6 de raconter avec simplicite ce qui
nous avait frapp6 dans nos longues et laborieuses
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p6r6grinations dans la haute Asie. Ces contr6es, que
nous avons visit6es, itaient a peu pres inconnues des
Europ6ens modernes. Ces vieilles races tartares, qui
ont jadis tant agit6 la terre, ont apparu comme un
monde nouveau, et cela nous explique comment le
lecteur a pu parcourir avec quelque int6r6t les relations du missionnaire peu exerc6 A 6crire, et enfonc6
depuis quatorze ans dans 1'6tude des langues asiatiques.
Plusieurs de nos amis ont bien voulu nous faire
observer que notre recit commencait beaucoup trop
brusquement,et que le lecteur devait se trouver ur peu
d6concert6 en se voyant tout d'un coup transport6 en
dehors de la grande muraille, et dans un certain
royaume d'Ouniot, dont peut-etre les g6ographes les
plus 6rudits ne connaissent pas m8me le nom. Les
personnes qui ne lisent pas avec beaucoup d'assiduit6
Ies Annales de la propagation de la foi ont dt, en
effet, eprouver un grand 6tonnemeht, en voyant des
missionnaires francais au milieu des steppes de la
Mongoli.e, et elles eussent 6t6 peut-etre bien aises de
savoir comment nous y 6tions parvenus. 11 en cofite
toujours de parler de soi; mais puisqu'en lisant un
voyage, ii arrive quelquefois qu'on s'interesse an voyageur, nous essayerons volontiers de remplir la lacune

oqui nous a 6t6 signal6e, et de tracer un rapide itinkraire pour ceux qui auront le d6vouement et la
patience de nous suivre parmi les tribus errantes de la
Tartarie et du Thibet.
Au mois de f6vrier 1839, Mgr de Quelen nous
imposa les mains et nous dit au nom de J6sus-Christ:
<Allez et enseignez toutes les nations... u Quelques
jours aprbs, nous nous trouvions dans le port du Havre
sur le pant d'un navire. Le capitaine donna l'ordre de
lever l'ancre, et le coeur plein de force et de confiance,
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mais oppress6 de sanglots, nous nous Oloigntmes de
cette France bien-aimee, a laquelle nous pensions dire
un 6ternel adieu... le brick l'Adhdmar faisait voile
pour la Chine.
Aprbs avoir sillonni la Manche, I'Atlantique, le
grand Ocean, le detroit de la Sonde et la mer de
Chine pendant cinq mois et demi, nous arrivames a
Macao. En ce moment, les Anglais commencaient a
faire gronder le canon europeen sur les c6tes du
C6leste Empire, et un Lazariste franqais, le venerable
Perboyre, detenu dans les prisons de Ou-Tchang-Fou,
se preparait a conquerir la palme du martyre. La
guerre de l'opium fut longue et opiniatre : la puissance anglaise promena son pavilion sur le fleuve
Bleu, saccagea plus d'une grande cite sur son passage
et alla mouiller ses steamers et ses vaisseaux de ligne
jusque sous les murs de Nankin. L'orgueil chinois fut
profondtment hujmilie; 1'Angleterre remporta un
facile triomphe, et l'Europe fut persuadee que la
Chine 6tait ouverte. Cependant, il n'enest rien. L'empire du Milieu est toujours ferm6 : ies diplomates
chinois sont venus reparer les d6sastres des mandarins
militaires, et aujourd'hui, un sujet de la reine Victoria
ne se hasarderait pas a mettre le pied dans la ville de
Canton... Le v6enrable Perboyre eut, lui aussi, un
long et terrible combat a soutenir. Mais il sut triompher en ap6tre : il requt glorieusement la mort sur la
place publique de la capitale du Hou-PN, et maintenant, comme par le passe, les missionnaires catho-.
liques sont les seuls Europ6ens qui osent parcourir les
provinces de la Chine.
Ce fut sous les auspices de notre v6enrable confrbre
que nous fimes le premier pas dans ces contr6es
inhospitalibres. Les habits que portait M. Perboyre,
quand il fut mis a mort, venaient de nous etre envoy6s
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a la Procure de Macao, et nous edmes l'audace, nous
pauvres missionnaires, de nous revetir de ces pri-

cieuses reliques fraichement rougies du sang d'un
martyr.

Nous traversimes la ville de Canton toute remplie
de soldats tartares et chinois qui pr6paraient leurs
inutiles stratagemes contre les canons de la Compagnie
des Indes. Apres trois mois de courses au sein de ces
grandes et curieuses provinces, nous arrivimes a
P6kin, p6n6tre de reconnaissance envers Dieu, mais
en m6me temps stupifait d'avoir echapp6 a tant de
dangers et de nous trouver dans la capitale de ce merveilleux empire. Ce peuple a part dans le monde, et
dont la vieille civilisation etonne tant les jeunes
nations de l'Europe, n'etait plus pour nous un peuple
s6questr6 de l'humanit6 et envelopp6 de t6nebres:
nous vivions au milieu de lui, nous le touchions de
nos mains et nous respirions son air. Ses arts, son
industrie, la singularit6 de ses moeurs et de ses habitudes, sa langue monosyllabique avec ses bizarres
Scaracteres que nous commencions a d6chiffrer, son
g6nie commercial et agricole, tout cela se manifestait
a nous par degr6s et nous jetait dans un 6tonnement profond. I1 est cependant une chose qui, pardessus tout, p6nktra notre ame de vives et imp6rissables 6motions. En parcourant ces populations idoltres, nous rencontrimes ca et IU,sur les montagnes,
dans les cit6s et les bourgades, le long des fleuves,
6
partout, quelques families privil6gibes, prostern es au
pied de la croix, recitant les memes prieres que les
catholiques redisent sur toute la surface de la terre,
solennisant, comme eux, mais en secret et dans le
fond de leurs pauvres demeures, les belles fetes de
l'gglise universelle. Quels touchants souvenirs des
catacombes!
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Nous ne tardimes pas a franchir la Grande Muraille,
barriere fameuse elev6e par les emppereurs chinois
contre les irruptions des Tartares, mais qui ne saurait
arreter la sainte invasion du christianisme. La Mogolie fut pendant plusieurs ann6es la Mission qui nous
fut assignee. La vie du missionnaire dans ces rudeset
apres contrees est souvent bien laborieuse : e defrichement de cette portion de l'immense champ du peie
de famille ne s'opere qu'' force de resignation et de
patience. Ce n'est pas. que la nature du sol soit tonjours infeconde : mais il y a tant de ronces, les maavaises herbes y sont si 6paisses et si profond6meat
enracin6es que, souvent, la divine semence languit et
meurt. Celui pourtant qui a beaucoup de perseverance
et qui ne se rebute pas d'aller et de repandre le grain
6vangelique dans les pleurs et les tribulations, a quelquefois. aussi la consolation de revenir au champ, le
cneur plein de joie, pour y faire ses gerbes. ,( Euntcs
ibant et flebant mittentes semina sua :venientes autem
venient cum exsultatione portantes manipulos suos. v
Ce fut en 1844 que nous commenc;mes a ttudier,
plus particulibrement la religion bouddhique dans les
monasteres des Lamas, et que le desir d'aller B la
source des superstitions qui dominent les peuples de
la haute Asie nous fit entreprendre ces longs voyages
qui nous conduisirent jusqu' la capitale du Thibet
Le despotique protectorat que la Chine exerce sur &s

contr6es vint y troubler notre sejour, et, apres de
longues, mais inutiles resistances, nous f unes expuls6

de Lha-Ssa et escort6 jusqu'a Macao par ordre de
l'empereur chinois. C'est 1 que nous rassemblimes les
quelques notes recueillies le long de la route et que
nous essayimes de rediger ces souvenirs pour nos
freres d'Europe, dont la charitA veut bien s'interesser
aux 6preuves et aux fatigues des missionnaires...
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Alors, nous reprimes la route de Pekin, et, pour la
troisieme fois, nous traversames les provinces du
C6leste Empire.
Apres un assez court s6jour dans la capitale, nous
comprimes que le terrible climat du Nord ne pouvait
plus nous convenir. Les infirmit6s que nous avions
contract6es au milieu des neiges du Thibet nous forctrent de redescendre dans nos Missions du Sud t. Le
mal empira, et comme notre etat, souvent voisin de la
paralysie, 6tait d6sormais incompatible avec les fatigues
de I'activit6 de notre saint ministere, il nous fut permis
de venir chercher en France des remedes que nous
eussions vainement demand6s a la medecine empirique
des Chinois.
Nous quittames Macao le "rjanvier 1852, A bord du
Cassini, corvette a vapeur qui allait visiter les c6tes de
la Cochinchine, du Tonkin et de la Malaisie. Le
steamer francais devant s'arr&ter a Singapore, nous
efmes le regret de nous s6parer de notre ami, le commandant de Plas, et de quitter un navire qui a su
prouver que l'observance des devoirs religieux s'harmonise merveilleusement avec les labeurs et les exigences de la vie maritime.
Une fr6gate franqaise, l'Alg&ie, allait mettre A la
voile pour les Indes : son commandant, I'excellent
M. Fournichon, eut l'obligeance de nous offrir un
passage A son bord, et nous pfimes continuer notre
route, non pas directement, ii est vrai, mais le plus
agreablement du monde; car I'amabilit6 de ceux qui
nous entouraient nous faisait gofiter d6ja par avance
tous les charmes de la patrie. Le Cassini et l'Algbrie
vivront toujours inseparables dans nos plus intimes
souvenirs d'outre-mer; il suffit de connaitre un peu la
x. M. Hue sejourna quelque temps chez ses cotfrires de Ningpo, au
Tchekiang.
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marine franqaise pour l'aimer et I'admirer beaucoup.
Dans 1'Inde, nous visitimes avec le plus vif intir6t
Pondich6ry, Mah6 et Bombay. Nous vimes cette
myst&rieuse civilisation indienne se d6battant vainement sous les 6treintes impitoyables de la domination
anglaise. Cependant, au milieu de ces nombreuses et
int6ressantes populations, dont les puissants dominateurs ne paraissent preoccup6s que de speculations
mercantiles et de jouissances mat6rielles, on aime i
contempler 1'action lente et pers6v6rante de la religion
chr6tienne sur les vieilles erreurs du brahmanisme.
Les missionnaires y luttent, comme en Chine, avec un
zele et une patience dignes des plus grands succes;
.aussi, un jour viendra, on ne peut en douter, oil la
fraternit6 6vangelique triomphera complitement de
l'orgueilleux systeme. des castes et du privilege.
Apres avoir touch6 a Ceylan, f'ile des Epices, et &
Aden, oh les Anglais se sont fortifies, comme dans un
autre Gibraltar, nous parcourdmes la mer Rouge, et
nous arrivames en Egypte a travers les sables de Suez.
L'Egypte! quelle terre palpitante de souvenirs ! Avec
quel saisissement on visite, aux environs du Caire, les
ruines de Memphis, les tombeaux des califes, les
Pyramides, H61iopolis ou m6dita Platon et ou les
noirs cypres qui entourent i'aiguille de Cleop'tre
semblent murmurer tristement le nom glorieux de
Kl6ber!... Ces souvenirs sont pour tout le monde;
mais le chr6tien sait en trouver de plus 6mouvants
encore; c'est dans cette contr6e que vint le patriarche
Joseph et que germa la civilisation du peuple de Dieu.
On voit sur les bords du Nil l'endroit oi fut expose
Moise et ou, sans doute, le divin Enfant de Marie
porta souvent ses pas : car, non loin de l, on montre la
maison qu'habita la sainte Famille pendant son sejour
en Egypte.
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Maintenant des bateaux t vapeur sillonnent le Nil
et conduisent le voyageur du Caire h Alexandrie,
grande et c6lebre cit6 qui se fait europeenne en toute
hAte, et oi on ne retrouve plus rien de ce qui fut autrefois. On est oblige de fouiller les livres pour faire

revivre ses nombreuses illustrations, ses 6glises florissantes, ses martyrs, ses docteurs et ses 6coles savantes.
En Chine, en Malaisie, dans les Indes, A Ceylan, dans
la mer Rouge, partout, on rencontre la domination
anglaise, dont l'irr6sistible besoin d'expansioncherche
a absorber tous les peuples. On la retrouve encore en
Egypte : l'influence frangaise en a disparu en 1848.
Les Anglais qui, depuis longtemps, convoitent la terre
des Pharaons ont habilement profitt de nos discordes
civiles et de l'instabilit6 de nos institutions, pour
s'insinuer dans les conseils d'Abbas Pacha. Mais la
France, il faut l'esperer, reprendra bient6t partout le
rang qui lui appartient, et l'igypte pourra s'appuyer
sans crainte sur la force d'un gouvernement qui porte
le nom du heros des Pyramides.
Le 3 mai, nous partimes d'Alexandrie pour aller
visiter la Syrie, Beyrouth, le mont Liban, Tyr et
Sidon, qui n'ont pas meme conserv6 de ruines; SaintJean-d'Acre, le mont Carmel et Jaffa qui n'a plus A
son lazaret que de joyeux pestif6res.
II n'6tait pas permis A un missionnaire catholique,
qui avait err6 si longtemps parmi les contr6es les plus
c61lbres du bouddhisme, de passer si pres de la Palestine sans aller visiter, le bourdon A la main, les lieux
qui ont 6t6 sanctifies par la naissance, la vie et la mort
du Sauveur des hommes. Nous efmes done le bonheur
de faire un pelerinage a J&rusalem, et, le jour de
l'Ascension, nous 6tions sur la montagne des Oliviers,
pressant sur nos lIvres l'empreinte sacr6e que JesusChrist laissa sur le rocher quand il monta au ciel.
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Un mois apres, nous avions revu notre patrie, la
France, le plus beau, le meilleur de tous les pays, et
nous allions chercher aux eaux thermales d'Ax, au
sommet des Pyrenees, les forces que nous avions
perdues sur les monts Himalaya.
Eaux thermales d'Ax, le 7 aoit 1852.
LIBRAIRIE DES LAZARISTES DU PE-TANG PEKIN. CATA-

LOGUE. Juillet 1924.
On y rend compte de 38o livres imprimbs par nos

frires coadjuteurs.
TABLEAU GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION ET DES
RESULTATS OBTENUS du Ie juillet 1923 an 3o juin 1924.

Catholiques ..........
Hdritiques ..........
Paiens . ...
........
Chritient6s ..........
Districts ............
Residences ..........
tveques ..............

Lazaristes,

prEtres

5 Vicariats
du Nord.

6 Vicariats
du Sad.

532z796

164384
36ooo
47o0oooo

g9oo.oooo
4 870
,

..

2 137

5

29
j38
6

82

72

.5i

euro -

'pdens.............
.
Lazaristes, pr6tres americains .............
Lazaristes,pretresindigenes.
Etudiants ....
S6minaristes . . .
Coadjuteurs europdens..........
.
Lazaristes Coadjuteurs,
indigenes . .........
.
Seculiers,
pretres,
europdens
.............
Seculiers, pretres, indigenes.
Aspirants s6minaristes. ...

60

,

20

4
164
. oo

3
43
3o
3

10

3
83
62
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Petits s6minaristes . . . . .
Gsands
.. . .
Religieux europdens. ..
indigenes . . ...
Filles de la Charit6, europiennes. . . . . . . . ... ...
Filles de la Charit6, americaines ............
Filles de la Charite, indi.o
genes....,........
Franciscaines missionnaires.
Religieusesindigenes ....
Catechistes hommes . ...
femmes. . . ...
Maitres d'dcole . . . . . ...
.
Maitresses d'6cole .....
.
. .
Baptiseurs . ... .
Baptiseuses . . . . . . ....
lglises. . . . . . . . . . . . .
Chapelles et oratoires....
le6mentaires de
Ecoles
garlons . . . . . . . . ...
Ecoliers . . . . . . . . . . . .
Ecoles l6mentaires de filles.
Icolibres. . . . . . . . . ....
Icoles secondaires de
.
gargons .. . . . . . . . .
Ecoliers . . . . . . . . . . ..
icoles secondaires de filles.
lcolieres . . . . . . . . ...
Collages de gargons . . . .
. . . . . . .
Coll6giens. .....
. .27
.
Colleges de filles.
Coll!giennes . . . . . . ....
. .. .
tcoles mixtes.
AleveS catholiques . . . .
. . . . . .
Elbves paiens.
Ecoles normales de garcons.
Normaliens . . . . . . . ...

446
85
95
32

6 Vicariats
du Sud.

196
99

68
8

124
1

42
283

1 969

i5o
547
162
487
186
1. o
. 74
127
994

I 52
26o66
I 101
22425

376
8 903
138
4 507

2

134

I 545

229

225
568o
35 .
840
84
3265

17
o3i
7
312
2
2X7

927
8
x3o

i
54

69
3
34
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6 Vicariats

du Nord.

du Sud.

Ecoles

normales de filles . .
Normaliennes . . . . . . . ..
Ecoles de catechistes . . . .
Itudiants. . . . . . . . . . .
Etudiantes . . . . . . . . . .
Catechumenats d'hommes..
Hommes cat6chumbnes . . .
Catechuminats de femmes..
Femmes catdchumenes . ..
Ecoles professionnelles de
garcons ............
Ouvriers . . . . . . . . . . . .
Ecoles professionnelles de
filles .............
Ouvrieres. . . . . . . . . . . .
Imprimerie.. Nombre d'ouvriers. ............
Livres 6dits . . . . . . . . .
HOpitaux d'hommes . . . .
Malades .......
. . . .
H6pitaux de femmes. . . .
Malades . . . . . . . .
Hospices d'hommes. ....
.
Vieillards . . . . . . . .
Hospices de femmes . . ..
Vieilles . .......
. .
Dispensaires. .......
. .
Remedes distribues. .....
Sainte - Enfance.
Enfants
recus.......
. ...
.
Sainte-Enfance i la creche .
en nourrice.
confids
k
des chrdtiens .......
.
Orphelinats de garcons. . .
Orphelins . . . . . . . . . ..
Orphelinats de filles. ....
Orphelines . . . . ...
...
Conversions d'hdrdtiques . .

3
-53

2

49

3i
940
131
4583
95
2778

749
20 401

711
14427

4

90

2( >i

226

18
i 613

46
2 407

6o

n

359

a

II mixtes

15o96
io
10

5 054 mixtes
5 mixtes

4822
ii

347 mixtes

S027
14
289

21

39

74 8734

1 218 784

313i

890
S»196
i

lI

2954

. 137

7
280

14
i 756
io3

27

2515

i36
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du Nord.

Baptemes de catkchumenes
adultes . . . . . . . . . . .
Baptemes de paiens adultes
N la mort . . . . . . . . .
Baptemes d'enfants de chr6tiens... .........
'..
Baptemes d'enfants de
paiens a la mort . . . . .
Confirmations . . . . . . . .
Confessions de pricepte. . .
-

de d6votion . .

Communions de pricepte..
-

de d6votion..

Extremes-Onctions .....
Ordinations : nombre de
pretres ...........
Mariages entre fidbles.. .
Avec des infi-

deles.

.

II o56

. . ..
. . .
. . . ..
. . . . .

Associations et confrdries .
Admis dans artme. . . . .

6925

1g6

2938

10480.

5o62

31 543
5 084
266 745

19 861

647 489

353 284
71 61i
1 oo 971
1894

167 244

1673 357
3997
x5

4o86
75556

'3
i 190

2649

. . . . .. . . .

Retraites d'hommes.
de femmes
D6funts adultes, ..
enfants. . .

A. M.

6 Vicariats
da Sud.

132,
2 649 mixtes

2041

2 268
S604

2097

39
4912

10806

D. G. MISSIONS, SiEINAIRES, tCOLES CATHO-

LIQUES EN CHINE (1922-1923). Chang-Hai. Imprimerie

de T'ou-s6-w6. Zikawei. Janvier 1624.
Aviques : 11 y en a 14 des Missions 6traingres de
Paris, 9 Franciscains, i Lazaristes, 4 des Missions
ktrangfres de Mifan, 7 de la Congregation de
Scheutvelt, 2 Dominicains, 3 J6suites, i di S6minaire
Saint-Paul de Rome, 2 de la Congregation de Steyl,
I de I'Ordre de saint Augustin, i de la Congr6gation
de saint Francois Xavier de Parme, I des Phres Sal&-
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siens de Dom Bosco, i B6nedictin de Sainte-Odile,
i Capucin.
Pritreseuropiens : 1480.
Pretres indigknes: i 082.
Chritiens: 2 216 356, soit un prktre pour 847 chr&tiens.
Grands siminaristes : 666.
Petits siminaristes : I 826.
ElIves aspirants: 526.
Alives des icoles de prikres : 197 834.
AElves des icoles primaires : 44583.
Alives des icoles primaires supirieures: 10943.
Alives des icoles secondaires : 5593.
MISSIONES SECUNDUM INSTITUTA RELIGIOSA (dans le
monde entier) :
Assomptionnistes. . . . . . . . . .
Eudistes . . . . . . ... .. . . . .
Peres de Scheut ..........
Fils du Cceur de Marie. . * . .
Peres d'Issoudun. . . . . . . . . .
Lazaristes. . . . . . . . . . . . . .
Oblats de Marie. . . . . . . ....
Oblats de saint Francois de Sales.
Passionistes . . . . . . . . . . . .
Pretres du Sacre-Coeur . . . . .
Pires de Picpus . . . . . . . . . .
Congregation de la Croix . . . .
Peres du Saint-Esprit . . . . . .
Ridempt.oristes. . . . . ...
..
Recollets de Saint-Augustin...
Ermites de Saint-Augustin. - . .
Fils du Sacre-Cceur de Verone
(Italiens) . . . . . . . . . . . . .
Fils du Sacr&-Coeur de Verone
(Allemands) . . . . . . . . . . .
Peres de la Consolata . ... ...
A reporier. . .

Missions.

Pratres.

I

U

1

Freres.

n

52
30

9

225

2

53

7
17

1i

I23
166
309

2

23

265
5

2

24

8

5

15

2

5

83

83
225

u

I

174

4

56z
P

2

23

))
D

4

37

n

3

44

28

29

I
3

9

i8
.

57

20

158i

952
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551 Missions.

Report ....
Peres de la Salette. . . . . .
.. .
Missionnaires Saint-Francois de
Sales . .........
. ....
Carmes dechaussis........ . . .
Dichaussds de la Sainte-Trinit&.
Franciscains. . . . . . . . . . ..
Capucins
..............
Dominicains . . . . . ....
..
.
Prdmontrds. . . . . . . . . . .... .
Bin6dictins. . .....
. . ....
.
Servites de Marie . . . . . . ... ..
Pallotins'. .............
Sal6siens .. ...........
Missions etrafigres de S. Franrois Xavier.... ......
.
.
Missionnaires de Marianhill. . .
Missions Etrangires de Milan..
de Paris .
S6minaire Saint-Pierre et SaintPaul. .........
.....
.
J6suites . . . . . . . . . . . . ...
Missionnaires africains de Lyon.
Maristes.
. . . . . . . . . . ....
Societe Grignon de Montfort . .
Peres Blancs . . . . . . . . ...
Societe Saint-Colomban. . . , .
Josephins ...
...........
Phres de Mill Hill.
. . . . ....
Phres de Steyl.
. . . . . .
.
Total. . . . . .

PrStres.

Frtrec.

158s
16

952
6
18

i
7

57
68
6
682
376
i63
18
95
5
9
99

i

6

to9
.
2
3
i

24

23
16

23

3
521
236

16
16
80
3
4
91

n

I

7
37
i
22

zl
8
3
13
i

5
7
317

125

1054
1
14
930
244
152
47
404

n

454

876
75
73
9
o8

7
54
i66

4
9
37

6658

3584

Qu'on noiis permette de dire que cette statistique
n'est pas exacte pour ce qui concerne notre Congregation, puisque rien qu'en Chine nous avons 270 pretres.
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SYRIE
Lettre de M. AouN, Pritre de la Mission,
& M. VERDIER, Supirieur genfral.
Tripoli de Syrie, xxjuillet x124.
MONSIEUR ET TRES HONORE

PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Nos missions de cette ann6e sont bien int6ressantes
en ce qu'elles ressemblent a celles donnees du temps
de saint Vincent aux bergers dans la campagne de
Rome.
Nous avons pr&ch6 treize missions dans des petits
villages 6chelonnes aux pieds de la montagne dans le
nord du Liban.
Le tiers de ces villages eurent les missions depuis
dix ans,le second tiers depuis trente ans; les autres,c'est
pour la premiere fois qu'ils voient le missionnaire.
Partout nous 6tions bien rejus, Des qu'on arrivait
dans une localit6, tout le monde cessait le travail pour
suivre les exercices de la mission.
Dans un village, presque tous apportaient le diner
avec eux et ainsi ils passaient toute la journe a
l'egliseou auprs del'eglise, s'occupant a apprendre les
priereset a se confesser. Bon nombre parmi les hommes
passaient la nuit dans 1'6glise, priant, chantant, etc.
Presque la moiti- des habitants de ces villages sont
des bergers. Pendant 1'6t6, les troupeaux sont A la
haute montagne, loin des villages. Naturellement les
gardiens ne pouvaient pas, tous ensemble, suivre les
exercices de la mission; alors ils se partageaient par
bande quatre jours chacune, et ceux qui n'arrivaient
pas i temps suivaient le missionnaire dans le village
voisin. Quelquefois ils faisaient trois ou quatre heures
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de marche pour y arriver. C'est ainsi que les quelques
privations mat6rielles qu'on devait supporter etaient
bien compens6es par les consolations spirituelles.
Les confessions ginarales firent beaucoup de bien.
II y eut beaucoup de restitutions et de r6conciliations, etc. On imposait le scapulaire du mont Carmel,
la M6daille miraculeuse.
Apres huit mois et demi de mission, nous sommes
rentres pour nous reposer et r6parer nos forces.
J6r6mie AouN.
UNEAME DE PRETRE: GEORGES HACHITI, Missionnaire

Lazariste(1893-1920), par un Pr&tre de la Mission. I vol.
in-16 de xv-II1 pages.
On ramine les principaux faits de cette vie (ou
plut6t les principales paroles et lettres de ce jeune
missionnaire, mort peu apres son sacerdoce) A cinq
chefs : son esprit de sacrifice, son culte pour la joie,
son id6al sacerdotal, sa vie sacerdotale, sa soif du ciel.
UNION

FRATERNELLE DES ANCIENS DE L'ORPHELINAT

SAINT-JOSEPH, Beyrouth.
La mode est aux unions. Celle-ci a.it6 fond6e en
1923. On raconte dans cette brochure l'assembl6e constituante et la premibre assemblee g6enrale; comme
toutes celles du meme genre, elles sont fraternelles,
joyeuses, et I'on revit avec bonheur le temps oh l'on
6tait heureux (croit-on), parce qu'on n'avait pas les
soucis qu'on a maintenant; ii est vrai qu'on en avait
d'autres, qu'on n'a plus; mais ceux-ci sont oublids.
Cela fait du bien de sortir un jour de 1'atmosphere.
lourde dans laquelle on vit habituellement.

AFRIQUE
EGYPTE
NOIICE SUR LA MISERICORDE DU CAIRE

Les oeuvres de la Mis6ricorde du Caire ont commence
de la facon la plus modeste.
En 19o3, deux Filles de la Charit6 de Saint-Vincentde-Paul furent envoyees dans le quartier populeux
d'Abd el Aziz pour y commencer un dispensaire gratuit. Aucun 6tablissement de ce genre n'existait alors
dans cette partie de la ville populeuse, oi demeurent
bon nombre d'indigenes, de Grecs et d'Italiens pauvres.
Aussi les clients du dispensaire devinrent-ils bient6t
fort nombreux.
Un Fourneaid conomique y fut bient6t annexe; I'organisation, faute de ressourdes, en 6tait fort d6fectueuse : une seule chambre servait successivement de
r6fectoire et de clinique. Le mobilier consistait en
caisses dispos6esen diff6rents sens, selon 'usage qu'on
en devait faire.
Les soeurs, comptant sur ladivine Providence, durent
chercher un nouveau local. Dans le but de subvenir
aux d6penses, que la ge6nrosite des premiers bienfaiteurs ne parvenait pas A couvrir, elles r6solurent d'ouvrir une icole, la retribution scolaire devant assurer
l'existence des ceuvres d6ji 6tablies.
L'6cole etait destinee a prendre, dans ce quartier
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populeux, de vastes developpements. Des la seconde
ann6e, les sceurs ajoutbrent aux classes payantes la
section gratuite pour l'instruction des enfants pauvres,
si chore a Louise de Marillac, leur bienheureuse Fon-datrice.
On 6tait alors en 19o6. L'6cole comptait cinquantehuit inscriptions; on en relive aujourd'hui mille
quatre cents.
Cette ceuvre des classes donne les plus consolants
r6sultats : des enfants de toutes les nationalit6s, de bien
des religions diff&rentes, en subissent, dans la mesure
du possible, la salutaire influence.
La partie catholique comprenant quelques enfants
syriennes, maronites et surtout un grand nombre de
pauvres enfants italiennes, y reqoit particulibrement
1'instruction chretienne, dont les principes ne leur ont
point &6t inculques dans leurs families, la plupart
indiff6rentes ou irr6ligieuses.
L'enseignement du caltchisme est donn6 aux -6eves
par les Peres Franciscains de la paroisse Saint-Joseph.
L'ecole est paroissiale et, chaque dimanche, on peut
voir les rangs des 61eves se derouler dans les rues du
voisinage; on se rend aux messes de huit et neuf
heures. 'Les 6lives attirent souvent a l'6glise les
parents qui en avaient oubli6 le chemin. Elles y prennent I'habitude de la confession et de la communion
fr6quentes. Devenues jeunes filles, elles savent revenir
ý la paroisse, y puisant la force pour le labeur quotidien.
La partie non catholique des 61lves se compose d'Isra1lites, de Grecques, de Musulmanes. Toutes ces
enfants emportent de 1'6cole le meilleur souvenir. Les
Musulmanes se montrent de plus en plus sensibles A la
culture europeenne. Plusieurs d'entre elles, triomphant
de la nonchalance orientale, obtiennent les dipl6mes
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et certificats qui viennent en grand nombre chaque
annee recompenser les travaux scolaires.
Du reste les auvres post-scolaires se sont 6tablies
peu a peu, developpaut les bonnes dispositions acquises
a 1'6cole.
L'Association des Enfants de Marie Immacul6e
enrole les anciennes 61lves catholiques sous la banniere de la Vierge tres pure.
Etablie A la Mis6ricorde du Caire en 1904, cette
Association vit ses r6unions fr6quentbes jusqu'a ce
jour par plus de deux cents jeunes filles. Le superieur
des Missionnaires Lazaristes d'Alexandrie vient chaque
mois presider la reunion.
Quelques enfants de Marie se sont group6es, pour la
visite des pauvres a domicile, sons le patronage de
Louise de Marillac. Elles s'inginient A trouver ellesmemes les ressources necessaires et secourent ainsi
les families indigentes.
Les anciennes 6elves non catholiques donnent leur
concours A 1'ceuvre des Jeunes Economes, destin6e au.
vestiaire des enfants pauvres de l'ecole gratuite.
Chaque ann6e, il est fait par leurs soins une distribution de vetements et de chaussures et la joyeuse fete
de NoEl r6unit autour de l'arbre traditionnel protectrices et proteg6es.
Les patronages groupent chaque dimanche la section ouvribre de nos jeunes filles.
Le grand patronage, form6 avec le bienveillant concours des Dames de la Protection de la jeune fille,
r6unit de quarante A cinquante employ6es de bureau
ou de magasin, couturieres ou brodeuses.
Avec le bon air, des divertissements agr6ables, des
promenades variees, ces jeunes filles trouvent au
patronage le r6confort moral et spirituel. Elles sont
conduites au catechisme dominical A l'6glise parois-
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siale et y assistent au salut du Saint-Sacrement.
Le petit patronage r6unit les enfants des classes
gratuites. Au lieu d'errer dans la rue ou dans des
taudis infects, ces pauvres petites viennent jouer en
plein air dans la vaste cour de 1'Ncole et vont 6galement assister au salut a l'6glise Saint-Joseph.
Untroisieme patronage, ne relevant aucunement des
euvres scolaires, est cependant hospitalis6 chaque
dimanche k la Mis6ricorde du Caire. C'est une reunion de jeunes illes yougo-slovenes, la plupart domestiques, qui viennent revivre des souvenirs du pays
natal, sous la direction d'un R6v6rend Pere Franciscain slovene. Une instruction leur est donn6e dans leur
propre langue. Deux sceurs sont charg6es de suivre
ces jeunes filles bien expostes dans les milieux musulmans.

Les ceuvres primitives, grain de senev6 de la Misericorde du Caire. n'ont pas cess6 de se d6velopper.
Le dispensaire donne chaque matin ses soins i plus
de deux cents malades indigenes, venant parfois de
bien loin solliciter les soins des sceurs. Les Arabes
ignorent les soins de l'hygiene et de la proprete;
nombreux sont les bbebs apport6s au dispensaire dans
un 6tat d6sespre, dfl a l'incurie de la mere. - C'est
une mbisson d'imes pour le ciel. - Les bapt6mes d'enfants moribonds ont atteint, en I9o3, le chiffre de
trois cents.
Chaque semaine, trois sceurs se rendent au village
soigner les pauvres indigenes. Malgr- l'installation
d6fectueuse, I'affluence est grande et les m6dicaments
apport6s s'coulent rapidement. Les r6sultats du dispensaire de Doky sont encore tres consolants. L'Arabe, .
enracin6 dans son fanatisme musulman, subit cependant l'influence des manifestations ext6rieures de la
la charit6 chr6tienne.
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Des les premieres annaes, la Misiricorde du Caire
avait 6galement comme*nc ude ceuvre fort int6ressante, celle de la Bonne-Garde. Tant de jeunes filles
venant en Egypte, attir6es par la fascination de 'inconnu, pour gagner leur vie, sont, a l'arrivee, cruellement d6ques.
Cette ceuvre, annexee maintenant a la protection
internationale de Fribourg, hospitalise chaque annie
plus de deux cent vingt-cinq jeunes illes de toute
nationalit6 et de toute religion. Un bureau de placement leur procure autant que possible du travail selon
leurs moyens. La soeur qui s'en occupe pourvoit igalement au rapatriement souvent bien nicessaire de ces
pauvres illusionnies. Bien des jeunes filles ont trouv6
dans cet asile charitable le r6confort moral et mat6riel
qui pr6serve souvent de chutes bien malheureuses.
Faire le bien, c'est l'oeuvre du bon Dieu, mais il est
certain que les conditions mat6rielles d'un 6tablissement stable peuvent aider a. le bien faire.
Saint Vincent de Paul voulait pour ses Filles une
maison de louage. C'est encore, apres plus de vingt
ann6es d'existence, l'6tat actuel de la Misericorde du
Caire.
Elle occupe un tris ancien immeuble, connu sous le
nom de a Palais Aly Cherif Pacha . .
La location de cet immeuble est une charge tres onereuse. Son 6tat de v6tust6 est un souci permanent. De
temps en temps, quelque pan de mur.s'ecroule, quelque
corniche necessite de coiteuses r6parations.
Les ressources venant des classes allant tout d'abord
aux aeuvres ne permettent pas aux soeurs de r6unir les
fonds n&cessaires pour arriver a avoir une proprite6
oh elles pourraient travailler sans crainte d'expulsion.
Elles espirent que la divine Providence, qui les a toujours protegees d'une faqon si merveilleuse, viendra
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encore a leur aide en inspirant a des personnes charitables la g6nereuse pensee de faciliter cet achat.
Le bon Dieu en sera glorifi~ et beaucoup d'imes
serunt sauv6es.

MADAGASCAR
Lettre de Mgr LASNE i M. VERDIER, Supirieur gineral
Ihosy, le 21 janvier 1925.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre bin•diction, s'il vows plait!
Je suis, depuis l'avant-veille de Noel, a Ihosy,
le chef-lieu du district le plus au nord de notre
mission.
tCJe n'avais donni jusqu'ici, a chacune des 6glises
visit~es, qu'une presence de quatre on cinq jours. Il a
bien fallu, ici, ceder a la resolution prise de faire vite
pour pouvoir rejoindre la c6te est avant les grandes
pluies. Et an bout de quatre semaines de s6jour, il
faut v6ritablement faire effortpour se decider a partir,
taut le travail a faire dans cette r6gion reste considerable.
« C'est, d'ailleurs, une population interessante que
celle d'Ihosy. Plus de 200 personnes s'approchent
r6gulibrement de la Sainte Table. II y a, le dimanche,
aux offices, une assistance de 4oo fiddles. En l'absence
du pretre, ils ne sont pas moins de 2oo A se r6unir ie
dimanche.
a Et ce d6sir si ardent qu'ils ont d'avoir un pretre a
demeure! Plus vivement encore qu'A Ampanihy,
Ankayoabo, Betroka et autres fortes agglomerations
catholiques, ils le demandent et redemandent. C'est
a
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pour obtenir ce missionnaire qu'en 1916, dix meres de
famille ont fait le voyage d'Ihosy a Farafangana, dix
jours a l'aller et dix jours au retour. Et elles n'ont pu,
revenant ici a Ihosy, y apporter I'assurance que prochainement leur d6sir serait r6alis6.
( Nulle part, depuis cinq mois que je suis a la visite
de cet immense vicariat, l'accueil n'a et6 plus empress6
et plus cordial qu'a Ihosy. C'etait, a l'arrivie, un cortege d'au moins 3oo personnes traversant la ville en
ordre parfait, affirmant hautement leur foi, Depuis
quatre semaines ces bonnes dispositions ne se sont pas
' dimenties. Au point de vue materiel,je n'ai vraiment
a m'occuper de rien. ls pourvoient a tout et avec une
discretion parfaite.
( Depuis I'arriv6e, c'est dans la cour de la residence un va-et-vient continuel. Tant de questions sont
a r6gler : baptemes, mariages, examen prec6dant
l'admission aux Sacrements, etc. Et puis ils ont a
narrer leurs dificult6s petites et grandes. II les faut
entendre. Aussi on ne s'appartient plus, du matin au
soir.
< A vrai dire, c'est plut6t une mission qu'une simple
visite. Plus de 1oo baptemes dont 40 d'adnltes. Plus
de 40 admissions a a sainte Communion. Plus de
20 mariages au sujet desquels il a fallu enqueter et
ecrire longuement : 12 seulement ont pu etre men6s a
bonne fin, car pour les autres, les renseignements
demand6s ne sont pas encore parvenus.
4 II aurait fallu visiter les principaux centres de la
vall6e. Je n'ai pu aller qu'a deux endroits, faute de
temps. La fiAvre, d'autre part, revient assez frbquemment, maintenant surtout que les pluies tombent avec
abondance. Je leur promets, a d6faut d'autre missionnaire, de leur revenir dans six mois. Mais le pourraije
faire?
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a II y a, par surcroit, la construction de 1'6glise a
Ihosy, projet6e pour la bonne saison. Une grosse entreprise... Plus ardemment encore que les hommes, les
femmes d6sirent cette 6glise nouvelle. Aussi, sont-elles
a me presser de venir ou d'envoyer un missionnaire
pour mettre les choses bien en train. Et je promets
tout, naturellement, me demandant intirieurement si.
vraiment il sera possible de tenir parole.
« Me voili done a la veille de quitter Ihosy. La
c6te est est encore bien 6loignbe, d'autant que deux
stations restent a visiter. Aussi ne puis-je guere esp6rer etre a Farafangana avant la fin de f6vrier.
« Mgr LASNE. »
FORT-DAUPHIN
par M. CANITROT
(Suite)
CHAPITRE III. - LES PORTUGAIS SUR LA C6TK ORIENTALE
DE MADAGASCAR ET EN ANOSY AU SEIZIME SItCLE
(I5oo-t613-1617) "

Par 6pitre dat6e du 25 septembre ISo7, le roi de

Portugal Dom Manoel annonjait au pape Jules II,
entre autres bonnes nouvelles, la d6couverte d'une
grande ile situ6e sur la c6te orientale de l'Afrique.
Les Portugais, en effet, avaient d6couvert Madagascar en l'an de grace Soo. Toutefois, d&s 1492,
Martin Behaim de Nuremberg, s'inspirant des r6cits
fantaisistes de Marco Polo, tracait sur son globe
fameux F'ile Madagascar au-dessus de celle de Zanzibar, en plein tropique du Capricorne. Entre ces deux
6
iles, a l'entr&e du chenal, voguait, au gr du graveur,
une nef a la voile arrondie. Le pieux dessinateuravait
d6jk d6barque sur les terres m6ridionales de 'ile un
missionnaire dont la main lev6e montrait le ciel & un
Malgache a genoux...
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Du reste, en 1489, Pierre de Covilham fut envoy6
par le roi de Portugal, Jean II, , pour savoir d'oui
provenaient le poivre, la cannelle et toutes sortes
d'6pices dont les VWnitiens faisaient un si lucratif
commerce, afin que ses caravelles allassent en ces
lieux-lI ». Covilham, aprbs avoir visit6 l'Egypte,
L'Arabie, l'Inde, descendit jusqu'a Sofala oi ii fut
, acertain6 par des Arabes qu'il y avait tout prbs une
lie fort riche et spacieuse, contenant plus de 9oo ctes,
laquelle its nommaient la Lune ,.
Ce fut Diego Dias, capitaine d'une des treize caravelles de la flotte de Pedro Alvares Cabral, qui, s6par6
de ses compagnons le 23 mai 15oo par une tempete
i 1'ouest du cap de Bonne-Espirance, passa a 1'est
d'une ile a laquelle il donna le nom de Saint-Laurent
parce qu'il la vit le jour de la fete de ce saint, le
o1 aofit 15oo. Les parages de Fort-Dauphin furent
done vraisemblablement les premiers de l'ile a attirer
les regards des Europ6ens et a recevoir un nom chr&tien. En I5o3, le capitaine Binot Paulmier de Gonneville, gentilhomme de Normandie, de la imaison de
Buschot, parti de Honfleur au compte de commerqants
qui trafiquaient A Lisbonne, pour un voyage d'aventure
aux Indes orientales, ( fut battu par furieux vent . la
hauteur du cap.des Tourmentes ,.
It aperqut enfin, en janvier I5o4, un continent ou il
sejourna six mois a radouber son vaisseau surles bords
d'un fleuve qu'il comparait A l'Orne. Ce continent fortun6 oi notre Normand, porte par un beau vent du
Sud, d6barqua au milieu de sauvages doux et paisibles,
6tait-ce Madagascar? II le crut, et, A sa mort, il legua
sa fortune et son nom a un enfant qu'il avait ramene
de ce lointain voyage.
En 1504, Diegb Fernandes Peteira, qui commandait
un des trois navires de la flotte de Saldanha dispers6s.
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par la temp&te au cap de Bonne-Esp6rance, mouilla
dans une baie de la c6te orientale oui ii passa la mauvaise saison.
A quelques mois de li, Fernand Soares, au retour
des Indes, passait devant Taolonara, le 18 fivrier 15o6,
jour oi le tonnerre tomba sur le vaisseau amiral, jetant
.a bas les morceaux du mat.
Manuel Teles de Meneces, lui aussi, longeait la c6te
est de 'ile Saint-Laurent, retrouvait A Mozambique
Tristan de Cunha et lui disait qu'il y avait en cette
ile beaucoup de gingembre, de clous de girofle et
d'argent.
Vers le m8me temps, Jean Gomes d'Abreu, qui faisait partie de la flotte du meme Tristan de Cunha,
jetait l'ancre A l'embouchure de la Matatana.
Une vingtaine de pirogues vinrent autour du navire,
apportant du poisson et des cannes A sucre; le maitre,
qui parlait l'arabe, descendit dans 1'une d'elles afin de
d6cider quelques-uns des indigenes A monter a bord.
Mais A peine y fut-il, qu'elles partirent toutes l'emmenant a terre. Abreu fit armer une chaloupe et se mit
lui-meme A leur poursuite avec 24 hommes. En
approchant de la c6te il vit revenir les pirogues qui
ramenaient le maitre vktu d'un pagne de coton A la
mode du pays, portant aux poignets des manilles, aux
doigts des bagues et au cou une chaine A laquelle
etaient attach6es trente cruzades, le tout en argent.
C'6taient les cadeaux que le roi du pays lui avait faits
en t6moignage d'amiti6... (p. 34-35).
(c Abreu se d6cida alors a aller visiter le roi, mais
une tempete s'6tant l6ev6e, la barre A l'embouchure de
la riviere devint infranchissable et il dut rester A terre
Ne voyant pas revenir le
pendant quatre jours...
qu'il avait peri dans un
crut
l'6quipage
capitaine,
.combat contre les indigenes, et mit A la voile par

-

564-

crainte d'etre pouss6 a la c6te par l'ouragan. Abreu,
se voyant ainsi abandonn6, mourut de chagrin peu de

temps apres. Des 24 matelQts, le pilote et i3 survivants raccommoderent tant bien que mal 1'embarcation et arriverent A Mozambique, non sans grands
perils ni beaucoup de souffrances.
Diego Lopes de Sequeira et Duarte de Lemos, le
4 aost 15o8, jeterent 1'ancre dans la baie de Ranofotsy.
Ils y trouv&rent deux mousses du navlre'SaataMaria
Sde Luz, eompagnons de Jean Gomes d'Abreu... Diego
Lopes longea la c6te jusqu'A un port que les naturels
appellent Touroubaya, du nom d'un capitaine de navire
du Goudjerat qui s'y est perdu jadis. Tous les habi-

tants de cette region, suivant le r6cit qu'ils en firent a
Diego Lopes, descendent des matelots du navire. II
y avait dans ce port un mousse portugais, Antonio,
autre compagnon de Gomes d'Abreu, qui, sachant la
langue du pays, servit d'interprkte entre le capitaine
et Andriamony (qui a des verrues sur le visage). Diego
Lopes y prit beaucoup de vivres et partit avec Jeronimo Teixera qui y etait venu atterrir. Le 12 aout,
jour de la Sainte-Claire, sbpar6 de lui par une tempete, il arriva a une He contigue a la terre a laquelle
il donna le nom de cette sainte (p. 47-48) et il y jeta
1'ancre dans une baie bien abrit6e contre les vents.
u II descendit a terre oh la v6g6tation est luxuriante et
o ily a des boeufs, des sangliers, du riz, des ignames,
toutes choses que les indigenes, gens doux et hospitaliers, lui fournirent. ,
Ce port de Touroubaya, oii rignait un a roi maure ,,
ne serait autre que Fort-Dauphin. L'hesitation n'est
guere permise, puisque les cartes de Madagascar dressees au seizieme siecle, celles de Gastaldo en 1567, de
Mercator en i569, de Porcacchi en 1572, de Houtman
en 1595, indiquent Touroubaya au point de la c6te oji
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se trouve Taolanara... Touroubaia, une diformation
de Taolambaia qui signifierait simplement baie de
Taolanara.
Juan Serano, avec une flotte de trois batiments,
aurait 6tabli un poste de traite dans la province
d'Anosy, dit-on, en i5io. Luis Figueira, durant 1'ann6e 1515, 6tablit, lui aussi, un fortin sur la Matatana
oi1il s6journa six mois, tandis que son compagnon
Pedreanes, surnomm6 le Francais, explorait la cote
orientale et donnait a la baie d'Antongil le nom de
son navire Santo Antonio.
En 1527, les navires de Manoel de la Ceida et
d'Alexio y Abreu se mirent par la faute de leurs
pilotes sur les hauts-fonds de la c6te ouest dans la
baie de San-lago (baie de Tsingilofilo). Les matelots
6tablirent un camp et s'y retrancherent, d6cid6s a
attendre la venue de quelque navire. Apres une ann6e
d'une vie miserable, desespbrant de recevoir du secours
ils se diviserent en deux bandes et s'enfoncerent dans
l'intirieur de 'ile. Ils atteignirent probablement la
c6te orientale.
Le roi de Portugal ayant eu connaissance de ces
naufrages, envoya en 153o, au secours des naufrages,
deux navires sous le commandement des deux freres
Duarte et Diego da Fonseca. Duarte contourna le sud
de 'ile, longeant de pros la c6te avec une petite voilure; il vit beaucoup de feux, mais, quoiqu'il mit son
navire en panne pendant des journ6es entieres, aucune
pirogue ne vint de terre le visiter. II finit par entrer
dans une grande bale, et, ayant mis . 1'eau sa chaloupe, il y monta avec dix hommes. Aupres du rivage
une vague sourde fit chavirer I'embarcation, et tous
ceux qui y &taient p6rirent.
Diego prit le commandement du navire de son frbre
et continua a longer la c6te.
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Arrive a un grand port (Ranofotsy ou Taolanara?)
qui n'avait pas de barre et oi il apercut une fumte
6paisse, il fit jeter l'ancre. Peu apres, il vit un feu
qu'on allumait tout au bord de la mer; il envoya A la
dicouverte une embarcation qui ramena cinq Portugais, quatre chappes au naufrage du navire de Manoel
de la Cerda ,t un appartenant A un autre navire et, de
plus, un corsaire francais. Ces hommes lui dirent qu'il
y avait beaucoup de naufrag6s portugais dans l'int6rieur de 1'ile, mais qu'il ne serait pas possible d'aller
les y chercher p. 86).
Un cyclone, qui s'abattit en 1'an 1559 sur le canal
de Mozambique, d6sempara et disloqua si fortement
la membrure de la Nossa Senhora da Barca A son retour
des Indes, que les officiers et leur commandant, Luis
Fernandes de Vasconcellos, firent mettre la chaloupe
a la mer et abandonnerent le' navire avec soixante
matelots.
S'apercevant que le Pere Fernan de Castro, de
famille noble, 4tait rest6 a bord oii il confessait les
matelots, Vasconcellos se rapprocha du vaisseau pour
le prendre dans l'embarcation et lui fit dire qu'il ne
partirait pas sans lui. " Le Pere, mf par la charit6,
rkpondit qu'il lui importait davantage de sauver les
Ames des 200 hommes et plus qui restaient sur le navire
que de sauver sa vie... , Comme 1'embarcation s'eloignait, le navire s'abima dans la mer... Vasconcellos,
apres avoir reconnu la bale de San-Iago, doubla le sud
de 'ile et, longeant la c6te orientale, vogua vers le
Nord. Dans les divers ports de la c6te est, les indigenes apporterent quelques volailles aux naufrag6s et
i ils se nourrirentsurtout decoquillages et de poissons
qu'ils prenaient sur les plages oi ils accostaient ,,...
Sur cette c6te orientale fertile en naufrages, un
navire hollandais de 800 tonnes et arm6 de 5o canons,
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venant de Java avec une fort riche cargaison d'6pices,
se perdit completement aux environs de Sainte-Luce
vers I'an 16oo.
Les matelots de ce navire 6taient en train de couper
des arbres pour construire une embarcation, lorsqu'ils
virent venir des indigenes qui, les prenant pour des
Portugais, les embrasserent en leur disant en portugais
qu'ils 6taient petits-fils de leurs compatriotes. Ils
demanderent avec instance s'il y avait avec eux des
« Peres ). Quand ils surent que ces naufrages 6taient
des Hollandais, ils leur raconterent qu'autrefois un
navire aussi grand que le leur s'6tait perdu dans ces
a terre et que le
parages, que 1'6quipage s'6tait sauvn
commandant s'etait rendi maitre de cette partie de
'ile: que tous avaient pris femme parmi les indigenes
et avaient eu de nombreux enfants dont ils descendaient, et que, comme leurs grands-peres et leurs peres
exprimaient toujours le desir d'avoir des" Peres , pour
les instruire, eux aussi avaient la meme volont6. Ils
montrerent aux Hollandais - A Trano-Vato - le tombeau de leur premier roi (Barros), le capitaine du
navire perdu, avec une croix fort belle a la t6te et une
pierre s6pulcrale portant des lettres si vieilles et si
abim6es qu'il etait impossible de les lire. Les Hollandais interrogerent alors les naturels sur leurs rites et
leurs coutumes et n'y trouverent rien qui rappelat le
christianisme; apres la mort des Portugais, leurs descendants, priv6s de a Peres ,, avaient tout oublji, et,
n'eussent et6 leurs noms et les croix, on n'eit pas cru
qu'il y avait jamais eu des chr6tiens dans ce pays
(Lettre du P. Athanase).
Une fois 1'embarcation construite, ces Hollandais
s'en furent a Bantam, lie de Java, oi ils racenterent
cet episode A leurs compatriotes et a Athanase de
J6sus, frere augustin portugais, qui etait leur prison-
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nier. Le frere Athanase donna avis de toutes ces choses
a Dom Frei Alexio de Meneses, qui 6tait alors archeveque de Goa et gouverneur de l'Inde. Ce pr6lat
recommanda tout particulibrement aux pires J6suites
qui allaient precher l'ivangile au Monomotapa, a
Mozambique et dans les ports voisins de ticher d'avoir
des renseignements plus pr6cis sur ces metis pour pouvoir les secourir, s'ils en avaient besoin (p. 266,
Barros).
La lettre du frere Athanase a l'archeveque de Goa,
qui devint plus tard archeveque de Braga et vice-roi
de Portugal, ne fut pas inutile. Ce que ce bon frere
augustin ne pouvait faire dans sa captivit6, ses compatriotes, les J6suites portugais, devaient 1'entreprendre
dix ans apres.
Trano-Vato ou maison de pierre, appelbe tant6t
, habitation des Portugais n, tantbt ( 1'Islet ,, est le
seul vestige encore debout du passage et du s6jour
forc6 des Portugais dans 1'Anosy au seiziime siecle.
Les historiens de l'ancien royaume de Portugal ne
nous ont point dit apres quels naufrages les equipages
angoiss6s batirent ce fortin. - Les PP. Mariano et
d'Almeyda out 6t6 les premiers et les seuls a nous
donner une description exacte de ce riduit defensif
edifi6 par leurs compatriotes pris d'un siecle auFaravant :
a Dans cette lie, il y a une colline au sommet de
laquelle s'6lve une tour ou maison en pierres et chaux
de forme carree dont chaque c6t6 mesure six brasses
et qui est haute de deux; les murs ont une 6paisseur
de six empans (i m. 20) et sont perc6s de huit meur-

trieres hautes de neuf (i m. So); il y a deux portes,
l'une a l'est, l'autre a l'ouest, et seize barbacanes au
sommet. Elle 6tait surmont6e d'un toit en plate-forme
ou terrasse qui est maintenant tomb6. Les murs de
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cette vieille tourelle sont crevass6s en plusieurs
endroits, car les racines des arbres ont chemin6 a travers les pierres et y ont produit des fissures nombreuses; sur l'un des c6t6s, une bonne partie de la
muraille est tomb6e en ruines. Au pied de la colline se
dresse une stele trbs belle, en marbre jaspe, haute de
neuf empans (I m. 80), large de deux (o m. 40) et
6paisse d'un (o m. 20), dont l'une des faces portait
finement gravies les armes du roi de Portugal, ses cinq
petits 6cussons d'azur charg6s de cinq besans d'argent
et sept chiteaux d'or, et imm6diatement au-dessous
I'inscription suivante en lettres romaines :
REX PORTUGALENSIS

Pres de cette plaque commemorative gisait sur le
sol une croix 6galement en marbre, semblable a du
jaspe (granit), de cette meme forme dile du Christ,
mais grossierement travaillee; de ce qu'un bras d6passait d'un empan les trois autres, nous en avons conclu
qu'elle 6tait plant6e dans le sol, et nous avons pens6
(ce que nous ont confirm6 les indigenes) que la stele
ou padron de marbre 6tait plac 6 e a la t&te et la croix
aux pieds du tombeau du capitaine du navire naufrag6;
elles etaient en effet a c6t6 de trois s6pultures ayant
la forme de maisonnettes de bois orn6es de croix
(t. II, p. 41-43).

Le P. Luis Mariano 6tait d'avis que Franqois d'Albuquerque qui, a son retour des Indes, en 15o5, disparut
( sans que jamais on ait eu aucune nouvelle de lui ni
de son navire n, aurait fait naufrage sur nos c6tes et
aurait construit Trano-Vato.
( Dans un petit livre manuscrit que le roi Tsiambany donna au Pare Freire, on remarquait que, dans
les litanies des saints, le nom de saint Francois s'y rencontre imm6diatement apres les anges, a la place
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qu'occupent habituellement les ap6tres;or, on ne peut
attribuer semblable innovation de la part d'un homme
pieux qu'au d6sir d'honorer d'une faqon toute particuliere le grand saint Francois dont il portait le nom.n
Toutefois, nous avons deji vu Diego Lopes de
Saqueira mouiller en 15o8 ' Ranofotsy, recueillir trois
mousses portugais, donner noma 1'ile Sainte-Claire,
et le 14 octobre, atterrir a la Matatana. 1II retrouva la
deux hommes de son 6quipage qu'il avait envoyds de
la bale de Sainte-Claire h la decouverte et qui avaient
march4 pendant cinquante lieues sans trouver autre
chose qu'un peu de gingembre marron; ils avaient rencontr6 deux Indiens de Cambaye, les seuls survivants
de I'6quipage d'un navire qui, se rendant a Sofala,
s'6tait perdu dans ces parages trente ans auparavant. ,
Dans les parages du Manombo, au nord du Tulear,
les Portugais avaient rencontr6 chez Andrian-Mazoto
une vieille femme tanosy qui leur avait dit : A trois (!)
journees de marche de mon village, en suivant une
nviere, on trouve, avant d'arriver a la mer, aupres de
son embouchure, une ile oiu habitent depuislongtemps
un grand nombre d'Europ6ens. Ces hommes, qui sont
vaillants et belliqueux, sont v6tuscomme vouset portent
des chapeaux ou des bonnets et ont des croix pendues
au cou. Ils n'achetent ni ne vendent de marchandises,
mais font des incursions fr6quentes chez les peuplades
voisines, auxquelles ils prennent des esclaves, des
bceufs et tous les objets qui leur tombent sous la main
et dont ils ont besoin, ce qui leur est facile, i cause
des espingoles dont ils sont armis, armes terribles qui
6taient jusque-l1 inconnues dans le Sud... Ils ont des
rapports fr6quents avec un roi voisin, dont la ville est
situ6e en amont de la riviere. J'ai vu, moi-mrme, quelques-uns de ces blancs, dont le chef s'appelait Manrique et dont les maisons sont en pierre. »
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D'autre part, le mnme P. Mariano raconte que lorsqu'il arriva en 1613 aTrano-Vato, le P. Freire demanda
A Andriamanoro qui avait construit cette maison de
pierre. Andriamanoro, chef des villages voisins et
mariV a Andriamary, petite-fille du capitaine d'un
vaisseau naufrag6, repondit franchement que, beaucoup
d'ann6es avant sa naissance - il pouvalt avoir alors
cinquante ans - un grand navire s'6tait mis a la c6te
dans ces parages, que la plupart des passagers se
sauverent, entre autres le capitaine nommi par eux
Andriamasinoro, - l'entendant appeler par les autres
portugais a men senhor ), monsignor. - Ces naufrag6s, voyant qu'ils n'avaient pas de moyen de rentrer au
Portugal, se marierent avec les filles du pays dont ils
eurent beaucoup d'enfants. A la fin, cependant, ils
construisirent un bateau sur lequel beaucoup d'entre
eux s'embarquerent, promettant de revenir trouver
leurs femmes et de leur apporter des marchandises;
mais celles-ci n'en ont plus entendu parler, et les
Hollandais leur ont dit qu'ils avaient tous p6ri.
(P. 44-45.)
Tsiambany, le roi des Tanosy, qui avait une cinquantaine d'annees, donna, lui aussi, les mnmes d6tails,
ajoutant que 4 le capitaine et quelques autres avaient
avec eux leurs femmes ), et citant les noms de plusieurs
de ces Portugais ainsi que ceux de Dom Manoel et
Dom Joao, rois de Portugal de 1495 a 1521 et de 1521
a 1557.
Un vieillard Age de quatre-vingt-dix ans, chef de
village, avait vu de ses yeux les Portugais. " II confirma tout ce que le roi avait dit, et A des d6tails
circonstancies il ajouta qu'il avait vu transporter la
plaque de marbre, plaque que trainaient de nombreuses
paires de bceufs, et qu'a cette occasion il y avait eu de
grandes fetes.
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Sur le t6moignage de ce vieillard corroborant les

affirmations des chefs du pays, on pourrait done
conclure que Trano-Vato fut bitie de 1520o i 30o.
Les matelots des deux navires de Manoel de laCerda

et d'Alexio d'Abreu, on l'a vu plus haut, 6taient passes
de la c6te onest a la c6te orientale. Les Tanosy t montraient encore en 1617 au capitaine Freyre de Andrade
un vieux morceau de drap de Segovie avec les insignes
de l'ordre du Christ, en prononcant le nom de la
Cerda ,. Du reste, en cette meme annie I527, le roi
de Portugal fit partir deux navires pour porter ses
ordres au gouverneur de l'Inde Pero Mascarenhas. Les
capitaines de ces navires, Pero Vaz a Roxo. et Pero
Aunes Frances, errpassant pres de l'ile Saint-Laurent,
s'y arreterent potir s'y livrer au pillage, mais ils s'y
perdirent tous les deux.
II est dqnc probable que les uns ou les autres des
6quipages de ces quatre vaisseaux, aprbs avoir parcouru
les regions si diverses du sud de 'ile, ont trouv6 les

terres de 1'Anosy, sinon plus accueillantes et plus
fertiles, du moins plus rapprochees de l'oc6an, et s'y
sont 6tablis dans l'attente du retour. C'etait I'avis de
Flacourt :

c 11 y a cent dix ans, 6crivait-il en 1658, les galions
du Portugal oat abord6 en l'anse de Ranofotsy... Le
commandant Masinorabe avant fait bitir une maison
de pierre dans 'ilot d'Anosy, les grands du pays l'inviterent a c6l1brer cet 6venement par une grande f&te,
et ils lui firent apporter en present par leurs sujets
une grande quantit6 de vin de miel. Andriamisara et
Andriambohitsy et les autres chefs se r6unirent avec
cinq ou six cents hommes sous de beaux ombrages en
un lieu nomm6 Imorona, surle bord meme.de lariviere,
afin de se r6jouir avec les Portugais, qu'ils prierent
d'apporter leurs marchandises, leur or, leur argent et
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denries diverses dont la vue devait, disaient-ils, leur
causer un grand plaisir... Quand ils eurent 6tal6 tous
leurs tr6sors, les Portugais,aunombre de soixante-dix,
se mirent a boire du vin de mielet a faire bonne chore;
a un signal de leurs chefs, les Malgaches se ruerent
sur eux et les massacrerent ainsi que leur commandant
et les t Peres ,. II en resta seulement cinq dans la
maison de pierre avec trente esclaves negres qui,
arm6s de fusils, firent de temps en temps des incursions dans le pays, mettant par vengeance a sang et a
feu les villages avoisinants ; ils fnirent par consentir
une trove avec les Malgaches, a condition qu'on leur
fournirait tous les vivres dont ils auraient besoin jusqu'a ce qu'un navire arriv5t du Portugal. Le premier
capitaine qui vint i Ranofotsy, malgre l'affirmation
des indigenes que tous ses compatriotes 6taient morts
de la dysenterie, voulut visiter la maison de pierre oit
il trouva ces cinq Portugais qu'il emmena; depuis on
ne les a plus vus... ,
( D'autres disent que Masinorobe et les siens guerTrayerent contre d'autres Portugais qui s'etaient etablis
a Varob6 auprbs de Tsiliva et de Manafiafy et qu'ils
les exterminerent avec l'aide d'Andriambohitsy, mais
que, trahis par leurs alli6s pendant les r6jouissances
c6lebries a la suite de cette victoire, ils furent massacres..., I1 parait probable que le capitaine qui emmena
les cinq Portugais n'6tait autre que ce Diego de Fonseca que nous avons vu recueillir, en i 53o a Ranofotsy
oun Taolanara, trois ou quatre matelots du navire de
la Cerda, un de celui d'Alexio d'Abreu et un corsaire
franjais de Dieppe.
Trano-Vato s'ilve au milieu .des eaux... Les cours
d'eau qui l'entourent serpentent avec une si grande
paresse et de tels caprices au loin dans la plaine, qu'on
ne sait, a premiere vue. si 1' c Islet , est vraiment ilot
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ou presqu'ile... C'est une presqu'ile... dans les terres ?
disons-le, car beaucoup, a ce nom d'islet, ont cru que
Trano-Vato 6tait une ile en mer...
Pourquoi avoir choisi, pour l'habiter, un lieu si pen
salubre ? On peut supposer avec quelque vraisemblance
jue les naufrages de Ranofotsy ou des c6tes de
1'Androy, apres avoir suivi le rivage de l'ocean et &tre
arrives a l'embouchure du Vinam-Be, furent arr&tis
par le remous des flots de l'etang que les vagues
rejetaient sur eux-memes. Ils durent remonter la rive
droite de l'etang et du fleuve.pour trouver un endroit
gu6able, - les passeurs de Lafitsinnanana, de l'autre
c6t6 de l'eau, faisant la sourde oreille. - Leurs yeux
n'eurent pas de peine a remarquer une eminence jetee
au milieu de cette plaine humide et coup6e d'eaux profondes. Apres leur marche penible dans le sable des
dunes de Loharano a Ambovo, la terre de cet ilot
rocheux, couvert de citronniers, leur parut un Eden.
Le fleuve poissonneux qui 6talait ses eaux paisibles
autour des ilots voisins offrait a ces marins un chemin
familier et toujours ouvert pour reprendre l'oc6an d'oi
ils venaient. Un tel a site > devait contraindre leursjambes lasses k s'y reposer. Pour multiplier la m6me
invite, des petits villages, que la ceinture des montagnes du Saint-Louis semblait prot6ger, 6taient assis
aux alentours et sommeillaient dans la quietude
qui monte des eaux tranquilles et s'6tend autour
d'elles.
La maison finie, de l'etroite terrasse sur laquelle
.s'ouvrait la porte au sud-est, nos Portugais pouvaient
contempler, a travers la coupure du Vinanybe, a une
grosse lieue, la ligne bleue de l'oc6an Indien que le
sable et la criniere des vagues ourlaient de blanc.
Le monticule de Tranovato n'a que de I5 a 18 metres
d'6levation au-dessus des eaux environnantes. La-
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au nord.
Ces deux faces, battues par les inondations, sont
presque a pic, tandis que le terrain descend en pente
assez douce du c6t6 de l'est. Les premiers occupants
1'6tagerent en trois terrasses pour y 6tablir leurs habitations. Sur le terre-plein superieur - dont la plus
grande largeur est de 3o mitres - ils bitirent une
petite forteresse d'oi 1'ceil pouvait surveiller la plaine
jusqu' l'oc6an.
Un carr6 intbrieur de 8 m. 15 de c6t6 ne suffisait
pas a loger un ou deux 6quipages. C'6tait le r6duit ou
la poudriere. Ses murs ont une epaisseur variant entre
I metre et I m. 20 et atteignent 3 m. 60 de haut a
1'ext&rieur.
Les huit meurtrieres - si meurtrieres il y avait ont ete fermies et n'ont gard6 .A l'int6rieur, dans le
mur, qu'un enfoncement de 0,70 qui les fait ressembler
A des placards de 1,35 de haut sur 1,2o de large.
Au milieu de chaque mur, a 2- metres de haut, un
t jour ) assez 6troit avait 6et amenag6 pour I'aeration
.dureduit.
Les barbacanes ont disparu et on n'apercoit au
sommet des murailles que 1'encastrement des poutrelles
qui soutenaient le .toit en plate-forme.
Le mur du c6t6 ouest, ruins d6jA au dix-septieme
siecle, avait du, semble-t-il, etre abattu par quelque
explosion qui provoqua une 16zarde dans les deux
murs du nord et du midi. Peut-ktre les derniers survivants, avant d'abandonner le fortin, le firent-ils
sauter pour le rendre inhabitable a leurs ennemis : le
mortier de cette bttisse, en effet, est encore d'une
solidit6 tres grande ; on y distingue meme quelques
fragments du corail qui servit a la fabrication de
la chaux.
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Du c6te nord, a l'extirieur, le mur porte trace des
combats passes : les 6clatements du mortier marquent,
par leur forme arrondie, le point d'impact des grosses
balles que les mousquets lui envoyaient de l'autre c6te
du fleuve. Cette rive gauche, plus relev6e que les alentours de Trano-Vato, 6tait le seul endrcit d'oi I'on
pouvait risquer une attaque par mousqueterie contre
cette redoute naturelle qu'6tait ]'Islet.
Au pied de la terrasse inferieure sont les tombes.
L'une d'elles, avec ses pierres levees en rond, affecte
la forme d'un petit cromlech. Sur 1'autre bord, dans
le cimetiere tanosy, une barre de fer triangulaire
s' lMve sur une tombe de chef.
Le ( padron , et la croix ont disparu. Flacourt fit
porter'le padron ou stele a Fort-Dauphin et le plaqa
dans son jardin avec cette inscription pen souriante
aux nouveaux venus : a Cave ab incolis. -

M6fiez-vous

des indigenes. ,
La croix prit-elle le' meme chemin ? Cette croix,
tombee A terre et'que personne n'osait relever, etait
un objet de v6neration pour les riverains. Is racontaient

( qu'elle 6tait pour eux une source certaine de prosperites. Quand ils avaient besoin de pluie, ils jetaient
de l'eau dessus, et quand ils voulaient du soleil, ils
enlevaient de l'herbe qui avait pouss6 A l'entour n,. De
la religion des anciens Portugais, ls n'avaient
plus que quelques pratiques qui voisinaient avec la
superstition. La religion partie, que reste-t-il ? Le
retour a l'idolatrie. De cet embleme si vulgaire et si
sublime de la foi des chr6tiens, les Tanosy de la'
rivibre Efaho avaient fait un de leurs oly, une
amulette.
(A suivre.)

CANITROT.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
ANNALS OF THE CONGREGATION OF THE MISSION.

Social service departmentSaint Joseph's Hospital, Philadelphia,Pa.
Le service des pauvres et des n6cessiteux ayant pris
depuis quelque temps de grands d6veloppements .
l'h6pital Saint-Joseph, on jugea propos, en mars 1919,
d'en faire une oeuvre a part. Le service social est un
aide du midecin; la connaissance de ce qui environne
le malade est quelquefois n6cessaire pour le diagnostic
de la maladie. Quelquefois, pour bien appliquer le
traitement prescrit, il faut modifier l'attitude mentale
du malade ou faire quelque changement dans les circonstances environnantes. Le service social cherche

done a soulager les cas de pauvret6 aigue; il a surtout
pour but de faire I'6ducation du malade au point de
vue hygi6nique. II se met pour celaen relation avec les
autres agences sociales. II a toujours en vue un point
de vue pratique et il s'inspire de la charit6 chr6tienne.
En janvier 920o, une pauvre femme se pr6sente pour

6tre soignee; elle vivait un peu partout, nettoyant et
gardant les maisons de ceux qui voulaient l'admettre;
elle s'ktait brdl6e et ne s'6tait pas soign6e; actuellement elle etait A bout; on la recut; on la d6shabilla;
ce fut toute une affaire; ses vetements consistaient en
etoffes, bouts de tapis, toutes sortes de choses; quand
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on l'eut d6shabillie, on constata une plaie hideuse, la
jambe gangrenee, horriblement infectee; on la soigna
et, six mois apres, guirie parfaitement, elle entra chez
les petitei sceurs des pauvres.
Nous trouvons un cas interessant , Woodstock
Street: une sceur trouve une pauvre femme tres malade
d'une pneumonie, deux enfants en bas ige et son mari
d6courag6. La sceur fait transporterla malade a notre
h6pital, les deux enfants sont mis a l'asile de Darby;
le pere reprend son travail et, un mois aprbs, toute la
famille est r6unie a nouveau.
La visite A domicile a fait d6couvrir deux vieilles
filles, autrefois dans l'aisance, maintenant dans la
misbre, mais honteuses de se faire connaitre; l'une est
paralysee depuis six semaines; I'autre la soigne comme
elle peut, 6tant malade elle-meme d'une maladie nerveuse; on les encourage; on les d6cide a se laisser
soigner; on leur donnt des provisions, des douceurs
et, peu apres, on transporte la paralys6e a l'h6pital; on
r6tablit l'autre et on la place dans les ateliers d'un
journal de la ville.
Un matin de froid terrible, la sceur et l'infirmibre
volontaire trouverent dans une chambre, sur une chaise
et sur le lit, 4 personnes, 3 filles, I garcon, dont 1'aspect
denotait une maladie bien grave. Leur temperature
&tait de ro6 a lo8. Ils avaient 6et abandonn6s par
leur pere; ia mere, incapable de payer un m6decin, les
avait soign6s elle-m6me; aussit6t la sceur et I'infirmiere
les firent transporter a l'h6pital; le m6decin diagnostiqua une influenza de la pire espece; on riussit
cependant a les sauver tous les quatre.
Dans l'espace de huit mois, les sacrements ont &t6
administr6s cinquante-quatre fois dans notre dispensaire; on a baptis6 5o enfants, dont quelques-uns
n'avaient qu'une heure de vie.
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secours de toutes les miseres. Toutes les agences travaillent d'accord pour soulager de leur mieux les infortunes des malheureux.
Social service department, Carney Hospital, Boston,.
Mass.
Quelques jours avant Noel, nous ne savions comment
secourir nos pauvres enfants; nous invoqu.mes saint
Vincent; il vint a notre aide d'une maniere remarquable. Un navire de guerre devait jeter I'ancre dansle port, seulement apres Noel; mais, contrairement i
toute attente, il arriva deux jours avant; les officiers
avaient resolu de faire une fete pour 75 enfants pauvres
a l'occasion de Noel; un d'entre eux, non catholique,
vint voir une de ses parentes qui nous connaissait;.
elle lui parla de nos enfants pauvres; l'officier nous
demanda de lui envoyer 3o de nos enfants et de l'aider
a pr6parer la fete; quelques heures apres, il nois fit
dire d'en envoyer 75 et nous donna de I'argent pour
habiller les enfants; une de nos Dames de la Charit&
passa la journ6e a acheter les v&tements et, le jour de
Noel, a onze heures, deux officiers en grand uniforme
vinrent chercher nos enfants; on les mit dans une voiture sp6ciale et ils partirent accompagn6s de cinq
Dames de la Charit6. A leur arrivee, tout 1'6quipage
les acclama; on leur servit un diner comme ils n'en
avaient jamais vu, un diner oiz ne manquait pas ledindon; apres le diner, on leur fit visiter le navire; on
leur donna une petite s6ance de projections; on les.
conduisit ensuite dans un salon oiu se dressait un arbre
qui portait iSo mysterieux paquets. On photographia
les enfants et ils quitterent le navire, enthousiasmis
de la fete merveilleuse.
A I'approche lte Noel, dit une autre soeur, j'6tais.
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fort embarrass6e pour secourir sept pauvres gens. Je
fis un billet oui je marquai ce dont j'avais besoin, je
le plagai sous la statue du Sacri Cceur et, deux jours
apres, on m'apportait sept pieces d'or pour mes
pauvres.
Je preparais les enfants a la premiere communion,
dit une autre sceur, et je leur donnais les vetements
appropries a la circonstance. Le premier jour de la
retraite, il s'en pr6senta de nouveaux; je n'avais plus
rien; je dis i Notre Seigneur que pour les habiller, il
me fallait io dollars; le jour meme, a dix heures, un
monsieur qui ne m'avait jamais rien donn6 me donna
to dollars pour i'oeuvre de la premiere communion.
Le soir d'un jour tres charge, une petite fille accourt
an dispensaire : t Ma Sceur, maman est tres malade;
elle vous demande un remede. , A ce moment passe un
jeune medecin, qui, me voyant anxieuse, me demande
<e qu'il y a; je lui dis la chose; ilprend la main de
1'enfant et s'en va chez la malade; il revient : c Pneumonie; mais la malade refuse d'aller a l*h6pital. Allez
voir ce que vous pouvez faire. , J'y vais; on soigne la
mere et un enfant malade; il y avait six enfants; le
phre 6tait sans travail; on lui trouva un emploi; on
s'occupa avec les Dames de la Charit, de nourrir et
vetir toute la famille;. il y avait la question du loyer;
le mari devait I dollars 5o. Comment faire? Je prie le
Sacr6 Cceur; le lundi suivant, je recois une lettre d'un
boutiquier juif me disant que de temps en temps il
trouve dans sa boutique de l'argent non r6clame; qu'il
a actuellement I dollars 5o et qu'il pense que le
meilleur emploi est de me les donner.
Visite de M. Verdier, Superieurginiral,aux Saurs de
Chariti,Black Cap, Mount-Saint-Vincent-on-the-Hudson,
New- York.
Comme ces sceurs ne sont pas soumises a la juridic-
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tion de M. Verdier, elles ne s'attendaient pas A sa
visite, tout en la desirant. Cependant, Ic 17 novembre 1922, le telephone leur annonqa cette visite pour
l'aprbs-midi. Aussitot sceurs et 6tudiantes se preparent.
A quatre heures de l'aprts-midi, M. Verdier arriva
avec M. Maune; la cloche de la grande tour se mit a
sonner. Apres la visite a la chapelle, on se dirigea vers
la salle des r6ceptions et M. Verdier put remarquer
dans les corridors les statues de saint Vincent, de la
bienheureuse Marillac, de la mere Seton et les devises :
simplicit6, humilite, charite. Une soeur professe le
complimenta et rappela les liens qui unissent la
communaute des Black Cap a celle des Filles de la
Charite : elles ont les m&mes meditations et neuvaines
et lisent tons les dimanchesles conf6rences de saint
Vincent. M. Verdier exprima sa joie d'etre a la MaisonMere des filles de la mere Seton et d'y trouver I'esprit
primitif des Filles de la Charit6; il proposa comme
module sceur Catherine Laboure et promit de prier a
la rue du Bac et a la rue de Sevres pour les Sceurs
du Mont-Saint-Vincent. II donna sa b6nediction et
I'on se rendit a la salle oif les etudiantes du college
et de l'Acadimie attendaient sa venue. Une d'entre
elles commenca ainsi son compliment : c C'est avec le
plus grand plaisir que nous, vos enfants americaines,
les filles de vos filles, vous faisons bon accueil. Pour
nous, qui aimons tellement saint Vincent de Paul, c'est
un privilege unique, un grand bonheur, de recevoir la
visite de son digne successeur. n
M. Verdier exhorta les 6tudiantes a rester fid~les
aux leqons donn6es par les filles de saint Vincent.
Puis il passa i la salle A manger oi les deux chapelains
firent les honneurs de la table a leur h6te distingue.
Vinrent ensuite les adieux; toute la communautk
s'assembla de nouveau; M. Verdier dit quelques mots
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a la Rev. Mere Vincentia, il benit de nouveau toutes
les personnes presentes et il disparut en lancant soa
premier et dernier mot anglais : < Good bye ,.
La mire Seton, fondatrice des Saurs de Chariti amiricaines-et patronne du systime d'icole paroissialeusitaux Ltats-Unis.
A 1'~tat de Maryland, nous devons une grande
reconnaissance pour avoir donne aux Etats-Unis.
Elizabeth Bayley Seton. C'est dans la solitude de 1'une
de ses vallees que Maryland offrit un asile a celle
que les pr6juges et la haine priverent de ses anciennes
connaissances. Sans ami et sans argent, elle vint comme
une 6trangire dans un Etat qui I'adopta et la, dans la
souffrance et la privation, elle commenga son travail
pour les pauvres et pour' les ignorants en qualite de
premiere soeur de charit6 americamne. Maryland fut
pour elle en v6rite la terre du sanctuaire et, a caused'elle et des travaux de ses mains, m6rite d'etre toujours citee comme le refuge affectueux de cette exilie
persecutee et le berceau de la charit6 catholique dans
la nouvelle r6publique.
Visite du Tres Riverend Franfois Verdier, 'C. M.,
Supirieurgineral,au SiminaireMarillac,Normandy, Mo,
octobre 1922.

M. le Sup6rieur g6neral devait dire la messe a six
heures, le jour de la cl6ture de la retraite des soerrs
servantes. Pour imiter Saint-Lazare of la chasse de
saint Vincent est ouverte en pareille circonstance, on
avait place un portrait de saint Vincent au-dessus de
I'autel. La messe fut servie par notre estim6 sousdirecteur, P. Cronin, qui avait t6 e61eve de M. Verdier
a Rome. A sept heures et demie eut lien I'acte de
consecration; A huit heures, apres le Te Deum et le
Magnificat, notre Tres Honore PNre donna la conf6rence et commenta la parole de saint Paul : Reno-
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vamini spiritu mentis vestrae. Apres la conference eut
lieu la vn6ration des reliques de saint Vincent et de
la bienheureuse Marillac. Le Sup6rieur gin6ral distribua a chaque sceur une image comme souvenir de sa
visite. Apres le diner, les soeurs se rendirent a SaintVincent's Mount o6 elles furent photographiees avec
nos hates v6n6rbs, autour de la statue de saint Vincent.
M. le Superieur g6neral plaisanta aimablement.
L'apres-midi, on se reunit a la salle de retraite et la
soeur Adelaide d'Aunoy, la.plus ancienne soeur servante, lut en fran<ais un compliment A l'adresse du
Pere; celui-ci y repondit et nous donna sa benediction.
Le jour de la Toussaint, le P. Verdier chanta la mýesse,
ayant comme diacre le P. Crabler, comme sous-diacre
le P. Sullivan, comme c&ermoniaire le P. Cronin.
ANNALS, vol. XXX, 1923, n" 2.

Bonjour P. Mc Hale. Passage de M. l'Assistant se
rendant aux Philippines. Dipart du P. Corbelt pour
la Chine. Petite s6ance A cette occasion. Deuxieme
dpart de seurs amiricaines pour la Chine. Le r6cit de
leur voyage. La visite de nos Saurs venues en France et
se rendant en Chine. Pklerinage de cent cinquante
membres de la Ligue catholique de Baltimore au college Saint-Joseph, Emmitsburg, en l'honneur de la
Mere Seton. Service social de l'Ahpital Carney. Une de
nos dames m'avait parl d'un homme jeune encore,
vivant avec sa femme et ses quatre enfants, ayant perdu
son travail a cause de ses mauvaisyeux. Je le fis soigner
par un sp6cialiste et lui trouvai un emploi. Le pauvre
homme tout reconnaissant voulait faire quelque chose
pour moi. Je lui dis de r6citer quelques prieres. II
ne pratiquait pas depuis plusieurs ann6es. En rentrant il fit mettre A genoux ses enfants et I'on fit la
priere du soir et on continua tous les jours. Le
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dimanche suivant et les autres, il alla a la messe et six
semaines apres il fit une retraite de trois jours.
THE VINCENTIAN.

- Fivrier 1924.
Sonnez,cloches du- jubili. Fete pour la cinquantaine
de vocation de soeur Blandine Mahan, Fille,de la
Charit6 de l'h6pital Mallauphy. II y eut sermon par le
Tr"s Rev. Ryan, C. M.
Recits idifiants envoyds par nos Seurs de Chine. Une
paienne avait tu6 ses quatre enfants pensant faire un
sacrifice agreable a Dieu. Elle tomba malade, fut
port6e a notre h6pital, fut instruite et baptisee. Elle
est guerie et s'emploie en reparation de sa vie passie
a baptiser des centaines de petits enfants a l'article
de la mort. - Une femme paienne voulant sauver sa
maitresse qui 6tait sur le point de mourir, avait fait la
promesse solennelle de se consacrer au diable en se
faisant emmurer, si sa maitresse gu6rissait; celle-ci
gubrit et la femme se fit mettre dans un cachot oh on
ne lui apportait que ce qu'il fallait pour ne pas mourir
de faim; un incendie 6clata et on oublia la pauvre
incluse; elle fut a moitie brCile et apport6e dans cet
6tat a l'h6pital des Sceurs; on l'instruisit, on la baptisa et elle mourut dans les plus beaux sentiments.
Un nouveau livre du P. Remler, C7. M., directeur spirituel du s6minaire Kenrick. Pourquoi dois-je souffrir? C'est un livre de lumiere et de consolation. La
principale raison pour laquelle nous devons souffrir,
c'est le p6ch6 originel; il y a d'autres raisons, la
necessit 6 d'expier les pechis publics et nationaux, les
resultats naturels de 1'indiscrition, la punition temporelle des p6ches personnels, etc.
-

Mars 1924.

Rkcits edifiants de Chine. Les enfants chrktiens ont
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I'habitude de donner quelques sous pour orner I'image
de la Vierge au mois de mai. Un petit enfant paien
voulut donner quelque chose. On refusa son present :
(CJe veux etre enfant de Marie, dit-il. - Alors faistoi catchumene »; il se fit cat&chumene pour devenir
enfant de Marie.
- Avril 1924.
Les Dames de la Charit d'Austin, Texas. II existait
primitivement une Association de Dames charitables
a Austin, mais ces Dames appartenaient aux differentes
Eglises. Une organisation catholique fut crd6e en 1895
pour procurer aux malades catholiques la facilite de
recevoir les sacrements a l'heure de la mort. On construisit un h6pital nommb u Infirmerie Seton ». Les
Dames de la Charit6 s'occupaient particulirement des
pauvres Mexicains, leur procurant ce qui leur 6tait
utile. L'Association fut affiliee a Paris en g19 . Elle
se d6pensa particulierement en 1918 lors de la terrible
epid6mie de grippe. Un ouvroir fonctionne tous les
mardis et confectionne des vtements pour les pauvres.
En 1921 on sentit la necessite d'une maison pour les
b6b6s et, au prix de grands sacrifices, on l'ouvrit le
8 septembre 1921 ; c'est la maison de la Sainte-Enfance;
elle recueille cinquante-deux enfants.
- Mai 1924.
Nos st3urs. Quatre Soeurs de Charit6 se sont trouvees r6cemment dans un train qui a d&raill6. Leur
conduite en cette occasion a excite l'admiration universelle. Elles garderent leur sang-froid, s'oublibrent
elles-iemes et leurs blessures et ne songbrent qu'i
secourir les blesses avec un devouement au-dessus de
taut 6loge.
- Juillet 1924.
Quatrikme assemblie annuelle des Dames de la Cha-
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rite au siminaire Marillac. Elle s'est tenue le 4 mai a
la maison centrale des Filles de la Charit6. Une messe
solennelle fut chant6e et un 6loquent sermon fut
donn6 par le P. O'Malley. L'apres-midi il y eut benediction du Saint-Sacrement, veneration des reliques
de saint Vincent et reception de la croix par cent
soixante-quinze dames. A la reunion qui comptait
de cinq cents a six cents dames, on lut des rapports
de quatorze Etats.
-

,ovembre

1924.

Bourses. La revue a fait appel a la gin6rosit6 pour
fonder des bourses en faveur des missionnaires. II y a
djkasept bourses : en particulier la bourse Marillac,
la bourse Medaille miraculeuse, etc. II y a des bourses
incompletes : Saint-Vincent dePaul, Saint-Paul, SaintPatrice, Petite fleur, etc.
Pourquoin'ltre pas une inftrmikre dipldmie ? C'est une
profession utile, distingu6e, d'un bon salaire. II y a
des ecoles d'infirmieres aux institutions suivantes
dirigees par les Filles de la Charit6 : Saint-Joseph's
a Chicago, Saint-Thomas t Nashville, Saint-Joseph's
i Saint-Joseph, Saint-Mary's a evansville, Saint-Vincent's a Kansas, Saint-Joseph's i Alton, Saint-Vincent's a Los Angeles, Saint-Margaret's a Montgomery, Saint-Ann's t Saint-Louis, Saint-Mary's a
Milwaukee, Saint-Vincent's a Indianapolis, SaintPaul's a Dallas, Mallauphy h Saint-Louis, The Charity
i New-Orleans, Mary's help a San Francisco, H6telDieu a El-Paso, Providence a Mobile, Saint-Vincent's
t Sherman, Seton ýAustin, H6tel-Dieu a New-Orleans,
Saint-Vincent's A Birmingham, O'Connor at San Jose,
Providence a Waco, The City a Mobile.
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SAINT-JOSEPH'S COLLEGE, EMMITSBURG,

MARYLAND,

1920-I921.

C'est le cent onzieme catalogue annuel du college
.dirig6 par les Filles de la Charit6 qui a pour devise :
Vincit qui se vincit. Celui-li triomphe qui triomphe de
lui-meme. Le college est affili6 a I'universit6 catholique d'Am&rique.
L'enregistrement des 6tudiantes a lieu les 7, 8 et
9 septembre, l'ouverture des classes le Io du mtme
mois; il y a des vacances a Noel du 23 decembre au
6 janvier; a Paques,la Semaine sainte; il ya trois jours
de fete l6gale : 25 novembre, Thanksgiving; 22 fevrier, naissance de Washington; 3o mai, Memorial
Day.
Le college est situ6 dans une vallee pittoresque des
montagnes Blue Ridge, au cceur du comte Fr6derick.
Eloigna des distractions de la vie de ville, il offre des
avantages exceptionnels a ceux qui d6sirent acqu6rir
une" education sup6rieure. Le charme du pays, I'atmosphbre pure, les traditions de travail s'accordent
pour creer une disposition de contentement et d'activitt. Les perfectionnements modernes donnent aux
vastes et commodes bAtiments tout le confort d6sirable. Des appartements larges et bien aerds contribuent A rendre l'6tude attrayante et bienfaisante pendant que de grandes salles fournissent les moyens
d'avoir des r6unions et des r6cr6ations dl6icieuses. Un
auditorium spacieux et 616gant, dou6 de tous les avantages acoustiques, facilite I'instruction de la musique
*et de la d6clamation. Les terrains de r6creation qui
enviroanent l'institution sont immenses et agr6ables :
il y a des parcs magnifiques, des sentiers ombrag6s,
de belles pelouses, de grandes avenues. Un ruisseau
6
vient ajouter ses charmes. Un vaste terrain est am6nag
pour les jeux de gymnastique. Les bibliotheques con-
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tiennent plusieurs milliers de volumes, les periodiques
et les journaux sont fournis par l'institution. Le cabinet
de physique est bien garni. Des s6ances, des r6citations, des receptions, facilitent le developpement de
l'intelligence; des excursions dans les environs agr6mentent l'ann6e scolaire. On e6lve l'me, le cceur, on
instruit I'intelligence.
On prepare au baccalaur6at. Voici les principales
branches de l'instruction : religion, litt&rature, science,
6ducation, journalisme, secretariat, expression, musique, beaux-arts, art et science du m6nage.
Le cours de religion est dispos6 de maniere a posseder parfaitement la doctrine et a pouvoir rendre
compte de sa foi. 11 comprend cinq parties : Ecriture
Sainte, dogme, morale, moyens de sanctification, histoire de l'gglise.
Le cours d'anglais comprend la rhbtorique, la po.tique, la prose, la critique, le journalisme, l'histoire
de la litt6rature anglaise, la philosophic (logique,
m6taphysique, morale, psychologie, histoire de la philosophie), l'histoire (ancienne, europ6enne moderne,
surtout au point devue de la civilisation, philosophie de
l'histoire, histoire d'Angleterre, 6venements actuels).
Les langues etudiees sont:
Le latin : Tite-Live, Cic6ron (De senectute et de
amicitia), Horace (odes et 6podes, satires et epitres)
Juvenal, Tacite (Agricola et Germania), Terence et
Plaute, lettres de Ciceron, Senbque et Pline.
Le grec : Odyssie d'Homere, Apologie et Criton de
Platon, Promtthie enchainb d'Eschyle, (Edipe roi de
Sophocle, Medie d'Euripide, le Discours sur la couronne de D6mosthene, saint Basile, les Aruees d'Aristophane, Thucydide.
Le francais (grammaire, lecture classique, exercice
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de memoire, conversation, composition, littbrature
classique) ;
L'allemand (comme le francais);
L'italien (lecture De Amicis, [a Divine Comidie de
Dante, P6trarque, le Tasse) ;
L'espagnol (comme le francais).
Les etudes scientifiques cormprennent la biologie
gen6rale, la chimie inorganique, Ia chimie analytique,
la chimie organique, la g6ologie, I'astronomie.
Les etudes math6matiques embrassent la trigonom6trie, la geometrie analytique, le calcul, l'algebre.
Les cours libres sont la mode, le v6tement, le dessin,
le chant, la culture physique, la lecture interpretative,
etc., etc.
L'6ducation embrasse la psychologie, les ph6nomines mentaux, le d6veloppement intellectuel des
enfants, la periode de l'adolescence, I'arrangement
d'une classe, la discipline a l'6cole, la diff6rence des
cours, l'hygiene de la classe, latechnique de I'instruction, les mithodes diverses A toutes les 6poques.
Le journ'alisme familiarise avec ce qui est essentiel
dans la composition d'un journal, indique les m6thodes
employees par les agences, rappelle la morale que
doit avoir le journaliste, la vraie fonctiou de la presse,
la maniere d'6crire les articles et les nouvelles, la
condensation des d6peches t6elgraphiques,la r6daction
des titres d'articles, la psychologie de l'annonce, etc.,
etc.
Le cours ( secr6tariat , prepare les 6tudiantes au
travail de bureau dans les maisons de commerce.
Le cours d'expression vise A ddvelopper dans les
616ves le pouvoir d'expression verbale en les habituant
a la prononciation claire et correcte.
Le d6partement des arts a pour but de donner une
science pratique des formes et des couleurs, de dive-
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lopper le pouvoir d'observation et d'appriciation du
beau dans la nature et dans l'art.
L'art et la science du menage comprennent: la
couture,.le raccommodage, la reprise, la coupe, 1'ajustement, le crochet, la tapisserie, la cuisine, le jardinage.
Les associations quii existent parmi les 6tudiantes
sont les suivantes : Enfants de Marie, Ligue du Sacr&Coeur, Dames de Charit6, Croisade pour les Missions,
Cercle dramatique, Cercle Staccato, Association
gymnastique.
Nous n'entrerons pas dans les details du riglement,
ce qui nous entrainerait trop loin. Disons seulement
que les elhves ne peuvent quitter l'Institution a la
suite de t6elgrammes on messages t6l6phoniques requs;
il faut une demande par 6crit adress6e aux autorites.
Chaque 6tudiante doit 6tre pourvue d'une suffisante
provision de vetements, bas, mouchoirs; un mantean
leger et un pesant, des caoutchoucs; tous les articles
de toilette, y compris miroir, des pantoufles de boudoir
sans talons, trois paires de souliers, troiA paires de
draps, quatre tales d'oreillers, deux paires de couvertures, une courte-pointe, une flanelle bleu marin; le
Sservice de table consistant en cuillers, couteaux, fourchettes, tasse d'argent et serviettes.
En 1919-1920, il y avait 141 6lves.
I1 y a une association des anciennes e61ves du college
Saint-Joseph qui tient une r6union annuelle du 14 an
17 juin.
- 1921-1922.

La meme chose que ce que nous venons de dire. 11
y a une association en pits, c'est la soci6te Alpha
Theta. II y a i56 6leves au college.
-

1923-1924.

On ajoute au calendrier des fetes du college, le
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15 mars: bienheureuse Louise de Marillac comme jour
ferie et, le 7 mai, solennit6 de Saint-Joseph.
Parmi les conf6renciers de 1922-1923, on signale le
Tres R6v6rend Francois Verdier, C. M., superieur
gen6ral; le Trbs R6v6rend Patrice Mac Hale, C. M.
Parmi les am6liorationsmaterielles, on indique deux
nouveaux batiments : un premier contenant les salles
de recitation, le gymnase et les laboratoires pour
physique, chimie et biologie ; un second renfermant
le bassin de natation de 30 pieds sur 60.
II y a quatre ann6es requises pour les degr6s :
i" freshman (nouvellement arriv6); 2" sophomore (sage
fou, fou quise croit sage ; probablement ce nom a 6t6
donn6 parce que, quand on a d6ji fait une ann6e de
college, on se croit trbs savant et on ignore encore
bien des choses); 3 junior.
La soci6t6 Alpha Th6ta n'est plus mentionn6e. On
avertit que les sororit6s sont strictement d6fendues au
collbge.
On donne une liste de 68 6l1ves.
Voici le nombre des bachelibres reques depuis 1914:
9 en 1914 ; 8 en 1915 ; 9 en 1916; 4 en 1917 ;6 en
1918 ; io en 1919 ;6 en 1920 ;6 en 1921 ; Ix en 1922;
6 en 1923.
CATALOGUE NIAGARA UNIVERSITY.
-

1921-1922.

Cette universit6 est dirig6e par nos confrbres.
L'ann6e scolaire s'ouvrele 15 septembre par une messe
solennelle avec chant du Veni Creator. On c6?lbre le
mois du Rosaire. La retraite annuelle a licu du
28 octobre au I" novembre. Examens le 7 povembre. Le
21 novembre, fete de la Pr6sentation de la sainte
Vierge, anniversaire de la fondation, est c616br6 par
une messe solennelle. Le 24 novembre,. Thanksgiving
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day. Le 29 novembre, on commence la neuvaine en
pr6paration a la fete de l'Immaculee-Conception qui
est cel6brie par une messe solennelle, un sermon et la
reception des congreganistes. Le 16 decembre, s'ouvre
la neuvaine pr6paratoire h Noel. Vacances de Noel du
21 decembre au 4 janvier. Le 25 janvier, messe solennelle et sermon pour l'anniversaire de la fondation de
la Congr6gation de la Mission. Le 26 janvier, examens.
Le 2 fivrier, fete de la Purification de la sainte Vierge,
Chandeleur, messe solennelle. Le o1fivrier, lecture
publique des r6compenses. Le 16 fevrier, contestation
oratoire preliminaire. Le 17 fevrier, epreuves d'art
oratoire. Le 22 fevrier, naissance de Washington. Le
17 mars, fete de saint Patrice. Messe solennelle et
sermon. Le Io avril, 6preuves trimestrielles. Da
12 au 19 avril, vacances de Piques. Le i" mai, jour
du bienfaiteur. Le 15 mai, contestation oratoire finale.
Le 22 mai, 6preuves finales oratoires. Le 24 mai,
benediction des champs, procession, litanies des
saints. Le 25 mai, fete de 1'Ascension ; messe solennelle et sermon. Le 30 mai, jour de decoration. Le iz
juin, examen final. Le 18 juin, messe solennelle,
sermon du baccalaur6at.Le 20 juin, jour du commencement des vacances d'&t6.
L'universite Niagara jouit des pouvoirs et privileges
d'une universite ; elle est comptee parmi les colleges
de haute 6ducation. Les anciens elves occupent des
places importantes dans l'Iglise et dans l'itat. Elle a
besoin de ressources financibres abondantes. De nouveaux bAtiments s'imposent et il faut r6parer les
anciens.
L'universit6 Niagara a &t6 fondee en I856 par
M. Lynch, Lazariste, qui devint ensuite archeveque de
6
Toronto, Canada. Pie IX donna a cette universit le
nom de Notre-Dame-des-Anges. En 1864, les bitiments
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furent consumes par le feu; mais on se remit a l'oeuvre
et quatre ans plus tard tout 6tait reconstruit. .
La chapelle fut commencie en 1874 par M. Rue,
Lazariste,et continuee par M. Kavanagh,Lazariste. Elle
fut entiirement ditruite par le feu en 1898.
En 1863, I'institution avait etC enregistrie sous le
nom de seminaire de Notre-Dame-des-Anges. En 1883,
elle prit le nom d'universit6 Niagara et obtint les
facultbs de medecine et de droit.
D'autres d6veloppements agrandirent l'institution.
1 y auncouvent de petites seurs de la Sainte-Famille.
L'universit6 est situee a 600 pieds an-dessus de la
mer, 250 au-dessus du Niagara; elle occupe un emplacement de 3oo ares, entre les chutes du Niagara et le
lac Ontario. C'est un emplacement ideal et sans rival
pour la sublimit6 du paysage.
Le principal bitiment a cinq etages, la bibliotheque
contient vingt mille volumes.
Le hall Saint-Vincent renferme un bassin de natation
de 60 pieds de long sur 20 de large et 5 a 8 pieds de
profondeur. La salle des jeux a i5o pieds de long sur
So de large, sans colonnes, bien 6clairee et bien a6r6e.
Le hall Alumni contient la chapelle et des salles
pour s ances littbraires, musicales et experiences
scientifiques.
Le mimorial O'Donoghue renferme les chambres des
itudiants, larges, abr6es, bien 6clairees, chauff6es a
la vapeur, avec eau courante, bains chauds et froids a
tous les etages.
Le couvent des petites soeurs de la Sainte-Famille
leur est entidrement r6serve pour leur vie de communaut6. Ces sceurs sont charg6es de la cuisine, des
rifectoires, du lavage et du raccommodage.

Le systeme d'6ducation suivi i Niagara University
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tend & developper les facultbs morales et intellectuelles. Notre but n'est pas seulement d'instruire, maisde preparer 1'ttudiant a rbsoudre les problemes fondamentaux de la vie et I remplir ses devoirs vis-a-visdes hommes et de Dieu. Les besoins du temps present
demandent beaucoup d'une institution d'&lucation et
celle qui ne peut satisfaire a ces demandes doit craindre
pour son existence. Ce fait a conduit beaucoup d'ecoles
a adopter le systeme electif par lequel l'6tudiant se
sp&cialise surtout dans les sciences dont il aura besoin
plus tard. Cela combin6 avec la tendance de finir le
plus vite possible amine un systeme d'education oi la
discipline mentale n'est pas suffisamment developp'e
et qui produit peu de r6sultats. Le systeme suivi a
Niagara ne meprise pas entibrement les 6tudeselectives.
Avec une direction compntente, elles sont souvent
d6sirables et avantageuses. Mais Ia specialisation ne
produit de bons resultats qu'autant qu'elle est fondee
sur une premiere education lib6rale.Les premiers etudiants de notre institution admettent facilement pourquoi nous tenons au latin et au grec. Ces anciens classiques sont itudibs avec le soin voulu pour developper
l'intelligence et la preparer 4 entreprendre avec plus
de succes les cours professionnels et techniques. La
litterature de ces langues anciennes avec ses raffinements et son l66gance est etudiee soigneusement,
formant 1'esprit de l'6tudiant et lui donnant les moyens
d'acqu&rir une connaissance plus approfondie de sa
propre langue anglaise. Avec ce facteur d'education
trbs important, nous dveloppons d'une maniire syst6matique nos cours d'anglais, d'histoire, de matbhmatiques, de langues modernes, de sciences. Quand
lI6tudiant a achev6 notre curriculum d'6tudes, non
seulement.il posside les connaissances pratiques qu'il
desire, mais encore, ce qui est de la plus grande
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importance, ilest deveuu un homme de culture large,
au vrai sens do mot, un homme bien eleve.
Education morale. Ayant dans notre cours d'6tudes
tout ce qui est le mieux dans les systemes les plus
approuv6s, on trouvera a l'Universite de Niagara une
forme de d6veloppement, qui,. bien qu'essentiel A
1'6ducation, manque cependant dans beaucoup d'ecoles.
Pour developper I'homme entier, son caractere moral
et religieux demande une attention particulibre.
R6primer les mauvais instincts de la jeunesse, promouvoir les bons, est un Aelment si important de I'bdu-cation que sans cela tout d6veloppement intellectuel
n'est d'aucune utilite. N6gliger, cela, c'est laisser la
plus noble partie de l'homme en proie a celle qui est
mechante et d6prav6e. Nous avons trop de giants
intellectuels ayant une Ame moralement d6prav6e. Le
monde intellectuel, aujourd'hui, est perplexe dans ses
efforts pour triompher des mauvaises tendances de la
race humaine. Employons tous les systimes que nous
voudrons, si le co6t religieux du caractere de 1'homme
n'est pas developp6, nous travaillons dans les t6enbres
-sans espoir de succes. M&me les grands educateurs
incroyants croient que tout systeme d'6ducation qui
place la religion au dernier plan est pernicieux. Chez
nous, en x&meetemps que 1'intelligence est instruite,

le cour est purifi6, la volont6 est fortifiee, par l'instruction religieuse, la messe et la communion quoti-diennes a ceux qui le disirent, la reception des sacrements, les ceremonies de l'iglise, les associations de
pikt6.
L'Universit6 de Niagara conduit aux baccalaureats
is arts, es sciences et es philosophie.
La Haute 9cole de Niagara prepare aux colleges
des arts, des sciences, des ing&nieurs, aux certificats
de droit, de medecine, etc.
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II y a de grands laboratoires, trois associations
litteraires, la R.E.V.R., la S.O.L.A., et la B.L.A.
II y a un beau gymnase, un grand bassin de natation
et un terrain de jeux.
La discipline est exacte mais douce. L'usage des
armes a feu est interdit. L'usage des intoxicants on
leur introduction est un cas de renvoi. On se Itve i
six heures, on se couche A neuf heures trente.
II y a 291 etudiants.

Les associations religieuses sont : I'apostolat de la
priere, la sodaliti de la bienheureuse Vierge Marie
sous le titre d'lmmacul&e Conception et sous le patronage de saint Louisde Gonzague, la bourse de saint
Vincent.

Le journal de l'Universite est le NiagaraIndex.
NIAGARA INDEX.

- Janvier 1924.
Nolicesur M. L. Carey, C. M., qui fut un grand coeur
et une intelligence non moins grande. 11 mourut le
jour de Noel, A l'h6pital Saint-Agnas. II fut un Lazariste dans le vrai sens, doue d'une grande capacit6
dont ii ne fit jamais parade et dont il se servit toujours
pour la gloire de Dieu et le bien des hommes. Ne en
1862, il commenqa ses etudes a 1'Universite de Syracuse et les acheva a celle de Niagara. Apres avoir fini
son cours de thoologie A la maison-mere des Lazaristes

de Germantown, il fut envoy6 & Niagara en 1892 comme
professeur de mathematiques. En 1899, il fut transf6r6
au college Saint-Jean, A Brooklyn, ou il remplit les
fonctions de vice-president et de pr6fet des etudes
jusqu'a l'ann6e derniere oi sa sante I'obligea de cesser.
Pres de I5o pr&tres assisterent A ses fun6railles ainsi
qu'un grand nombre de soeurs.
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- Fvrier 1924.
Dans la mission de Kan-Chow, il y a trois anciens
de Niagara: MM. O'Shea, Mc Gillicuddy et Corbett.
Depuis leur arrivie, le nombre des convertis annuels
est monte de 3oo a 6oo. Les Filles de la Charit6
amiricaines vont ouvrir k Kan-Chow un h6pital entie-.
rement moderne.
-

Mars 1924.

R61e jou6 par M. Mc Gillicuddy, C. M., a Kan-Chow,
entre les troupes du Nord et celles du Sud. - Series
de missions donnees par les Lazaristes dans la zone
du canal de Panama.
- Avril 1924.
Gaudeamus. La nuit de saint Patrice a 6te la nuit
des nuits.
-

Dicembre 1924.

Saint Vincent de Paul. Une statue du saint a 6te
6lev6e sur le terrain de jeux de Niagara.
SAINT LOUIS CATHOLIC HISTORICAL REVIEW, vol. V,

october 1923, number 4.
Les premieres annies de l'vique Kenrick. En 1845, il
y avait A Saint-Louis 8 pr&tres seculiers, 9 Jesuites,
5 Lazaristes, 27 dames du Sacr-Coeur, 27 sceurs de
la Visitation, 3i soeurs de Chariti, 3 seeurs de saint
Joseph.
L'vlique Joseph Rosati. II naquit a Sora, royaume de
Naples, le 3-, janvier 1789. II donna de bonne heure
des marques de pi&t6 et de vertu. 1 entra au noviciat
des Lazaristes de Rome. Il garda toujours fid~lement
les regles de sa Congr6gation, m&me au milie~t des
devoirs difficiles et accablants de 1'dpiscopat. En
i815, il quitta l'Italie avec le saint prktre M. de
Andreis et plusieurs autres pour la mission ameri-
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caine. A la mort de M. de Andreis,il lui succ6da dans
la charge de sup&rieur des Lazaristes aux PEtatsUnis. I1 passa quelque temps a Kentucky, r6sidence
de Mgr Flaget, pour y apprendre 1'anglais. De 1818
a 1824, il fat missionnaire dans la Louisiane supexieure dont Saint-Louis 6tait la capitale; ii r6sidait
habituellement au s6minaire Sainte-Marie des Barrens,
dans le comtk de Perry. If fonda cettt cilbre institution qui, depuis son 6tablissement, a toujours &te
une veritable 6cole de religion et de science pour des
centaines de jeunes Americains et un seminaire de
pr&tres nombreux et exemplaires. Apres six ans de
travaux missionnaires trbs p6nibles, M. Rosati fut
nomm6 coadjuteur de 1'6veque de la Nouvelle-Orl6ans
et sacr le 25 mars 1824. Lorsque Mgr Dubourg
r&signa sa charge, Mgr Rosati fut nomm6 administrateur du siege de la Nouvelle-Orlans et, en 1827, le
pape Lion XII le nomma iveque de Saint-Louis. Ce
diocese etait alors d'une immense &tendue, allant an
nord au dela des sources du Mississipi et a l'ouest
au deli de celles du Missouri. A l'exception de 15 a
20 villages, habit6s par des Francais et des Espagnols,
toute Ia contr6e 6tait comme un vaste desert parcouru
par des centaines de tribus indiennes. Mgr Rosati
entreprit ce grand travail avec un zele et une constance
intripides et encouragea grandement tons les ordres
religieux a travailler selon leur vocation pour le bien
des ames. Sous sa direction les pretres de la Mission
se developperent. Mgr Rosati introduisit plusieurs
communaut6s de femmes, en particulier les soeurs de
Chariti d'Emmitsburg. II construisit de nombreuses et
belles 6glises parmi lesquelles la cathedrale de SaintLouis, qui demeure comme un glorieux monument de
son zAle pour la maison de Dieu, de son gouit architectural, de la hardiesse de ses plans et de l'energie
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de sa conduite. II fut e fondateur de nombreuses institutions de charite, parmi lesquelles l'h6pital SaintLouis, confi6 aux seurs de Charite. Apris quinze ans
de travaux incessants.dans son vaste diocese, Mgr Ro-

sati se rendit a Rome en 1840. Jouissant de la confiance du pape Gregoire XVI, il fut nomm6 dilegui
apostolique pour la r6publique de Haiti afin d'arranger
les difficultis survenues entre cette r6publique et le
Saint-Siege. II revint a Rome au printemps de 1842
et y passa le reste de sa vie. Pour le recompenser des
services signales qu'il avait rendus a la religion, le
pape le fit assistant au tr6ne pontifical. I1 fut envoyC
de nouveau A Haiti, mais en passant & Paris il tomba
malade; lorsqu'il fut retabli, les m6decins lui conseillkrent I'air natal; il revint done a Rome oh ii mourut
le 25 septembre 1843. Mgr Rosati fut remarquable par
sa science eccl6siastique, sa pi6t6, sa prudence, son
zele, la suavit6 de ses manieres, son humilite. Dans
les conciles provinciaux, son avis 6tait d'une grande
influence, et plusieurs de ses lettres sont c6lbres et
respirent 1'esprit de saint Cyprien. II fut vraiment un
saint 6vque, digne des temps les plus brillants de

I'9glise.
THE MOUNT SAINT VINCENT ALUMNAE RECORD, Spring
1924.

Pietas, Sapientia, Amicitia, tels sont les traits distinctifs de ce college, dirig6 par les soeurs de la Charit6 de Mme Seton.
On y parle de la cause de b6atification de la Mere
Seton, des dames de la Charit6 de New-York, de la

salle Le Gras, du cercle Jeanne-d'Arc, de la fete de
l'Annonciation, etc.

LES

S(EURS

« BOSTON

DE
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CIIARITE

DANS

L'ACCIDENT DU

).

Le News Service du National Catholic Welfare
Council 6crit de New-York que, le 21 juillet, une collision entre le paquebot Boston et un autre navire a eu
lieu en vue de Rhode Island. La collision provoqua
une panique parmi les passagers du Boston, mais,
grice a des mesures prises a temps, il y eut seulement
quatre victimes. Les passagers qui viennent d'arriver
i New-York parlent avec enthousiasme de l'attitude
de sept soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Elles refusrrent de profiter des canots de sauvetage, jusqu'd ce
que toutes les femmes et enfants fussent sauves; elles
calmirent et encouragerent les voyageurs terrifies;
elles aiderent a maintenir l'ordre dans la confusion
ginirale; mais elles refuserent nettement de donner
leurs noms et se contenterent de r6pondre a ceux qui
les interrogeaient qu'elles 6taient de Boston.
(Les A'ouvelles Religieuses, n* 18, 15 septembre 1924.)
PROVINCE DU MEXIQUE

-

BOLETIN DE LAS HIJAS DE MARIA INMACULADA.

Ce bulletin contient des articles de doctrine sur la
sainte Vierge, l'Immaculde-Conception, le diademe de
Marie, etc.; des articles de morale sur les modes, etc.,
des faits 6difiants montrant la bont6 de Marie, des
nouvelles des associations d'Enfants de Marie. Voici
quelques statistiques : au diocese de Guadalajara,
125 associations; a celui de Colima, 21; a celui de
Leon, 43; A celui de Mexico, 40; a celui de Monterrey,
24; a celui d'Antequera, 17; a celui de Puebla, 31, etc.
- Juillet 1924.
Les Conferences et les Dames de la Chariti.La Repu-
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blique mexicaine est priv6e du bienfait le plus grand
que Dieu puisse conceder A 1'humaniti souffrante :
l'admirable institut des anges de la Charite qui
apportent consolation et adoucissement a toutes les
douleurs, les Filles de la Charite, dont on a dit que
saint Vincent, grand bienfaiteur du peuple, ne sachant

que faire pour les malheureux, avait jet6 son coeur en
terre et qu'il en 6tait sorti la Fille de la Charite, la
R6publique mexicaine, donc, privee de ce don providentiel, accord6 Atoutes les nations du monde, a conserv6, par une grace sp6ciale de Dieu, I'arm6e des
Dames de la Charit6 qui marchent sur les traces. des
Filles de saint Vincent et qui ripandent partout le
baume consolateur de la charite chr6tienne.
C'est en 1849, pen apres leur arrivee d'Espagne, que
les Lazaristes 6tablirent A Puebla la premiere association des Dames de la Charit6 qui depuis se sont r6pandues dans la r6publique et ont toujours 6t6 fideles A
leur divine vocation; toujours dirigies par les Lazaristes, elles se sont occupees du soulagement corporel
et spirituel des pauvres, dans un but surnaturel, pour
I'amour de Dieu. Voila le secret du merveilleux progrbs
des associations. II y a actuellement au Mexique
47 956 Dames de la charit6.
Cordoba. 40 dames actives, 292 honoraires, 454

malades, 2 329 visites. Le jour de saint Vincent, messe
chant6e a six heures, Alaqnelle communient les pauvres
et les dames; A dix-sept heures, assembl6e, sermon,
Te Deum. Ben6diction du Saint-Sacrement et distribution aux pauvres. Lz lendemain on sert un d6jeuner
aux malades de l'h6pital.
-

Aoit 1924.

Pie X. Un petit employe du gouvernement f6d6ral
avait 6crit au pape qu'il avait fait 8o communions pour
lui; le pape Pie X le remercia aimablement; depuis ce
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temps cet employi a une grande devotion pour Pie X;
ayant eu ricemment ses deux petites filles tres gravement malades, disespkrees, il a prie Pie X et elles ont
et6 gaeries.
-

Novembre 1924.

Echos du congres eucharistique national : le premier jour pour les enfanti; le second pour les confr6ries des Dames de la Charit6; le troisieme pour les
congregations de Marie.

PROVINCE DES ANTILLES
CULTURA, feuille populaire didi6e A la propagande
des intre&ts g&enraux, r6dig&e par les Lazaristes de
de l'6glise de la Merced. Se public tons les dimanches.
Huitiime ann6e 1923. Le directeur-administrateur
est M. Hilario Chaurrondo; les redacteurs sont
MM. Ramon Gaude, Vicente Sainz, Juan Zamora,
Angel Tobar, Camilo Cabrera, tons Lazaristes.
LA MILAGROSA. Revista mensual ilustrada, redactada por PP. Paules. Anno I, II, 1922-1923.

Le directeur est M. Ramon Gaude; I'administrateur,
M. Angel Tobar; les principaux r'dacteurs, M. Hilario
Chaurrondo (Riolai), Vicente Sainz (Aradin), Angel
Tobar, Juan Zamora, Lazaristes.
Le Panthrio des Enfants de Marie (Caveau pour les
Enfants de Marie, avec belle statue dela Miraculeuse.)

Le 29 juillet on a beni ce monument; on a chants des
cantiques; on a r6cit6 des poesies et on a r6pandu des
fleurs i. profusion sur les tombes des Enfants de Marie.
Commission d'educatiox et de culture. Les catholiques cubaines ont organisCcette commission pour

-

6o3 -

donner aux jeunes filles 1'6ducation professionnelle,
leur apprendre ce que doit savoir une femme catholique, une 6pouse catholique, une mere catholiqne.
La Havane. Le systeme
a
Collge de i'Immacule
par les Filles de la
dirig6
college
ce
de
d'education

Charit6 est renferm6 dans les paroles de l'hymne au
Saint-Esprit : On y instruit 1'intelligence, mentes tuorum visila; on y forme le cceur, in/unde amorem cordibus; on y apprend a combattre le d6mon, kostem
repellas longius.
Faveurs de la Miraculeuse. Une personne ktait gravement malade; trois medecins s'etaient d6clares
impuissants . la guerir; la Midaille l'a r6tablie. On
cite dans ce num6ro et les suivants un grand nombre
de traits semblables.
Notre-Dame de la Ckarite est la patronne de Cuba.
On lui a fait des f&tes magaifiques le 8 septembre.
Le R. P. Patrice Mac Hale. Un illustre et sage missionnaire de la Congr6gation de saint Vincent de
Paul est depuis quelques jours -a la Havane, capitale
de la perle des Antilles. C'est le R. P. Patrice Mac
Hale, un des assistants du Superietr g6neral et commissaire sp6cial de celui-ci pour visiter les maisons
des Lazaristes en Am&rique. Irlandais d'origine, il
entra dans la Congregation en 1872 a Philadelphie,
et grace a son intelligence claire, non moins qu'W ses
qualit6A extraordinaires de r6gularit6 et de prudence,
il fut ordonni pr6trecinq ans apres son entrie, en 1877.
Bientat devint notoire son zele infatigable dans les
differents minist&res auxquels le destina l'obbissance;
et les Superieurs, faisant attention a son savoir non
moins qu'a ses hautes qualitbs de gouvernement, le
nommrrent d'abord superieur, charge qu'il exerca en
diff6rentes maisons, en particulier a 1'Universite de
Niagara, puis Visiteur de la province orientale des
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Etats-Unis, jusqu'a ce que l'Assemblie ginerale de
1919 le choisit comme assistant du Superieur general.
Le P. Mac Hale est affable en ses manieres, profond
ea ses connaissances, extraordinaire en sa prudence.
Qu'il soit le bienvenu!
La vestiaire Saint-Vincent-de-Paul. Association de
charit6 des anciennes 6elves du college u La Inmaculada ». Elles distribuent des vetements et des aliments
aux pauvres. Elles ont eu grande fete le 20 d6cembre.
Trois cents pauvres ont &t6 soulag6s ce jour-li.
L'association des dames de la Charitd de Regla. Elle
est l'aeuvre des humbles fils de saint Vincent, le p&re
des pauvres. Son but est de prot6ger les enfants
pauvres. Elle compte ISo membres.
Une cwuvre admirable. C'est le sanatorium de la
Miraculeuse, fond6 par les catholiques cubaines.
M. Cyrille Moral naquit a la Arnaya, dans la province de Burgos, en 1877; il entra dans la Congr6gation en 1892; il a 4t6 missionnaire dans la province de
Mexico; il fut professeur au seminaire de Porto-Rico,
puis directeur du college de la Inmaculada & la
Havane et de l'a.sociation du Sacr&-Ceur A l'eglise de
la Merced; ila 6t6 sup6rieur de San Francisco a Santiago de Cuba et son travail excessif fut la cause de
l'infirmite q.ui le conduisit A la mort le 7 janvier. C'etait
un missionnaire fervent et grand d6vot de la Vierge
Miraculeuse.
Nos missions. - M. Barquin, a Vereda Nueva: huit
jours avant la visite pastorale; le nombre des auditeurs augmenta chaque jour; beaucoup avaient besoin
d'entendre la doctrine car il y avait des personnes de
trente ans et plus qui ne savaient ni le Pater noster ni
quoi que ce soit de notre sainte religion. A trois
heures de l'aprbs-midi, on sonne la cloche pour appeler
au cat-chisme petits et grands et leur apprendre les
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cantiques. La r&ception de l'eveque se fait solennellement. Vu l'ignorance du peuple, 80 personnes seulement purent s'approcher de la sainte table, plus de ]a
moitid le faisaient pour la premiere fois. 11 y eut 700
confirmations.
M. Gaude, A Guira de Melena: Tous les jours, a
quatre heures du soir, catichisme auquel assistaient
plus de 200 enfants; le catechisme durait une heure et
demie; a huit heures du soir, cantique de p6nitence,
puis sermon sur les principales v6rit6s de la religion
catholique, puis autre sermon de penitence. M. Gaude
prepara le peuple A la visite pastorale, leur adressant
des sermons simples et clairs; chaque jour le nomnbre
des auditeurs itait plus grand; il y eut plus de 700
communions le dimanche; A 1o heures de ce jour,
arrivee de I'6veque; il fait la visite pastorale, se rend
au college; apres le diner a lieu la confirmation, a
une heure; elle se termine A cinq heures; 830 personnes
ont 6t6 confirmbes; I'eveque se rend au presbytere
pour y examiner les livres et il s'en va.
M. Martinez, B Artemisa : Le Pere se rend d'abord
au bourg de Puerta de la Guira oA il reste trois jours,
catechisant, confessant, donnant des images, des chapelets, des medailles; il y eut assez de communions.
M. Martinez alla ensuite ivang6liser le bourg de Canas.
LA il n'y a pas d'6glise. On se servit d'une vaste salle.
200 enfants suivirent le cat6chisme, 3o d'entre eux
communierent. On posa la premibre pierre d'une
4glise. A Pijirigua il y a une 6glise neuve; le Pere y
expliqua la doctrine chr6tienne aux enfants et aux
grandes personnes, les pr6parant A la communion, de
telle sorte que beaucoup recurent i'Eucharistie.
M. Ignacio Maestro-Juan, a San Luis : On rendit de
grands honneurs &l'6veque; on lui fit une seance. Tous
les jours, le Pere expliquait le catechisme, confessait
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et priparait les fideles %recevoir dignement le sacrement de confirmation. Le soir, k hait heures, 'v&q^ue
prkchait et I'tglise ktait trop petite pour contenir les
fidles disireux d'entendre sa parole. A Tirador, il y
eut 1og confirmrs. A Llanadas, Ino. A Retiro, imo.
A Guaynacabo,-5o. Partout on distribue la Midaille
miracoleuse.
La mediation niversclle de Marie et la Midaille miraculeuse, par J. Sanchez, C. M. - M. Sanchez 6tablit la
these de la mediation universelle de Marie et en montre
la preuve dans la Medaille.
La Semaine Sainte i la Merced. Ce recit est tres int6ressant. Conferences priparatoires a laSemaine Sainte,
prTchkes par M. Chaurrondo. Les trois premiers jours.
de la Semaine, retraite pr&ch&e par M. Alvarez. Offices
suivis par une foule fervente. Le sermon de Vendredi
Saint prcchl
par M. Alvarez dure trois heures. La
Passion est chantie le Dimanche des Rameaux et le
Vendredi Saint par sept chceurs.
Ftle de saint Vincent i la l~proserie del Rincon,
dirigee par les Filles de la Chariti.

M. JoaquinSalazar est mort a Fh6pital teai par les
Filles de la Charit4 oit il avait kt. transporti & cause
d'une crise dnr6mie. II a travaille sans reldche a
Poace, a Santiago de Cuba, a la Havane oii il avait
conquis de nombreuses amities; il fut directeur de la
Congregation dea Merced et de plusieurs autres associations; ii se montra toujours trbs actif en son travail; il itait assida au confessionaal; il avait grand
soin de la splendeur d culte; il s'est fait remarquer
par son sacriice, sa saintete. Simple, humble, aimant
le travail, la Congregation et la Vierg mniraciueuse.
BOLETIN PARROQUIAL DE PONCE (PORTO RICO).
Les dames de la Chariti tienent leur confirence
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-chaque mercredi, visitent et.secourent dix ou douze
families pauvres, donnent des bons de lait aux malades,
s'occupent des enfants pauvres; elles off rent messe et
communion le troisieme dimanche du mois.
Les fetes de saint Vincent de Paul se sont c6l1brees
les 25, 26, 27, 28 septembre. Les trois premiers jours,
triduum preparatoire avec exposition du Saint Sacrement, sermon, cantiques; le dimanche 28, messe solennelle avec diacre et sous-diacre, orchestre et pan6gyrique.
A la pfaoisse de Ponce, les Enfants de Marie furent
fond6es en 1872, les Dames de la Charite de SaintVincent de Paul en 1911, la Sainte-Agonie en 1912,
1'association de la M6daille Miraculeuse en 1923.
LA MILAGROSA, REVISTA MENSUAL ILLUSTRADA, DIRI-

GIDA POR P.P. PAULES. (PORTO RICO.)
En faveur de l'ouvrier. On a 6lev6 une eglise dans
.un quartier ouvrier; les dames fondatrices, faisant
partie de l'association dite K Filles de l'Amirique ,
out invite M. Ramon Gaude 1 prendre la parole; on
donne son discours.
Les Lasaristes a la tate du siminaire Saixt-Ildefonse
.a Saint-Jean: Porto Rico. Ils ont pris la direction en
-octobre 1924; il y a 20 seminaristes; 4 confreres et
I frire sont charges de la direction; on 6tudie le latin,
les humanit6s et la philosophie; plus tard on ajoutera
les autres sciences eccl6siastiques.
ALMANAQUE PONCENO PARA 1925, por Garcia C. M.
Donne tous les renseignements utiles a un catholique
<ie Porto Rico.
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AMERIQUE CENTRALE
EL APOSTOL, 1924.
L'Aglise catholique dans fAmirique Centrale. Le
Honduras a 12000ooo kilom. carres, 637 114 habitants,
3 6evques. Sur ces 3 6veches, 2 sont confies a nos confreres. L'archevich6 de Tegucigalpa est I'ancien diocese de Trujillo, fond6 en 1536 et transf&re en 1916
a Tegucigalpa. L'archeveque est Mgr Agustin Hornbach, ne en Allemagne en 1879, luten 1923; il. y a
dans son diocese 6 vicariats, 36 paroisses dont 7
vacantes, 35 pr&tres, I s6minaire dirig6 par les Paulinos (Lazaristes) et qui compte 4 grands et o1petits
s6minaristes. Les journaux catholiques sont le Honduras, le Bulletin ecclisiastique et le Bon Pastor.
Dans le Honduras se trouve le Vicariat apostolique
de San Pedro Sula, confiU a la Congregation en 1916;
le Vicaire apostolique est Mgr Juan Sastre, de la Congregation de la Mission, n6 en Espagne en 1884, 6lu
en 1924; ily a 7 paroisses et Io pr&tres.
Le Costa Rica a 48 1 o kilom. carrks, 463 727 habitants, 3 6veques. Dans cette ripublique se trouve le
Vicariat apostolique de Limon, 6rig6 en 1921; le
Vicaire apostolique est Mgr Agustin Blessing, de la
Congr6gation de la Mission, n6 en Allemagne en
1868, elu en 1921; il y a dans le Vicariat 5 paroisses
et 2 pr&tres.
Le 8 mars on a beni la premiere pierre d'une eglise
dediee a Jesus-Christ sous le titre de < le Seigneur des
Mis6ricordes , qui sera confi6e aux Lazaristes.
LA Luz.
- 6 Dicembre 1924.
On y d6crit longuement la consecration 6piscopale
de Mgr Sastre.

-

609 -

Les armes 6piscopales de Mgr Sastre sont la
M6daille miraculeuse avec en plus: Confide fili, ora et
labora.

BRESIL
O BOLETIM DA OBRA DAS

VOCA(OES SACERDOTAES.

Siminario da Bahia.
M. Van Pol, notre confrere, est assistant de l'oeuvre
des vocations. 11 y a au Br6sil 3o millions d'habitants
et il y a a peine 2 ooo pretres quand il devrait y en
avoir au moins 3oooo.
On montre saint Vincent de Paul comme formateur
du clerg6.

CHILI
M. FARGUES
Au lendemain du d6ces du bon M. Fargues, II Diara
ilustrado, journal catholique de Santiago, publiait ce
raccourci biographique du v6n&er d6funt. On y lisait :
i Le R. P. Marius Fargues 6tait n6 a Castans(Aude),
c en France, le 27 septembre i86i. II entra dans la
t Congr6gation de la Mission a l'Age de vingt ans.
c Ordonn6 pretre a Paris, le 7 juin i885, il fut envoy6
c a Rome, oi il recut le titre de docteur en philosocc phie et celui de docteur en theologie. II enseigna,
een l'espace de dix-sept ans, ces deux matieres au
a grand s6minaire d'Albi. Le 14 septembre 1903, il
a arrivait & Santiago comme sup6rieur de la maison
c et aussi comme directeur des Filles de la Charite.
c L'annie suivante, d6cembre 1904, il 6tait nomm6
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Visiteur de la province. Ainsi allait-il occupet
a toutes les charges qui, avant lui, avaient pesi sur le
-( P. Justin Delaunay dont nous gardons aussi la
-<mimoire. Sa sante toujours d6licate ne l'emp&cha
a pas, vingt ans durant, de travailler avec persevi-i rance, a promouvoir le progris spirituel et temporel
- des deux families de saint Vincent qu'il n'a cess6
.- d'edifier par ses vertus. )
eloge simple et tout a fait t dans le style du defunt u.
A nous, maintenant, les membres de sa famille religieuse, de nous recueillir autour de son souvenir etde
ne point laisser perdre le tr6sor d'exemples et de con:seils qu'il nous a laissis.
Quand le bon et pieux M. Fargues rendit sa belle
Ame a Dieu, le I" juillet 1924, il n'6tait resti au Chili
personne qui piit fournir des informations et souvenirs
ant6rieurs a son arrivie dans cette province. II parlait
si pen de lui-meme! Et I'on respectait le silence
modeste dont il s'entourait. De l, parfois, l'impression
qu'il en savait plus qu'il n'en voulait dire et que ce
silence gardait bien des secrets,peut-etre redoutables.
Par oi 1'on voit qu'il avait scrupuleusement suivi le
conseil qui lui fut donne il y a des annies : a Soyez
moins communicatif et plus reserve. Gardez pour vous
ce qu'il n'est pas utile que les autres sachent et n'aimez
pas a savoir ce qu'il ne vous importe pas de connaitre.
Les temoins et les souvenirs manquant, une grande
partie de cette vie, si pleine cependant, A n'en compter
-que les vingt dernieres annees, est, pour cenx qui 1'ont
assist6 a ses derniers moments, rest6e dans l'ombre:
Nul ne doute cependant que tout ce qui pourrait &tre
ajout6 a ce que nous en savons, ne ferait qu'en rehausser
les m6rites et 'honneur.
Toutefois, quelques notes intimes permettent de
surprendre et de suivre le secret travail de la grace
.(

- 61a dans son ime en telle rencontre d6cisive de sa vie
spirituelle.
M. Fargues, A l'1ge de vingt ans, etait loin de songer a entrer dans la petite Compagnie, loin mmre, ii
I'avoue ingenument, de rever des contraintes de la
vie religieuse. Cependant, son coeur voulait tre, etait
a Dieu irrevocablement. 1 se trouve, en i88o, aa grand
seminaire de Carcassonne. C'est i l'ouverture de la
retraite de la tonsure qu'il ecrit :
S0 mon Dieu, que ma joie sera grande lorsque,
courbant ma tte sur les genoux de votre pasteur, je
deposerai a vos pieds la superfluit6 de mes cheveux
Vous voulez que je renoace au monde et a ses vanitbs,
eh bien! me voici pret, j'accepte votre joug, car je sais
qu'il est doux et 14ger; je me consacre entierementt
Vous; je remets mon coeur et toutes mes affections en
vos mains pour ne plus les reprendre. Que si la fragilit- de la nature me les fait quelquefois redemander
pour les donner a d'autres qu'i Vous, oh! je vous en
supplie, refusez : je vous en serai toujours reconnaissant. n L'e6ergie se rivile calme, tranquille, et le
renoncement g&•reux et absolu. 11 cherche, ajoutet-il, a gagner a en saintetk, en sagesse, en recueillement n. Et sa pit• touche aux rIalitis. Si l'on y trouve
des elans, des effusions,ce sont aussi des promesses,
des engagements sur des points particuliers, pratiques,
de tons les jours. .Ainsi : ,, Je vous promets d'etre
fiddle a tous les points du reglement, de me lever le
matin au premier son de la cloche, de ne rien dire
pendant Ie temps marque pour le silence, de cesser
mon travail et mes etudes au son de la cloche, de faire
ma priere avant et apres les 6tudes, de penser tres
souvent a vous pendant ces dernimres, de prononcer
amoureusement les doux noms de Jesus, Marie, Joseph
et enfin de me recueillir avant chaque exercice de
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pidte, afin de les bien faire et d'attirer sur moi les
benedictions cilestes. Le demon aura beau venir me
faire entendre que j'ai encore le temps de me pr&parer, que je n'ai pas besoin d'y songer si t6t, je lai
imposerai silence au premier mot...-))
S'apercoit-il que le jour de cong6 plus que d'autres
1'expose aux distractions qui lemp&cheraient de se
rassasier de la presence de Dieu, il 6crit : a Pour cela
je prends la resolution de m6diter tous les matins des
jours de conge sur les motifs qui doivent me porter a
cette pratique et les moyens de les faire,en d6terminant d'avance et les endroits et le nombre de fois que
je me recueillerai ainsi avec vous. ,
Le jeuae seminariste se revele deja austere, en garde
contre la fragiliti de la nature, en garde contre le
demon, l'autre ennemi. Et a la fois l'on se sent p6netr6, a le relire, par le souffle d'une piet& tendre et
enthousiaste qui avait sa source dans un coeur d'une
d6licatesse insoupconnbe. Sa pi6te est loin d'etre seche
et froide. II parle au Crucifii dont il a devant lui
I'image : ( Je l'ai 1U sur ma table, l'image du Sauveur;
qu'il fait bon l'embrasser tendrement et lui dire :
Dilectus meus miki et ego illi. Sans doute, c'est une
image froide et sans vie que je contemple, que je baise,
que j'exalte; mais que ce c6t4 blesse, tout froid qu'il
est, reporte mes sens vers ce c6t6 brilant d'amour et
dont le trop-plein se versa sur les hommes au coup de
lance I m
Marie est pour lui la bonne, l'aimable mere. S'adressant i elle : pone me ut signaculum super cor tuum. II

s'abandonne, il se consacre & elle; il voudrait &tre
Jesus pour etre comme l'enfant-Dieu, aim6, nourri,
embrass d'elle: osculeturmeosculoorissui,demande-t-il.
Cette retraite de tonsure s'etait ouverte par ces mots
qui furent les derniers par lesquels, sans rien soup-
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conner de cette coincidence, l'on se plaisait a consoler
et sanctifier les derni.res heures de son agonie : In
manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Elle se
termine par une phrase qui redit tout son bonheur et
toute son 6nergie a Ie d6fendre : < Je comprends
maintenant plus que jamais combien mon partage est
pricieux et avec quelle sinc6rit6, avec quelle jalousie
je dois le conserver pour toute ma vie. )
De ce qui pricede, il est ais6 de reconnaitre que
M. Fargues portait une Ame orn6e des dons naturels
d'une trbs haute noblesse. La grace avait passe les
surelevant encore. A cela s'ktait ajoutee la soumission
parfaite a un directeur dont le souvenir fera d6border
son ame de reconnaissante affection.
Celui dont l'&me 6tait naturellement aimable, simple
et tendre, gagn6e & Dieu, au spectacle des beaut6s et
des merveilles de la nature, si bien qu'il pratique, sans
s'en douter, le chapitre xxI du ( Combat spirituel ,;
nous le sentons aussi p6netr6 de foi, de convictions
surnaturelles, tournant son ame & aimer, lui imposant
tout a la fois des volont6s fixes et fermes, sans se
d6partir jamais du sens d'intimit6 que r6clame, pour
etre solide, la pi6te chr6tienne. « Jesus, continuez a
ravir mon cceur, et & ne me laisser jamais de rel&che
que je ne sois completement a vous; j'aime vos aimables
tracasseries. ) C'est par ce trait d'enfant qu'il termine.
II est attendrissant, apres cela, de l'entendre s'appeler ccpetit rebelle , pour des h6sitations, nbes de la
surprise de cet appel impr6vu et torturant, pour lesquelles ilse htte, la grice l'emportant, de recourir simplement & un directeur qui avait reconnu, sans doute,
que son ame 6tait marquee pour un secret et providentiel destin; hesitations, du reste, que I'espace d'une
nuit suffit a dissiper aprbs ce recours. Et comme il
restera longtemps, toujours, reconnaissant a ce pare
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spirituel que Dieu lui avait envoyi, qui ne pourra
quelquefois contenir sa joie et son bonheur, qui sera
dans I'admiration devant i'ouverture de coeur, la simplicit6, la coniance de cet leu.11 aurait dit a Dieu, avec Samuel : Ecce ego, quia
vocasti me. II ajoute, avec les disciples: Ubi vir paremus
tibi comedere pascha? Mais oh aller? mais que choisir?
Les Jesuites paraissent exercer sur li un attrait plus
marque... Mais il passe. Viennent les Lazaristes; mais
ils passent eux aussi : a Mais, voil;-t-il pas qu'ils
reviennent, eux seals! Ah ! pour le coup c'en est trop !
Moi, Lazaristel Bah! mais jamais! Et les Lazaristes
reviennent. Ici, je ne sais plus comment, je sentis au
fond de mon coeur quelque chose qui adoucit l'aigreur
de mes prkjugis contre cette Congregation et qui m'invita tout doucement a entrer chez elle. En doux et
pacifque agneau, je me laissai faire, et an bout de
quelque temps je me trouvai si bien change et dispose
que j'optai d6finitivement pour la Congregation de
saint Vincent. )
Evidemment, aprbs ces quelques ligkres resistances,
il se charge de reproches, il s'appelle encore ingrat,
coupable, criminel m&me : c 0 mon bon J6sus, peutetre fatiguk a la poursuite d'une Ame qui vous fuyait,
veniez-vous chercher le repos dans mon coeur, comme
autrefois sur le puits de Jacob..., et moi, je ne vous
ai pas introduit, je n'ai point icoatk votre voix qui
me suppliait.
« Oh! pardon, mille fois pardon! Je veux r6parer
dorenavant ma conduite criminelle; en attendant, mon
Jbsus, recevez ce baiser amoureux que mon ccur et
mes levres deposent sur votre image cherie ainsi que
ces ktreintes amicales que subissent le crucifix et la
Medaille miraculeuse que je porte sur ma poitrine.
4 O sainte Congregation, si je t'avais connue alors
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comme je te connais maintenant, comme je me serais
rendu vite aux douces exigences de mon Dieu et comme
mon ceur aurait bondi de joie aux premieres lueurs
de la douce aurore!... n
L'appel de la grace a 6tC si persuasif et convaincant
<lue la huitaine d'6preuve A laquelle le soumet son
directeur u lui parut un siecle n. Elle passa confirmant
la grace revue. Le d6sir se fait ardent, insatiable, de
voler dans la maison b6nie, objet de ses plus tendres
esperances et :de ses plus br-lantes amours : 40 bon'
Jesus, vous me captiviez de vos doux attraits, et moi,
je bondissais comme un cerf alt&r aprbs la source
pure des fontaines c6lestes. Soyez b6ni!
En meme
temps, il semblerait que dejA un avertissement divin
vient lui parler de souffrances A venir, A propos desquelles il dit a Dieu : (Tout en vous remerciant de
m'accorder un plus grand nombre de merites pour le
ciel, je me consolerai en pensant que c'est bien Vous
qui m'avez attire. )
Et dans l'oubli de tout, dans cette espece de stupor

-Mieatis do parler biblique, c'est encore l'effusion candide et surnaturelle d'une Ame qui appelle, d'une ame
qui cherche sa Mere en Marie : ( 0 Marie 0 ma
Mere! que je voudrais etre Jsus pour reposer, comme
il l'a fait, sur votre sein virginal I qu'est-ce que je
ferais I•! Je vous aimerais, je suivrais les attraits, les
-elans sublimes de votre ame vers l'aimable Eternel.
, Mais, ne tardez point, venez, beaut6 ravissante,
-venez deposer sur mon front le doux baiser qui me
fera brfiler d'amour pour vous! qu'eprouverai-je;
-<t'ai-je,prouvk an contact angblique, cleste, virginal
de votre bouche toute d'or : Osculetur me osiulo oris
-sui. Quand done saurai-je ne pas fuir vos caresses

maternelles? quand done inclinerai-je ma tete sons
vos chastes mains, docile a toutes vos inspirations, et

-

616 -

me laissant faconner sur le module de votre fils, mon
Dieu, mon Jesus! Quand done n'aurai-je plus de ceur
que pour vous?... J'embrasse avec transports votre
sainte image, je courbe ma tate devant vous pour recevoir votre benediction. Adieu, Vierge ma nmre! a
demain! ne m'abandonnez pas! ,
Ce n'est pas le langage retenu des formulaires de
piet6, c'est la voix, c'est 1'6lan spontand d'une Ame
a laquelle 1'Esprit apprend a s'en passer.
D'ailleurs, il ne se laisse point aller A l'illusion. Et
durant la retraite pr6paratoire A la reception des
ordres mineurs, les paroles suivantes viennent t6t
apres ses envolees celestes : t Laborantem agricolam
oportet primum de fructibus percipere (II, Thess. 2, 6).
Les saintes et douces aspirations sont bien bonnes,
mais si elles ne sont point accompagn6es de r6solutions pour la pratique, elles sont loin de faire avancer
vite dans la perfection... je veux done prendre des
r6solutions, 6 mon Dieu, et des r6solutions que je
mettrai en pratique a partir de ce jour. >>Et il transcrit les excellents conseils qu'il a puises dans le
Coeleste palmetum : il preparera son oraison; A la
messe, il r4citera les prieres du pr6tre.
A propos du chapelet. - uComme j'ai la detestable
habitude de r6pondre par routine, je prendrai, au commencement, la .rsolution de reciter au moins une
dizaine sans distractions volontaires ; je n'aurai en
vue qu'une dizaine pendant un certain temps. Plus
tard ! Plustard, toutes. > - II se promet aussi de lire
de temps en temps les quelques pages dans lesquelles
il a consign6 ses resolutions. II a done aussi un sons
trbs pratique de la vie spirituelle. II exerce un contrble
6nergique sur lui-meme. II s'engage, toutes les fois
qu'il manquera sciemment A ses pratiques de devotion,
a s'imposer une penitence, telle que : priere, aum6nes,
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etc... La retraite se termine an 11 juin 188I par la
reception des ordres mineurs. Ce jour meme, son
sup6rieur obtient, non sans quelque difficulti, de Monseigneur l'iveque de Carcassonne, pour deux de ses
siminaristes (M. Fargues est l'un d'eux), 1'autorisation
de s'6loigner du diocese. Et c'est I'adieu a la famille,
la dernibre visite aux parents. II faut les disposer a
consentir aun depart qu'ils ignorent, et dont ils ne
connaitront le veritable but que lorsque I'enfant cheri
sera, pour jamais, loin de leur presence. Comme il est
douloureux d'avoir a endormir la tendresse maternelle
toujours en 6veil et de ne pouvoir compenser (mais la
priere est l qui passe l'humain) les peines, les fatigues,
les larmes, les sacrifices journaliers dont on a 6t6 le
t6moin afflig6 quelquefois! Mais il est trop certain
que Dieu appelle :- Je suivrai la voix qui me parle et
j'aborderai dans cette terre lointaine que me montre
l'inspiration divine..., je partirai et ce sera an milieu
dela nuit... je partirai et je neverserai pas une larme...
je partirai et je n'aurai pas le moindre remords... je
partirai et je n'embrasserai point mon phre, ma mere,
ma sceur..., je partirai, enfin, et ce sera avcc le plus
grand bonheur et la plus grande joie qu'on puisse
concevoir. n La vocation avait pris chez lui force et
ardeur de passion. Et Dieu aidait son 6lu a vaincre
les derniers obstacles. -- Quelques jours apr:s, il etaif
i Saint-Lazare, au comble de ses voeux.
II y appelait de ses voeux aussi, et deji ! I'un de
ses neveux qui devait, quelque quinze ans plus tard, en
effet, le rallier... i Te reverrai-je jamais ? Je n'ose le
croire, je n'ose plus l'esperer ,, 6crit-il. Apres cette
phrase, suivent quelques points de suspension. Et
puis, comme si I'avenir lui eCt &tesoudain dcouvert,
suivent ces lignes : " Mais oui, je te reverrai !.. Oui,
mon Jesus, je vous- le donne, je vous le consacre, et
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j'espire, un jour, avec votre grace et mes prieres, en
faire un enfant de saint Vincent... On est si bien dans
la Congr6gation que je voudrais y voir entrer tous
ceux qui me sont chers. )
M. Firmin Gareille, neveu de M. Fargues, le preceda
devant Dieu de quelques ann6es. Ce dut etre un deuil
tris sensible pour le cceur de celui qui I'avait appel&
ex inlimo A la Congr6gation de la Mission.
Ces quelques notes recueillies et r6dig6es loin de
la terre francaise ne sauraient compl6ter la biographie
de M. Fargues que si quelque bienveillant timoin
consent a ouvrir un chapitre A part sur les vingt-deux
ann6es qui s'coulerent jusqu'au jour o-, sans doute
pour avoir reconnu en lui l'homme de la prudence,
M. Fiat, alors Superieur g6n6ral, lui designa pour
champ d'action la province du Pacifique.
II se met a l'oeuvre, de suite, et sans arret... sur le
vapeur, d'abord ; car il lui faut apprendre une langue
nouvelle. II s'y applique si assidiment qu'au debarqu&
il peut deja et confesser et donner une conference en

espagnol.
Car si M. Fargues a la prudence, il sait Ala prudence
joindre la d6cision des grandes Ames. 11 court aux
oeuvres.
Les oeuvres ! Le zdle dans les oeuvres ! La longue
patience A les soutenir ! Le bel elan que nul obstacle
ne rebutera jamais ; j'allais dire : qui les de6e 11
porte l'ame d'un noble chevalier, du Christ, dont il
semble que la devise soit aussi celle du vieil honneur
franais :JE MAINTIENDRAY.

II fallait entreprendre d'abord.
Depuis un demi-siecle environ, la province du Pacifique n'avait jamais compt6 qu'un nombre de prktres
d6passant de peu le nombre necessaire au but pour
lequel ils avaient 6t6 appel6s d'abord : la direction
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des Filles de la Chariti. Missionnaires avant tout
cependant, un certain nombre d'entre eux (M. Maillard
reste parmi nous le t6moin vieillissant des iges
premiers) se gardaient d'oublier 1'ivangdlisation des

campagnes.
Vienne donc Planne io des lois d'exception surprennent en France la jeunesse en iveil, 1'tranger
accueillera -l'on ne saurait oublier la promptitude ni
la bienveillance de cet accueil - ces soldats evang6liques dans I'ame desquels ne dorment ni la foi, ni
non plus le patriotisme. A 1'heure de la grande crise,
la France les reverra tels qu'elle les a congidiks.
Le Chili attendait ce renfort.
M. Fargues se verra entour6 aussit6t de collaborateurs dont 'experience ouverte ou consommie dans

I'ceuvre des siminaires lui est tin sfr garant qu'il ne
i'emploiera pas a faux. D'annie en annee, des confreres
nombreux et de jeunesse entreprenante s'ajoutant aux
premiers ouvriers, ajoutent aussi i la confiance, a l'assurance du jeune Visiteur. En 1904, en effet,
M. Fargues compte quarante-trois ans d'age. Et pourtant, il n'a pas attendu leur arrivie pour jeter les bases
de ce qui sera son ceuvre de predilection, son oeuvre
A lui. Son ceuvre a lui ? non; il ne voulait l'appeler
que I'oeuvre de Dieu. CEuvre d'avenir? de promesses
,certaines ? 11 ne sait. Se recruter sur place est difficile.
Si d'autres avant lui, autour de lui, en d'autres communaut6s, en ont fait 1essai, que quelques insuccs
ont dcouragks, M. Fargues n'a point connu le d6couragement. Les oppositions se sont lev6es, les d6ceptions
bien ameres sont venues ; la guerre ouvrit dans les
rangs de ses collaborateurs an vide immense, qui n'a
pas et& encore combl6.

Et I'ecole apostolique de Santiago par lui fondee,
entreprise et maintenue, compte a present ses vingt
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annees d'existence. Tous ceux qui y ont fait leurs etudes, n'eussent-ils point opt6 pour la carriire sacerdotale,ont garde a M. Fargues, ainsi qu'a leurs anciens
maitres, une tres sincere et tres profonde reconnaissance. Voici l'hommage de l'un d'eux, au nom de tous,
a sa vaenree m;moire. C'est encore El Diaro llustrado
qui recueille ces quelques lignes :
4 Par sa fermet6 et sa constance infatigables qui lui
faisaient consentir jusqu'au dernier sacrifice, par son
z6le a soutenir la gloire de Dieu et le bien de l'iglise,
il reussit a faire de sa chere ecole apostolique naissante un etablissement modele en son genre.
a Par centaines, des 6leves y ont passe, recevant le
bienfait inestimable d'une education tres chretienne,
en meme temps qu'une solide formation intellectuelle
et la culture la plus soignee. Un souvenir, pieusement
6mu, a cet insigne bienfaiteur ! II lui sera continue et
il nous sera salutaire.
iDieu voulht recompenser deja, des cette vie, cette
perseverance digne de tant d'eloges et cette noble
intrepidit6, en lui accordant de voir atteindre au
sacerdoce, dans sa bien-aimee Congregation de la
Mission, plus de vingt jeunes gens, lesquels, intelligents et devoues, d6ploient aujourd'hui un labeur
actif et efficace dont profite l'Iglise'et la Patrie. Ils
diplorentambrement la perte douloureuse du superieur
venere, du conseiller sage et prudent, du tendre pere
spirituel. Ce triomphe sublime, ce couronnement bienheureux de son oeuvre remplit d'une joie immense son
noble czeur sacerdotal et dut &tre I'adoucissement
c6leste des heures d'angoisse de son agonie. »
M. Fargues n'avait pas besoin d'ajouter aux annies
de sa course si pleine, pour etre assure que cette oeuvre,
aimee entre toutes, serait recue de tous ses collaborateurs comme un heritage sacre. Cette ceuvre avait
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dbbutt avec les pauvres ressources une petite
somme d'emprunt - que la Providence, dont les jalons
sont sfrs, dut fournir, des l'abord, a une caisse shche.
La Providence n'a jamais manque, par la suite, a qui
l'asecond6e enla suivant. M. Fargues a rendu, en effet,
la Congr6gation propri6taire d'une maison, a laquelle
sa position au centre de la ville donne une valeur tres
appreciable, ainsi que d'une maison sise a la campagne,
assez vaste pour recevoir et loger commod6ment, en
temps de vacances, 1'6cole apostolique, et ce, sans
nuire en rien a la r6gularit6 a laquelle la separation
r6glementaire oblige ses h6tes habituels de l'annee,
6tudiants et s6miparistes ; c'est la maison de formation
de Nuioa.
Fonder et entretenir ne serait rien, si, m&me groupant autour de lui les meilleures volont6s, M. Fargues
n'eft imprimi a son oeuvre une direction d'ordre et
d'esprit surnaturels. Lapense qui l'avait guid6 n'6tait
autre, ne pouvait etre que celle qui consumait d'angoisse le coeur de Notre-Seigneur, pens6e dont s'6tait
inspir6 saint Vincent et qui, jusqu' la fin des temps,
inspirera quiconque veut 6tendre le regne de JesusChrist dans le monde: abondante est la moisson, les
ouvriers en si petit nombre ! 11 y a pen de temps,
Mgr Fuenzalida, 6veque du diocese de Conception, la
commentait en ces termes, avec la chaleur d'Ame des
ap6tres :
( Abondante est la moisson : et c'est la foule innombrable des. enfants qui grandissent sans connaitre
Jesus; ce sont ces multitudes d'ouvriers qui peinent

dans I'ignorance des choses divines ; les foyers qui ne
regoivent pas les b6endictions du ciel ; tant de malades

qui meurent sans recevoir les secours religieux ; les
bourgades si nombreuses qui ne recoivent point leur
part de la parole divine, de l'administration des sacre-
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ments, o Fl'on ne cklbre point le sacrifice de la messe,
d'oi le culte est absent.
o Les moissonneurs sont pen nombreux; its ne suffisent pas A l'oeuvre qui les riclame. Les enfants
demandent le pain de la parole divine: personne qui
le leur distribue; les picheurs demandent A s'approcher de Dieu : personne n'est lU pour les reconcilier;
le people demande a cri des pasteurs : personne qui le
guide. Personne pour enseigner la sainte doctrine;
personne qui rende la paix aux consciences tourmenStes; personne qui bWnisse les famiUes nouvelles; qui
conduise les ames a Dieu. i
Dans un appel pressant & soutenir de prihres et
d'aum6nes l'oeuvre des vocations eccl6siastiques,
appel que M. Fargues adressait, sons forme de bulletin, auax mes'qui aiment Jesus, Almas que amais a
Jesus, et qui reste pour nous une sorte de testament
spirituel, il r6v4lait son propre ceur dans ces paroles
emprunt6es a 1'&v6que dont I'ame apostolique porte
le meme souci que le divin Maitre. C'est bien une
kcole apostolique qu'il voulait et de laquelle il eCt
volontiers 6cart6 tout ce qui l'aurait rapprochie, dans
ses programmes et son esprit, d'un enseignement positiviste, moderne et tout profane. Qui I'en blAmerait?
Qui lui d6nierait le droit de juger de telles opportuniths pr6sentes et pressantes ? Qui lui deniera encore
une vue juste, exacte, des n6cessitis du peuple catholique au milieu duquel il est venu vivre et mourir ?
Que n'eut-il pas fait, que n'eat-il donne. pour ritablir an plus t6t 1'oeuvre des missions ? Mais, precisemeat, cette 6cole apostolique, qui se continue sur
place par le seminaire et les etudes, prepare des
ouvriers pour les moissons d'ames qui leyent.
M. Fargues ne se contentait pas d'appels platoniques a ceux du dehors, d'exhortations a ses collabo-
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rateurs, ni m&me d'une surveillance large et lointaine.
Que de fois - presque autant de jours qu'il y en a
dans une annhe scolaire - ne l'avons-nous pas vu, la
ricitation du breviaire en commun terminie, passer
de 18 A la salle d'6tude pour y faire le soir, tous les.
Alves r6unis, la lecture spirituelle! Quelque imprevu
qui survint, et Dieu sait si la guerre les multiplia et
surajouta A ses charges, il 6tait lA toujours, dispose a

remplacer qui que ce fat et Aprendre a son compte un
certain nombre de classes chaque semaine.
M. Fargues a pay6 de sa personne, de ses fatigues,
de son d6vouement, de son enthousiasme aussi. An
cas ou quelque esprit moins optimiste eat besoin
d'Stre redressi, encourag6, au cas oi quelque esprit
juvenile et prompt eit voulu cueillir djaI les fruits
mars d'une ceuvre encore A ses debuts, comme il eat
volontiers rappel6 ce vers simple, charmant et plein :
Et les fruits passeront la promesse des fleurs.

SIls viendront apres nous; ils feront ce que nous
aurons fait, ce que nousn'aurons pas pu faire; ils nous
remplaceront; ils auront notre esprit; ils seront la...,
De quel coeur paternel ces mots nous furent dits, un
soir de conference! Ils sont inoubliables i qui les a
entendus cette fois-la. Et ces mots dans sa bouche
6voquant l'avenir donnaient le son d'une Ame qui s'oubliait, travaillant pour Dieu seul et les Ames, laissant
g&1nreusement A d'autres de voir lever la moisson Ia
oh lui-meme avait seme, renonant, et avec quel
enthousiasme joyeux! i l'esperance de recueillir le
fruit de ses labeurs. Assure etait-il que Dieu ne pouvait manquer a une ceuvre, A une mission plut6t, qu'il
lui avait confiee. Dieu, on l'a vu, I'a deja exauct en
partie.
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La, n'est qu'une part, cependant, de l'activit e&nergique, soutenue, de cet ami de Dieu.
M. Fargues etait directeur des Filles de la Charite.
Les d6placements sans doute sont faciles au Chili.
Mais le nombre des soeurs, quoique trbs insuffisant
pour tant d'oeuvres entreprises et a entreprendre,
d6passe trois centaines. La correspondance ne ch6me
pas. Et celle du d6funt est estimee a plus de cinq mille
lettres.
Et puis, voici M. Fargues faisant face aux devoirs
de sa charge de Visiteur. Qui a 1'exp6rience des
voyages dans certaines r6publiques de 1'Amerique du
Sud sait A quels imprevus quelquefois, a quelles privations toujours l'on demeure expose, lorsque des
trajets de plusieurs journ6es vous conduisent par les
sentiers des Cordillbres ou les pistes des hauts-plateaux, de t tambo n en c tambo ,, postes oil il faut
faire arr&t force, pour y prendre quelque repos, ou
pour y giter de nuit. M. Fargues, quelque coeur qu'i!
se donnat, n'6tait pas servi par un temperament
robuste. Que de fois, pourtant, il a endur6 les fatigues
de ses voyages de visite avec une 6nergie de fer! Mais
& peine arrivait-il an but que son endurance tombait,
vaincue par un effort excessif. 11 n'est point de visite
faite par lui & La Paz (Bolivie,3660 mitres au-dessus
du niveau de la mer) qu'il ne dit s'aliter presque &
son arrivee.
Cependant, s'oubliant lui-meme et dominant son mal,
il portait a tous et a chacun de ceux qu'il venait raffermir ou consoler un intra&t si paternel, qu'il captivait Ie coeur pour peu qu'on en eut. Comme il savait
toucher du doigt, sans qu'il y parit, les difficult6s on
d'une charge, ou d'une fondation! Comme il savait
reconnaitre les sacrifices accept6s! Avec quelle d6licatesse savait-il aussi en remercier, lui dont l'abord
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pouvait paraitre trop calme, trop peu communicatif,
trop efface En un mot qui n'a eu a se loner de s'etre
ouvert a lui? L'homme d'administration qu'il devait
&tre en ces circonstances savait nelaisser transparaitre
rien des ennuis d'ordre administratif qui venaient le
surprendre; il laissait toujours transparaitre un cceur
de pire et d'ami.
L'une des qualit6s principales de M. Fargues a 6t6
la mattrise de soi-m&me. Maitrise de soi, longanimiti,
patience constamment mises a I'6preuve par bien des
traverses, et des contradictions; a 1'6preuve surtout
par les accidents et les maladies ripeties. En France,
il 4chappe, une nuit, il ne sait comme, . une asphyxie
par le gaz d'6clairage; au Chili, une premiere fois, a
un accident de la rue : rencontre et choc de trois
automobiles, il est projet6 de l'une d'elles sur la
chaussie; une autre fois, A un .accident de chemin de
fer : une plaie profonde se declare a la jambe et lui
impose un long sijour a I'h6pital.
Abelly a rempli tout un chapitre (ce n'est pas,
certes! le moins emouvant) des maladies de M. Vincent et du saint usage qu'il en a faites. L'on peut, sans
trop de temerit, avancer que M. Fargues, aussi, en
ses maladies, a touchk i la perfection de vertu da
saint Fondateur. Sa vie, depuis son arriv6e au Chili,
s'est prolong6e dans la douleur, et sa douleur dans le
silence. C'est une carie de l'os de la m&choire sup6rieure qui oblige i une operation douloureuse : on
n'endort pas le patient, et c'est un confrere tbmoin qui
s'6vanouit a sa place. C'est une fibvre typhoide. C'est
cette maladie de foie qui le mine de longues ann6es,
que l'on combat lar une operation difficile, au cours
de laquelle la vie du patient est en danger; il faut la
finir trop t6t; trop t6t, car elle laisse des traces qui
ne disparaitront que beaucoup plus tard. La gu621
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risan vint cependaat. Futelle 'jamais complete ?
Malgre tous ces accrocs et d'autres.crises partielles,
M. Fargues .tait dura lui-mnAme..S'il est permis d'user
d'une eipressionlargement courantse dans Ie langage

d'aujourd'bui, (elle est ici de la plus ,rig.o~euse exactitude),ce n'est quae Joxsque sa santh riclamait des
soins imm6diats t qu'il se faisait porter malade m..

Taus ceux qui l'out approh6
bdans ses maladies
n'ont jamais entendu uie ,plainte sortir -de:sa bouche.
Lui d.emander s'jl souffrait gýnait sa sponse. 11 parlait alors, coamme

( un te6mamn

. Ainsi en fut-il

durant sa dernikre maladie.
L'espoir lui restait encore d.e guerir. II eft souhait&
quatre ou cinq ans de vie de plus. Ce ne fut pas
sans suarprise qu'il apprit que l'heure etait venue du
sacrifice supreme. II tait pret. Avec sa pi4th accoutume6, difiante comme aux jours ordinaires, en przsence .de ses confrxres et (de quelques Fillesde la Charit6, il recut les derniers sacrements au soir du samedi
28 jain, al 'h6pital du Salvador. Ce iui fut une occasien de .s'humilier en 6difiant une fois de plus toute
I assistance..Apr.sl'accusationpublique detrois fautes
commises a 1'occasion de ses foactions et charges,
accusation qui .fat iaite avec une lucidit6 absolue, il
pnt,.• la consolation de tous, ajouter que, certes, a il
n'avait jamais rie .eu contre personae ,. Avait-il
besoin del'ajouter? Et combien,parmi ceuxqui 6taient
prsents, n'enasent-ils pas pu lui crier leur juste

recornaissance?
P:is, ce furent deux longs jaurs d'agonie..La mort
venait, qu'il avait cru lointaine. 11 protesta vouloir
maurir comme il avait vecu : pourDie'u, rien que pour
Dieu. L'aQffce de la-commnmioraison de saint Paul lui
rappela.'antienne : bonum certamen certavi, c-rsum
cojnummavi, fAdem jsrvawoi : m rxelijso rtpitaest miki
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corona jusitiia quant reddet miki Domimus in illa,d4i
justu judex...IL aima rep6ter le texte da psaume;
repris-parJ.susen.croix : i manus tuas commendo spisitum merm.
Et. puiss aprs, avoir. encore veill aux demirres
mesnres d'administration que les circonstances impio
saient, ee fut le L" juillet, an jour de la f&te diu Trbs
Paccieux Sang de Notre Seigneur: que cette victirma
sacerdotale consomma son sacrifice.
Et- presque irrbsistiblement, I'on se sent port& a lui
appliquer presqu'a la lettre ce qu'Abelly nous rapporte
des derniers instants de saint Vincent, car ce fat, en
effet,. sur les quatre heares trente du matin que Dieu
le retira i lai.
Le corps fut transportd de: h6pital de Salvador a sa

maison de r6sidence. Jusqu'au surlendemain, jour des
funerailles, ce fut un concours spontan6 et suivi de
membresda clerg6 de la ville auprs duquel M. Fargues
jouissait de la .plus grande estime, des associations
d'Enfants de Marie conduites par les Filles:de la Charite, de bien des personnes du monde que sa pittb;

son, recueillement, son zeie avaient, sans qu'il i'efrt
jamais recherchi, attir6es a lui.
C'est qu'en effet, cette maitrise de soi-meme que
M. Fargues exerait avec une attention constante
n'avait rien de rigide ni de forc6. 11 tait abordable,

comme toutes les bonnes Ames. Il y avait chezlui charit6 et douceur toujours, toldrance quelquefois, et la
disposition constante a reconnaitre la volonte de Dieu,
et a s'y soumettre aussit6t reconnue. Et c'est la qj'il
cherchait i ramener aussi ceux qui le venaient consulter, on lui proposer quelque doute "on quelque
affaire; le Fiat voluntas tua est rest6 sa devise comme

l'abandon sa pratique. Et si parfois il rappelait tel ou
telle a cette v6rit6, il savait ne point prendre des airs
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de mystere, ou de sacrifi6 pour cela. 11 semblait avoir,
il avait horreur de tout ce qui est effusion fausse ou
forcie. Malgrk son air de froideur, ont pu dire
quelques-uns, il faut rectifier pour dire, de retenue,
cet homme vivait dans I'aise et la virit6. Du reste et
ce, sans ostentation jamais, il vivait avec Dieu, il
vivait de Dien, Dieu seul sans doute a su les secrets
de son ame; ce sont les secrets de sa grice et de ses
dons; et cette ame a habit6 dans le Caeur de Jesus.
Entre tous les cris d'appel du coeur blesse, elle a
entendu I'appel a la r6paration, elle l'a fait entendre
et surtout elle P'a constamment pratiqu6. Les sacrifices
e elle les a tous acceptes; elle s'en est
sont venus elle;
r6joui. M. Fargues, cet ami de Dieu, a su ajouter
encore a tous ses sacrifices qui lui sont venus dans sa
chair et dans son ame. Qui lui a vu faire une seule
fois une lecture inutile ou de distraction ? perdre une
minute de temps? Qui l'a jamais surpris a la recherche
d'une superfluiti ? En quoi a-t-il jamais cherch6 une
satisfaction personnelle? Sa bibliotheque ne contenait
rien que de grave et de solide. Son application, son
assiduit6 au travail itait de tous les instants. II n'est
plus. Son ceuvre reste. II I'a dit : il la continuera. ( Ce
que je n'ai pu faire sur la terre, je le ferai du haut du
ciel. n Ceux qui restent se feront un point d'honneur
de la continuer avec lui.
Et pour lui ressembler, rien de mieux que de nous
rem6morer ces deux delicieuses strophes qui nous le
peignent au naturel et pour lesquelles, s'adressant a la
Vierge, chacun de nous demande:
Ut sim castus et modestus
Dulcis, blandus, sobrius
Pius, rectus, circumspectus,.
Simultatis nescius

-

629 -

Eruditus et munitus
Divinis eloquiis,
Timoratus et ornatus
Sacris exercitiis.
N...
OBRA DE LA PROPAGACION DE LA FE, DELEGACION DE
CHILE.
-

1923.

M. Olivier continue la tiche commenc&e par
Mgr Terrien et par notre confrere M. George. Voici
les sommes qu'il a recueillies dans les diff6rents dioceses : Santiago, 57 375 pesos; Concepcion, 14959 pesos; Serena, 1666 pesos; Anard, 2837 pesos; Tarapaca, 363 pesos; Antofagasta, 765 pesos; ce qui fait
un total de 77 948 pesos.
-

1924.

Cette annoe Santiago a donn6 62 637 pesos: Concepcion 14981 pesos; Serena, 2134 pesos; Anard,
1929 pesos; Tarapaca, 432 pesos; Antofagasta, 682 pe-

sos; ce qui fait un total de 82797 pesos; 5 ooo de plus
que l'an dernier.
-

1925.

M. Fernand Olivier est nomm6, par le cardinal van
Rossum, directeur de la Propagation de la Foi, au
Chili.
Le directeur commence une 6dition chilienne des
Annales de la Propagationde la Foi.

COLOMBIE
II y a eu a Bogota, en aout 1924, une exposition des
missions'catholiques colombiennes.
Nos deux pr6fectures apostoliques d'Arauca et de
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Tierradentro avaient exposk de nombreux objets et
photographies.

PEROU
Leitre de sweur CHERBONNIER, j•ile de la Ckarid,
, M. VERDIER, Supirieurginndl.
MON TRts HONORE PtRE,

Votre benediction, s'il vous plait!
Connaissant votre desir exprimeinaguareje croirais
manquer a mon devoir en, gardant le silence au sujet
d'une f&te bien consolante, qui s'estelebr-e dimanche21 courant, dans notre chapelle inachevee, provisoireme"t pr6parte pour la circonstance.
1.y a deux si&cles et demi, prit naissance, au Pbrou,
una devotion qui, peu a peu,, est devenue populaire et
tend. .le.devenir de plus en plus ; elle a pour objet le
Christ pauvre, Cristo pobre. En voici l'origine : u En
1669, dans le couvent des R6verends Peres Augustins
de Lima, vivait un bon religieux nomm6 P. Jose, qui
se distinguait entre tous ses confreres, par sa grande
charit6 envers les pauvres et les malheureure; un jour,
on.vint le prier d'aller porter les derniers sacrements a
une pauvre negresse qui vivait dans un quartier recul 6
de la ville, tout pros de l'endroit oh I'on d6posait les
balayures des rues. Apres avoir rempli sa mission
prts de la moribonde, en sortant de la pauvre masure,
ii entendit des plaintes : s'approchant alors du lieu
d'oi elles semblaient venir, re P. Jos6 aper9ut un
pauvre'infirme, convert de boue, assis sur les ordures;
il avait la tete appuybe sur sa.main, ses traits taient
empreints d'une- indicible souffrance, et sax voix lan-
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guissante faisait entendre.de faibles gen issements.
.( Que fais-tu ici,mon frre, dansce lieu si malpropre?

a lui demanda le religieux. -

Helas.! rpondit .e

u pauvre, vumapauvreti et mes infirmit6s incurables,
u je n'ai pas trouvi d'autre lieu pour me reposer.-

,c Viensavec moi, poursuivit le P. Jos6, au couventje
M te soignerai.- Impossible, riponditl'infirme, jesuis
trop faibleet mes douleurs m'empachent de marcher. s,
Alors, le religieux, n'Acoutant que sa charit,. le charge
sur ses 6paules, et l'emporte jusqu'a son cauvent,
situ6 .kune grande distance sans 6prouver de.fatigue.
Puis d&chargeant son fardeau dans sa-cellule, sur son
propre grabat, il se met en devoir de .lui laver le

pieds : mais 6 prodige! a mesure que la boue se detache, le religieux apercoit de larges cicatrices Ae
clous; puis lavant les mains, les m&mes cicatrices.se
presentent igalement a ses regards itonn;s; .aors
regardant le visage du pauvre, il l'apercoit tout resplendissant, pendant.quesavoix prononce.cesparoles:
a Tu as 6t6 mon refuge dans ma tribulation, fais de
ý* mMme pour les pauvres incurables, qui sontles reprhA ces mots. Notreu sentants de mes souffrances.
Seigneur, car c'6tait Lui, disparut, laissant le religienx
Yivement impressionne et rempli d'an zile.ardent pour
x6aliser le desir exprime par son h6te divin envers
les pauvxes infirmes.
Tous les d6tails de cette apparition resterent gravis
dans la pensee et la m6moire du P. Jose, la posture du
corps, 1'expression de souffrance, imprimee sur.les
traits emaciis et abattus du Sauveur; aussi c'zst
d'aprbs les indications pricises fournies par l'heureux
privil~gi., qu'on fit faire une statue. Puis le religieux
se mit en quite, et les aum6nes nombreuses recueillies
dans la ville .de Lima lui permirent de faire construire pour les incurables, un hospice nommne Re-
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fuge ,, dans la chapelle duquel se venere la statue, et
oi les ex-voto nombreux attestent la puissance et la
misericordieuse bonte de Cristo pob'e.
De Lima cette devotion se repandit dans les provinces; c'est ainsi que, depuis une dizaine d'annees,
une statue semblable a. celle de Lima est vCnere dans
notre chapelle provisoire, en attendant d'avoir un
autel dans celle qui se construit. Chaque ann&e, au
mois de septembre, la fete de Cristo pobre se celebre
avecbeaucoup de pompe a Jauja; mais cette annee elle
a rev&tu un cachet plus solennel encore, par la presence de S. Gr. Mgr Ruben Berrua, eveque du diocese de Huanuco dont Jauja fait partie.
Le jeudi I8 commenca unl tnidruunm pr&chb par an.
Reverend Pere Franciscain qui dut &treaide pour
entendre les confessions, tant elles furent normbreuses; aussi le dimanche matin, a sept heures, la
foule fut compacte a s'approcher de la Table sainte.
Monseigneur arriva a neuf heures, accompagne d'un
nombreux clerg6, de son secretaire, du superieur des
Reverends Peres Franciscains du couvent d'Ocopa et
de trois de ses religieux; la chapelle, quoique spacieuse, etait trop petite pour contenir la foule, devaat
laqnelle se deroulerent les majestueuses ceremonies de
la messe pontificale. Apres l'evangile, le R&verend
Pere Predicateur monta dans la chaire improvisee, et.
alors nous eumes le spectacle imposant de cet immense auditoire compose de toutes les classes de la
societe, ecoutant, silencieux et recueilli, le jeune orateur, qui, d'une voix claire et vibrante, proclamait les
bontes, les misricordes sans nombre du Dieu de charite. Puis, quelques instants plus tard, entre les mains
du Pontife s'immolait la Divine Victime, en ce lieu,
autrefois desert, ou jamais dans le cours des siecles le
sang divin n'avait etC repandu, oiu jamais peut-etre le
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nom de Dieu n'avait &t6 prononce. Ce fut un moment
d'indicibles emotions pour vos filles de Jauja, mon
Tres Honor6 Pere; il leur fut doux de penser que
desormais cette chapelle serait la demeure du ToutPuissant; qu'll ferait d6couler de la, comme d'une
source abondante, ses faveurs divines sur toute la contree.
Un orchestre installi dans la tribune, et admirablement dirig6 par un pretre italien, avait rehauss6
l'Nclat de la cir6monie, en ex&cutant une messe de
( Perosi- , et la fanfare avait jou6 des morceaux
choisis. A onze heures, la procession s'organisa; nos
trois cents enfants du college suivaient la croix; venaient ensuite les Enfants de Marie suivant leur bannitre; puis un groupe de mignonnes fillettes, habillbes
en petits anges pricedaient le brancard de Cristopobre,
qui fut port6 constamment par les messieurs les plus
distingu6s de la ville; tous sans exception, voire
meme le sous-prifet et le maire, se succ6ddrent pour
remplir ce pieux devoir. Derriere suivait la foule, ozi
grands et petits, riches et pauvres 6taient confondus;
la procession traversa les principales rues de la ville,
au son de la fanfare, et dans le plus grand ordre. Des
soldats encadraient les longues files, et rendaient le
spectacle plus imposant encore. Enfin, vers midi, la
procession rentra, et la nombreuse assistance se dispersa. Seul Monseigneur resta a la maison avec sa
suite, et accepta simplement le diner que nous avions
prepare. A trois heures eat lieu le salut du saint Sacrerent, et Monseigneur nous quitta, apres nous avoir
donn6 sa paternelle b6n6diction, nous laissant sous la
douce impression de cette belle f&te, qui fut un veritable triomphe pour Notre-Seigneur, le Cristo pobre,
Celui quc nous allons continuer de servir avec un nouveau zele, dans la personne de nos pauvres poitri-
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naires, qui sont, comme It l'a dit Lui-meme au P. Jose,
la vivante representation de ses douleurs.
Vos files de Jauja, mon Tres Honors Pere, ont
gard6 an inonbliable souvenir de cette journee, qui
fut- un v6ritable et magnifique acte de foi de la part
de la population de la ville, et meme de la campagne,
car les paysans de cette contree ont une ardente d6votion a u Taita pobre ),comme ils l'appellent. Chaque
dimanche, apris avoir vendu leurs denr6es, avant de
retourner dans la montagne, ils ne manquent jamais de
venir prier devant le a Taita u, en faisant briler un
cierge. Et Notre-Seigneur r6pond Ala confiance de ces
pauvres montagnards, err leur accordant I'objet de
leUrs demandes, car les ex-voto tapissant son brancard-enrsont la preuve certaine.
Lorsque j'arrivai &Jauja, je ne connaissais pas cette
devotion et ne pouvais- m'empecher de sourire, en
voyant le d6sespoir comique de ses d6vots de chaque
dimanche; lorsque avant le salut du Saint-Sacrement on
allait iteindre les-cierges allum6s devantla statue ; ma
surprise-augmentait encore en les voyant sortir pendant
la b6nidiction et revenir ensuite allumer de nouveau
leurs cierges. Peu leur importe & eux la blanche hostie
qui est notre Tout a nous. Elle est trop petite pour
attirer leurs regards ; tout leur culte est pour son
image;
Pauvres gens ! leur ignorance est leur excuse, et il
nous est difficile de- les d6sabuser, car ils parlent un
idiome different dans chaque peuplade. C'est par la

g6neration actuelle, par les enfants qu'ils envoient
dans nos classes, que la pure doctrine de l'vangile
p&~ntrera peu &pen clans ces families Ademi civilis6es
et encore- imbues:de coutumes superstitieuses. NotreSeigneur-se contente de ce culte exterieur, en consideration deleur ignorance et se plait a r6compenser

-- 635 leur conflaace par des faveurs nombreuses et parfois
inesp6eres.
Un jour, moi aussi, je oaulus 6prouver-sa puissance,
,en lui demandant de gurirune pauvre demme, ayant

une,fistale I la jambe, que je pansais en vain depuis
huit mois. Le -docteur me disait que je perdais man
temps et que jamais ,elle ne gubrirait ; mais ( Cristo
pobre ) .et pitik de cette-femme et, huit jours aprbs
ma demande, sa,plaie tait ferm6e ; elle put retourner
dans sa famille, ic elle jouit depais d'une parfaite
sant.. Au .mois de fCerier de -ette annie, j'en obtins
une.autre faveur ; en voici .'histoire : n'ayant pas de
mosaiques pour paver Ja chapelle en. construction, et
pas d'argent.non plus pour en acheter, je confiai mon
embarras A t Cristopobre n. Tout a coup I'id6e me vint
d'aller les dentander an Pr6sident de la R6publique :
c'etait -une id6e tnmeraire, car je dois vous avouer a
ma confusion, Mon TrEsIHonord Prxe, quele ban Dieu
Sm'a refusr

Ie don desJlangues. HIlas

!...

de toutes es

smurs franj.aises -nvoydes au Perou, aucune certaineanent mne danature autant que moi le langage usit6 &
Lima,.au point gue,parfois mes auditeurs chuchotent
.avec un air de compassion : (ipauve espagnol !... ,
Donc c'6tait plus que timeraire. Cependant cette id6e
.m'obs6da an point que je quittai Jauja, bien d6terminCe .la anettre A excxution. Pendant le voyage, je
prgparai monplan:je demanderais d'abord la permissian ,.ma:soeur Visitatrice, puis j'irais prier une bonne
dam qe:que e cnnais, qui est amie du Pr6sident, de
an'obtenir une audience. Et de fait, j'obtins sans dif'ficultla permission etl'audience, et, l'heure marquee,
accompagn6e de la dame en question, je me rendis au
palais :endant quatre longues heures,,nous attendimes
dans le salon dorf, ou j'4prouvais.un v6ritable malaise,
du
.airpalais ne vaut pas celui de Jauja .
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Je profitai de cette longue attente pour preparer
des phrases correctes en espagnol, afin de bien pr6senter ma supplique, je priai aussi la dame de me
venir en aide au cas oii le mot convenable ne me
viendrait pas assez vite. Enfin notre tour arriva et
mon coeur battit en entrant dans le grand salon oi le
President nous attendait debout; il r6pondit aimablement au salut que je lui adressai, puis nous d6signa
des sieges, pendant que lui-meme s'enfoncait dans un
fauteuil aussi moelleux qu'un 6dredon. J'avais eu &
peine le temps de penser: a quel dr6le de fauteuil !
que je m'6croulai moi-meme (c'est le mot) dans ua
fauteuil aussi moelleux que le sien. La surprise de
cet enfoncement subit fut telle que j'oubliai du coup
les belles phrases que j'avais compos6es avec tant de
soin.. Pourtant c'ktait le moment de presenter ma
requete; je le fis tant bien que mal, avec des fautes
assez notables, sans doute, car la dame se crut oblig6e
de m'excuser, disant : a Excellence, ma Soeur ne parle
pas tres correctement I'espagnol. n Celui-ci se contenta
de sourire et me dit : - Je vous ai tres bien comprise,
ma Sceur, et je suis heureux de irous accorder les
mosaiques de votre chapelle, le ciment pour les poser,
et soixante livres pour la main-d'ceuvre ; en retour, je
vous demande de prier pour moi. » Je le remerciai correctement cette fois i-puis je quittai le palais avec un
soupir de soulagement. U 6tait sept heures et demie,
heure indue & Lima. J'arrive. a Sainte-Th&rbse, la
grande porte est fermee; je -frappe, discretement
d'abord, puis un peu plus fort, puis avec une pierre,,
peine perdue ! on ne m'entend pas. Les paroles de
la rigle me revenaient a la m6moire : i Elles fermeront
la porte a six heures en hiver , ; or, nous sommes en
hiver et il est sept heures et demie ; donc je n'ai pas
de reclamation a faire j'entrai par une avtre rue; il etait
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huit heures moins le quart, la recr6ation allait finir

lorsque j'entrai & la Communaut6. J'eus le temps
cependant de raconter 1'heureux r6sultat de ma d6marche,dyi jen'en doute pas au pouvoir deu Cristopobre ,.
Enfin, ce mois-ci, je recus une troisieme faveur.
Comme vous le savez, mon Tres Honor6 Pere, pour
payer la main-d'euvre de la chapelle nous n'avons que
le produit des aum6nes faites a cette intention. Le
I"r septembre; nous n'avions plus que vingt et un soles
dans la bourse; j'allai exposer ma situation i a Cristo
pobre n, disant : c Mon Dieu, envoyez de l'argent pour
payer vos ouvriers samedi n; puis je partisau courrier,
esperant y trouver une reponse. Ma confiance ne fut
pas trompbe, car j'en rapportai un pli imanant du
ministere des Cultes, contenant une forte somme pour
la construction de la chapelle. Vous comprenez mon
impression, mon Tres Honor6 Pere; la bienheureuse
feuille me tremblait dans les mains pendant que je la
lisais et relisais, craignant une erreur, car je n'avais
fait aucune demande a personne, sinon A a Cristo
pobre ,. Done je n'avais pas a douter, c'6tait Lui qui
me 1'envoyait. J'appelai nos saeurs pour leur faire partager ma surprise et ma reconnaissance.
J'ai tenu & vous donner ces details, mon Tres
Honore Pere, afin de vous procurer la :'nsolation de
savoir que le secours divin accompagne toutes vos
filles, sans en excepter celles qui, au deli des mers,
jusque - sur les hauts monts de la Cordillere des
Andes, s'efforcent de procurer la gloire de Dieu, en
Lui gagnant des ames.
Soeur CHERBONNIER.
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PARAGUAY
Asunci6n. - On a Atabli une ceuvre dioc6saine pour
le siminaire, afin de divelopper les vocations sacerdotales ;les directeurs sont nos confreres, M. Kubler, recteur du s6minaire, et iM. Meyer, professeur du meme
ktablissement.

VARLETES
JEAN LE VACHER
SA CORRESPONDANCE. - GHOIK'DE QUELQUES LETTRES
par M. GLIIZES

(Suite)
Avec le titre de Vicaire apostdlique .d'Alger, auquel
fut ajoute depuis celui de Vicaire apostolique de Carthage, Jean Le Vacher avait conserve tous ses pouvoirs
sur Tunis. Deux Capucins de Sardaigne, esclaves,
qu'il racheta en quittant cette ville pour tenir sa place,
n'y itaient pas rests 'longtemps. Tn religieux franciscain, gui y vint de lui-meme, y causa des d6sordres.
Un autre Capucin, esclave A Alger, rachet6 par le
Vicaire apostolique, avec 1'obligation d'aller a Tunis
pour trois ans, ne tint pas son engagement. C'est pour
le remrplacer que le procureur gCneral des Capucins, .a
la demande de JeanLe Vacher, .envoya d'autresireligieux qui finirent par s'htablir A Tunis. Nous prendrons deux lettres dans la correspondance du Vicaire
apostolique avec les missionnaires de cette ville.
II 6crit, le 17 avril 1672, A un pretre s6culier, Marcel
Costa, qu'il avait nomm6 pro-vicaire avant 1'arriv6e des
Capucins :
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u Riverend Monsieur;

t Bien que fort emphch par les occupations dans
lesquelles je me retrouve, je ne puis neanmoins laisser
partir ce navire, qui quitte ce port, sans vous &crireet
vous faire savoir de quelle consolation m'a 6th votre
tres'chbre lettre du 22 f6vrier. Jei'ai recue il y a huit
jours et j'aiappris la consolation-que vous avez donne
aux pauvres esclaves qui sont ABizerte et la devotion
*quevous leur avez inspiree-dans votre dernier voyage.
J6sus-Christ Notre-Seigneur en sera un jour votre
recompense surabondante pour 1'fternite6
c Je vous ai &crit plusieurs fois, et par diverses
commodites, au sujet de ce bon religieux de l'ordre de
Saint-Frangois, le- P. Elzar, venu P'ann6e passee de
Tabarque a Tunis, pour vous dire que je ne pouvais
nullement consentir A son sbjour dans cette ville, lui
ayant 6crit de profiter de- la premiere occasion pour
en partir et s'en-retourner dans sa patrie. J'espere que
vous aurez A.pr6sent requrmes lettres et que le bon
religieux sera repass6 A Tabarque ou en France.
( Vous avez trbs bien fait d'accorder aux chr6tiens
libres et esclaves de Tunis la dispense du laitage.
J'espere que vous aurez fait de meme pour ceux de
Bizerte. Vous m'avertissez qu'en cette ville vous avez
transport6 Ie tableau de saint Roch de la chapelle
*d4di6e A ce saint en la chapelle de saint Joseph a
cause de l'ind6cence o~ il se trouvait, ce qui ne peut
provenir que- du peu de d6votion des chrbtiens' diu
bagne plac6 sous la protection de ce saint. Ils sont en
veritA en petit nombre, mais ils auraient pu procurer
que les Turcs qui vont boire dans leur taverne ne perdissent point le respect df A cette sainte image et a sa
-chapelle, comme ont fait leurs pr6decesseurs lorsque
je r6sidais a Tunis.
a Je reste bien consol de ce que vous avez rbussi
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a

faire cesser les diff6rends et les d6sordres causes a
Tunis par le P. Antoine de Seravezza et qu'ainsi tous
les chr6tiens sont en paix. J'espere que vous aurez
concede, de notre part, aux deux vertueux religieux,
I'un de la compagnie de Jesus et I'autre de l'ordre de
Saint-Francois, nouvellement faits esclaves a Tunis,
'autorisation d'administrer les sacrements et de
pr&cher l'lvangile.
u Vous me ferez savoir, a votre commodite, si un
paquet de lettres que je vous ai envoye le mois dernier
vous est arrive. Je me recommande a vos prieres et je
suis en 1'amour de Notre-Seigneur Jesus et de sa tres
sainte Mere, votre tres affectionn6 serviteur,
u Jean Le VACHER, Vicaire apostolique.
,
La peste avait enlev6 en 1676 les missionnaires de
Tunis. Deux religieux capucins 6taient envoyes pour
prendre leur place. Jean Le Vacher r6pond le4 octobre,
a l'un d'eux, le P. Vincent de Frascati, qui avait
devanci l'autre :
c Reverend Pere,
a La lettre que vous avez ecrite le 22 du mois dernier m'est arrivee le 2 de ce mois, avec la copie du decret
que la Sacr6e Congregation de la Propagande vous a
accord6 pour la mission de Tunis, a la condition que
vous receviez de moi les pouvoirs n6cessaires. J'ai
appris avec uxre singulibre consolation par cette lettre
votre heureuse arrivee en cette ville, vu la grande
n6cessit6 que cette pauvre Pglise avait d'un missionnaire, car les chretiens libres et esclaves s'y trouvaient

comme des brebis sans pasteur, tous les pretres, Apart
un, y 6tant morts de la peste, avec le vertueux P. Charles
d'Anc6ne et le z616 M. Marcel Costa. Je ne doute pas,

Reverend Pere, que les chr6tiens, A votre arrivee A
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Tunis, n'aient temoign6 une singulibre all6gresse, qui
aurait 6t6 plus grande encore, si le Rev. P. Chrysost6me de Genes, votre compagnon, s'y fat trouvb. J'ai
r6Cu une lettre de lui du Ig avril par laquelle il
m'avise de Genes qu'il avait retard6 son passage a
cause de la peste qui sevissait A Tunis. Par la premiere
commodit6 qui le pr6sentera pour Livourne ou pour
Genes, je l'informerai qu'elle a entibrement disparu.
c Votre Reverence ayant recu a son arrivee & Tunis,
des mains de M. le Consul de France, les lettres que
je lui avais envoyees pour vous et pour le Rev. P. Chrysost6me, votre compagnon, vous pouvez sans difficult6
aucune exercer les pouvoirs de votre mission en vertu
de l'autorit6 que je vous conferais par la lettre envoy&e
a votre compagnon, lequel, et non vous, je d6clarais
et constituais par cette lettre patente pro-vicaire apostolique de Tunis.
4 Mais puisque Votre Rev6rence m'avise, par sa dernitre lettre, qu'i cause de I'absence de votre compagnon, il serait expedient, pour le bien de cette pauvre
Aglise, de vous d6clarer aussi pro-vicaire apostolique
jusqu'i son arrivee, je vous envoie la patente que vous
d6sirez avec les facult6s pour votre mission.
<<Je ne doute pas que dans les lettres et les papiers
du difunt Pere Charles d'Anc6ne et de M. Marcel
Costa vous n'ayez trouv6 les avis necessaires pour la
direction de l'Iglise de Tunis, en laquelle Votre
Rev6rence ne fera aucun changement important sans
m'en avoir inform6.
<<Vous me dites que les pretres qui sont a Tunis
prenaient une demi-piastre pour la c6elbration d'une
messe basse, mais qu'ayant trouv6 qu'on ne payait
qu'un double, vous avez fait qu'ils s'en soient content6s. J'ai, Rev6rend Pere, pendant les vingt annees
de ma residence continue a Tunis, tax6 la messe basse
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un ral, qui fair six aspres et demi, monnaie de
icette- ville; et i-un double ou treize aspres- la messe ,
chantfe, et jamais on n'a pay6 davantage. On paie la
m&me chose dans: cette' citCd'Alger, bien qu'on pit
demandei plus a cause du grand nombre des pr&tres
esdaves. auxquels leurs mattres ne donnent- rien ni
pour le vivre, ni pour le v8ttement, et qui doivent payer
cfiacun trois. pi&ces de huit tous les mois- pour ce
qu'on appelle 1 lune; Ce serait, en vkrit6, un abus
scandaleux si les pretres pritendaient plus- en, Barbarie des esclaves chretiens pour Ia messe que ce que
donnent les personnes libres- en chrtient)..Je n'entends pas emp&cher la charit- des personnes pieuses
et accommod6es, elles peuvent offrir pour la messe ce
qu'eilesveulent, mais vous devez savoir qu'on ne peut
pas exiger d'un.esclave pour une messe plus d'un r6al.
morts- de la
(c L'argent laiss6 par les chr&tiensw
peste',Tuniis devrait etre mis dans la caisse de SaintAntoine; avec un memorial ou tout soit: distinctement
specifi& et d6clare, en-prsence des officiers de SaintAntoine; des espaliers et des autres officiers des chapelles de- Tunis, et cet argent distribu6 aux pretres,
selon leur nombre, pour taut de messes, si telle est
fintention des- d6funts; sinon' il serait r6parti pour
secourir les esclaves les'plus- n6cessiteux, ou employe
a acheter les choses nacessaires aux chapeiles ou a
reparer'les murs du cimetiere de Saint-Antoine, on
reposent les corps de tcus les chr6tiens morts Tunis.
c L'archeveque de Carthage etant morte depuis
quelques ann6es, lIe Souverain- Pontife, inform6 du
d6ces de ce bon prlat,m'a-nomm6 Vicaireapostolique
de- I'tgIise, de la ville et du diocese de Carthage.
(C'itait en- 'anne 1671 .)
w*Vous m'aurier fait grand plaisir si, dans- votre
derniire lettre, ou vousL me parlez de ce bon prftre
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sicilien qui est & Tunis, vous m'aviez fait savoir pour
quel motif il s'est rendu dans cette ville et depuis
combien de temps il s'y trouve. Vous vous en informerez avec prudence et m'en aviserez par la premiere
commoditi. Je m'Etonne que ce pratre ne m' ait pas
ecrit pour obtenir la permission d'administrer les
sacrements. Si vous apprenez qu'il ait encouru quelque
censure, vous le renverrez au plus t6t en chr6tient6.
( J'avais .oubli6 de vous dire que le P. Chrysost6me, votre compagnon, me ,prevenait dans sa lettre
qu'en consid6ration de son &geavanc6 et.de ses infermnit•s, on lui *vait accorde un frre laique de 'oerdre
pour le servir. Vous devriez, vous qui connaissez .ce
Pere, aviser, si vous ne I'avez dijk fait, qu'on envoie
un autre religieux A sa place, va que la -mnoison est
grande a Tunis et que es. ouvriers sont peu.nomb=eux.( Votre R.verence.me .donera, par.toutes les .occasions, des nouvelles-de sa-santiet de l'4tat detl']glise
de Tunis. Je me recommande i .vos prieres et je sui§,
en l'amour de Notre-Seigneur j6sus-Ghrist et de sa.
M.re tres bienheareuse, Rdverend XPer, votre .trsaffectionn6 serviteur.
-a JEAN 1JE VACHER, Vicaire apastolique. a
,t Je salue dans le Seigneur tons les pretres qui sont
&Tunis et je me recommande-i leurs prieres.
« Si je le puis je vous enverrai par cette pr6sente
occasion l'huile sainte pour les malades. ) (Archives
de PArdcevhcki de Carthage.)
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Ce titre de Une Rose empourfrie est emprunte & Philippe Le Vacher
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-de Pierre Bourgoin, disait : a Cette esquisse reprtsente une rose fort
agreable k la vue et d'une trbs suave odeur, une rose que n'ornent pas
des teintes fugitives, mais empourpree du sang pr6cieux du martyr.
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n'est pas exag6re et il Iui semblera respirer le parfum d'une rose
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F. PORTAL, pr&tre de la Mission. Une C7oisade de
prikres et le mouvement d'Oxford.
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pour provoquer un mouvement de prikres en faveur de la conversion
de I'Angleterre. Une note de la page 23 montrera la n4cessite de cette
croisade : a Les catholiques anglais Cvaluent gen6ralement a dix mille
environ le nombre des conversions annuelles. Ce chiffre consid6rable
ne doit pas cependant engendrer des illusions, car s'il y a des gains if y
a aussi des pertes. Parmi les catholiques anglais, les uns disent que
lea pertes i'emportent sur les gains, d'autres qu'il y a 6quivalence. i
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kmilie Burkert, a Salzbourg (Autriche); 42, 16.
Maria Santos, a Pernambuco (Br6sil); 59, 34.
Hel1ne Fornelli, &Casamicciola (Italie); 66, 4o.
Amadora Carande, &Carabanchel (Espagne); 73, 4o.
Maria Ezqilerra, a JMadrid; 58, 34.
Maria Esnal, & Madrid; 82, 57.
lmilie Caramel, A Rochefort; 45, 26.
Marie Schmitz,

A Cologne,

42, 17.

Veronica Fialkowska, a Cologne; 42, 16.
Adelaide Muti, A Naples; 33, 5.
Rathel Bacigalupo, i Ittiri (Italie); 35, i3.
Adele Calzia, &Brescia (Italie); 77, 55.
Marie Polak, a Wostka (Pologne); 54, 36.
Gregoria Medina, i Valdemoro (Espagne); 54, 3o.
Francisca Peiro, a Las Palmas; 77, 58.
Pia Altuna, & Grenade; 78, 54.
Josefa Garay, i Jerez (Espagne); 86, 67.
Henriette Delorme, & Avallonu 29, 5.
Malvina Lemaire, & Clichy; 66, 40.
Augusta Vasselin, & Pau; 81, 56.
St6phanie de Vadsal, & Kouba; 8z, 58.
Anne Boisson, k Montolieu; 73, 5i.
Sophie Kible, & Graz (Autriche); 53, 27.
Claire Rolwich, i Dult (Autriche); 73, 4o.
Antoinette Heissenberger, & Dult (Autriche); 61, 40.
Cristina Rodriguez, a Valladolid (Espagne);6 , 40.
4
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Maria Goni, a Bujalance (Espagne); 52, 33.
Josefa Altuna, a Alicante (Espagne); 56, 32.
Ana Gonzalez, a Grenade (Espagne); 67, 45.
Maria Poblet, I Grenade (Espagne); 68, 37.
Petra Val, a Astorga (Espagne); 43,.23.
Ramona Idoate, a Rincon (La Havane); o8,53.
Marguerite Cliffort, a Dallas (Etats-Unis); 54, 27.
Marie O'Brien, A Waco (Etats-Unis); 59, 29.
Maria Rossino, a Savigliano (Italie); 96, 65.
Maria Cazamajou, a Flores (Republique Argentine); 86, 67.
Marie Zupanec, I Ljubljana (Yougo-Slavie); 28, 5.
Angele Orazem, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 20, 3.
Elisabeth Ursej, & Celje (Yougo-Slavie); 25, 2.
Francoise Charraire, au Coteau; So, 56.
Marie Ciri, a Montolieu; 48, 12.
Marie Vacher, a Clichy; 87, 64.
Louise Ruffel, a Albi; 8a, 57.
Marie Butin, a Acireale (Italie); 85, 67.
Rosi Cleofe, a Florence (Italie); 59, 37.
Joarina Oliveira, a Rio de Janeiro; 47, 15.
Marie Halle, N Dumferline (lcosse); 69, 37.
Jos6phine Marlowe, a Boston Spa; 64, 42.
Josefa Alcorta, k Elche (Espagne), 73, 49.
Maria Llacer, a Valencia (Espagne); 60, 35.
Maria Olano, a Carabanchel (Espagne); 77, 56.
Francisca Zugazaga, a Tudela (Espagne); 65, 39.
Louise Girodias, a Saint-Nicolas-du-Chardonneret,
83, 59.

Hortense Clement, a Chateau-1'Eveque; 59, 3o.
Elvire Garde, a Chiteau-l'Eveque; 81, 62.
LDonie Colin, a Clichy; 52, 29.
Marie Pelisson, a Beaune; 64, 40.
Feliciti Bona, A Varano (Italie); 8t, 58.
Marguerite Capella, a Milan (Italie); 86, 66.
Marie Vella, A Palerme (Italie); 78, 56.
Elisabeth Buonomo, i Teramo (Italie); 86, 66.
Regina Redaelli, a El-Biar (Algerie); 28, 5.
Rose Rotnik, A Ljubljana (Yougo-Slavie); 37, 5.
Ferdinande PNrillieux, 1 Clichy; 83, 59.
Flavie Houles, a Clichy; 88, 58.
Marie Laffon, a Arras; 79, 51.
klodie Jouglet, a Neuilly; 75, 54.
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Sara de la Cueva, a Neuilly; 53, 21.
Marie Villet, a Cbhtel-Saint-Denis; 41, i5'
Angele Potel, Maison Principale, k Paris; 76, 41.
Jeanne Duthu, a Montevideo (Uruguay); 86, 65.
Filomena Golobart, 5 Las Palmas; 81, 63.
Humiliana Aguirre, & Elorrio (Espagne);3o; io.
Carmen Perez, k Valdemoro (Espagne); 47; 3o.
.Maria Moriones, k Grenade (Espagne); 87, 64.
Marie Thomson, a Albany (ltats-Unis); 88, 651
Caroline Pintaldi, Naples; 65, 42.
Marie Lorber, a Szekszard (Hongrie); 51, 33.
Marie Koukoly, & Budapest (Hongrie); 25, 4.
Hedvig Vadkerti, A Gyula (Hongrie); 38, IS.
Marie Garros, a Blaye; 88, 70.
Marie Viza, a Barcelone (Espagne); 78, 54.
Maria Santos, a Molo (Iles Philippines); 40, i5;
Indalecia Barrutia, a Madrid; 75, 55.
Ana Sala, 1 Hoznayo (Espagne); 70, 47.
Pierrette Paupe, a Loos; 86, 65.
Marie Penot, Maison Principale, a Paris; 6•, 4o.
Leonor Barros-Gomes, &Algrange; 56, 35.
Armandine Lardeur, a Madrid; 78, 57.
Jos6phine Poncet, aux Marches; 63, 37.
Maria Mancini, h Jesi (Italie); 68, 45.
Edvige Tombesi, a Castiglione (Italie); 59, 37.
Clotilde Amery,.a Sienne; 79, 53.
Hlene Hoppe,

a

Chelmno; 27,

2.

Veronique Fialkowska, , Cologne; 42, 16.
Margaret Mulvany, a Glasgow (Ecosse); 36, 4;
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EUROPE
FRANCE
PARIS ET LES DEUX MAISONS-MtRES

17 avwil 1925. - C'est en ce jour qu'il y a trois
cents ans fut sign6 le contrat de fondation de la Congr6gation de la Mission.
Relisons avec pi6t6 ce document qui doit nous ktre
cher entre tous.
Par devant les notaires et garde-notes du roi, notre
sire, au ChAtelet de Paris soussign6s, furent presents
en leurs personnes haut et puissant seigneur Messire
Philippe-Emmanuel de Goody, comte de Joigny, marquis des Iles-d'Or, chevalier des ordres de Sa Majeste,
conseiller en ses conseils, capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, son lieutenant
geniral es mers du Levant et g6neral des galkres de
France; haute et puissante dame Francoise-Marguerite de Silly, baronne de Montmirail, etc., et son
4pouse, dudit seigneur son mari autorisee pour 1'effet
des pr6sentes; lesquels, de leur bon gre, franche et
libre volont6, ont unanimement et conjointement dit
et declare lue, Dieu leur ayant donn6 depuis quelques
ann6es en q•ae d6sir de le faire honorer tant en leurs
terres qu'autres lieux, ils auraient consid6re qu'ayant
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plu a sa divine bont6 pourvoir, par sa misericorde

infinie, aux n6cessites spirituelles de ceux qui habitent
dans les villes de ce royaume par quantiti de docteurs

et religieux, qui les pr&chent, catechisent, excitent et
conservent en 1esprit de d6votion, il ne reste que le
pauvre peuple de la campagne, qui seul demeure
comme abandonne.
A quoi il leur aurait sembl qu'on pourrait aucunement remedier par la piense association de quelques

ecclesiastiques de doctrine, pi&t6 et capacit6 connues,
qui voulussent renoncer taut aux conditions desdites

villes qu'a tous benefices, charges et dignites de
1'1glise, pour, sous le bon plaisir des pr6lats, chacun
en I'6tendue de son diocese, s'appliquer entierement
et purement an salut du pauvre peuple, allant de village en village, aux depens de leur bourse commune,
precher, instruire, exhorter et cat&chiser ces pauvres
gens et les porter A faire tons une bonne confession
gen&rale de toute leur vie passie, sans en prendre
aucune r6tribution en quelque sorte on manihre que
ce soit, afin de distribuer gratuitement les dons qu'ils
ont recus de la main lib6rale de Dies.
Et pour y parvenir, lesdits seigneur et dame, en
reconnaissance des biens et grices qu'ils ont recus et
recoivent journellement de Sadite Majeste divine,
pour contribuer a I'ardent d6sir qu'elle a du salut des
pauvres Ames, pour honorer le mystere de 1'Incar-

nation, la vie et la mort de Jesus-Christ, pour 'amour
de sa trts sainte MWre, et encore pour essayer d'obtenir la grace de si bien vivre le reste de-leurs jours
qu'ils puissent esp&rer avec leur famille parvenir a la

gloire fternelle, ont delib&r6 se constituer patrons et
fondateurs de ce bon euvre; et, a cette fin, ont
lesdits seigneur et dame donne et aum6n6, donnent
et aum8nent ensemblement par ces pr6sentes la somme
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de quarante-cinq millelivres, de laqoelle en a 6t6
presentement dilivr6e comptant es mains de Messire
Vincent de Paul, pr&tre do diocese d'Acqs, licenci6
en droit canon, la somme de trente-sept mille livres
compties et nombrees en presence desdits notaires
soussignhs, en pices de seize testons, demai-francs et
monnaie de douzains, le tout bon et ayant cours suivant 1'ordonnance. Et pour le regard des 8ooo livres
restantes, lesdits seigncur et dame out promis et promettent les payer et dhlivrer audit sieur de Paul, en
cette ville de Paris, d'hui en an an, sous l'hypothbque
de tous et chacuns leurs biens pr6sents et a venir, aux
clauses et charges suivantes :
C'est a savoir que lesdits seigneur et dame ont remis
et remettent au pouvoir dudit sieur de Paul d'&lire et
choisir, entre ci et an an prochainemeat veoant, six
personnes ecclesiastiques, ou tel noiabre que le revenu
de la preseate fondation en pourra porter, dont la
doctrine, pi6t6, bonnes mceurs et int6grite de vie lui
soient connues, poor travailler audit ceuvre sous sa
direction, sa vie durant; ce que lesdits sieur et dame
entendent et veulent express6ment, taut pour la confiance qu'ils ont en sa conduite, que pour l'exp&rience
qu'il s'est acquise au fait desdites missions, esquelles
Dieu lui a donne grande b6n6diction jusqu'ici;
nonobstant laquelle direction toutefois, lesdits seigneur et dame entendent que ledit sieur Paul fasse
sa r6sidence continuelle et actuelle dans leur maison,
pour continuer i eux et a leur dite famille l'assistance
spirituelle qu'il lear a rendue depuis longues ann6es
en ca;
Que ladite somme de 45 ooo livres sera par ledit
sieur de Paul, de I'avis desdits seigneur et dame,
employ&e en fonds de terre on rente constituee, dont
le profit et revenu en provenant servira i leur entre-
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tien, vetements, nourriture et autres n6cessites; leq • 4
fonds et revenu sera par eux ger6, gouverne et adin,
nistr6 comme chose propre;
Que pour perp6tuer ledit oeuvre, a la plus grand
gloire de Dieu, edification et salut du prochain, avenant le d6ces dudit sieur de Paul, ceux qui auront
et6admis audit ceuvre et y auront persevere jusqu'alors,
6liront, a la pluralith des voix, tel d'entre eux qu ils
aviseront etre bon pour leur sup&rieur, en la place
dudit sieur de Paul, et en useront ainsi successivement.
de trois ans en trois ans, et pour tel autre temps qu'ils `
aviseront pour le mieux, ledit cas de mort avenant;
Que lesdits seigneur et dame demeureront conjointement fondateurs dudit oeuvre, et, comme tels, eux,'
leurs hoirs et successeurs descendant de leur famille.jouiront a perp6tuite des droits et prerogatives concedes et accordes aux patrons par les saints canons,,
except6 du droit de nommer aux charges, auquel ils;
ont renonce;
Que lesdits eccl6siastiques et autres qui desireront:
A present ou A 1'avenir s'adonneq A ce saint oeuvre
s'appliqueront entierement au soin dudit pauvre
peuple de la campagne, et, I cet effet, s'obligeront de
ne precher ni adminisLrer aucun sacrement es villes
dans lesquelles il y aura archev&ch6, 6veche ou presidial, sinon en cas de notable n6cessit6 seulement, ou
A leurs domestiques, i portes closes, avenant qu'ils
eussent quelque maison de retraite en aucune desdites
villes;
SQu'ils renonceront express6ment A toutes charges,
benlfices et dignites, a la reserve neanmoins qu'avenant que quelque prblat ou patron d6sirAt conf6rer
quelque cure a l'un-d'entre eux pour la bien administrer, celui qui lui serait present6 par ledit directeur out
superieur la pourrait accepter et exercer, ayant prea-
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lablement servi hi"t on dix an audit avsre, et non
aatrement, si ce n'est que I sapirieur, de Paris de
la Compaguai, jageit convenable de dispenser quelqu'un dadat service de huit ans;
Que lesdits ecdcliastiques vriront en commun sons
I obeissance dadit sieur de Paul, en la maniere susdite,
et de leur superier a I'aveniraprcs son d6cis, sous le
nom de Compagnie, Congrgation on Confririe des
PBres oa Pr6tres de la Massion;
Que ceux qui seront ci-apris admis audit auvre
seroat obliges d'avoir intention d'y servir Dien en la
manixre susdite et d'observer le rglement qui sera sur
cc entre eux dress6;
Qu'ils seront tenus d'aller de cinq en cinq ans par
toutes les terres desdits seigneur et dame, pour y pr6cher, cat&chiser et faire toutes les bonnes ceuvres
susdites, et que, pour le regard da reste de leur temps,
ils 1'emploieront A leur volont6 Ie plus utilement qu'ils
pourront et en tels lieux qu'ils estimeront le plus
convenables a la gloire de Dien, conversion et edification du prochain et A assister spirituellement les
pauvres forqats, afin qu'ils profitent de leur peine
corporelle, et qu'en cela ledit seigneur general satisfasse A ce en quoi il se sent aucunement cbligk par
le df de sa charge; charith qu'il entend &re continude A perpetuite a I'avenir auxdits forcats par lesdits
ecclisiastiques pour des bonnes et justes considerations ;
. Qu'ils travailleront auxdites missions depuis le
commencement d'octobre jusqu'au mois de juin, en
maniere qu'apres avoir servi un mois on environ en
ladite Compagnie, ils se retireront pour quinze jours
en leur maison commune, ou tel autre lieu qui leur
sera assign6 par leurdit sup6rieur, scion l'exigence
des cas, en I'un desquels lieux ils emploieront les

-

661 -

trois ou quatre premiers jours des quinze susdits en
r6collection ou retraite spirituelle, et le reste a disposer les matieres qu'ils auront a traiter i la mission
prochaine, a laquelle its retourneront anssit6t;
Et qu'es mois de juin, jaillet, aott et septembre,
qui ne sont pas propres a la mission, A cause que les
gens des champs sont lors trop fortement occup6s au
'travail corporel, lesdits Peres s'emploieront a cat6chiser par les villages es fetes et dimanches et a
assister les cures qui les r6clameront, et & 6tudier,
pour se rendre d'autant plus capables d'assister le
prochain de 1h en avant pour la gloire de Dieu.
Car ainsi le tout a et6 dit et convenu et accord6
entre les parties, promettant, obligeant, chacun en
droit, m&me lesdits seigneur et dame, pour l'entretenement des presentes, solidairement I'un pour l'autre
et chacun d'eux seul et pour le tout, sans division ni
discussion, renoncant iceux seigneur et dame audit
bnefice de division, ordre de droit de discussion et
forme de fidbjussion.
Fait et passe en l'h6tel desdits seigneur et dame &
Paris, rue Pavee, paroisse Saint-Sauveur, 1'an mil six
cent vingt-cinq, le dix-septieme jour d'avril apr&s
midi; et ont signe la minute des presentes, demeurbe
vers Le Boucher, I'un des notaires soussignis.
P. E. DE GONDY.
FRANcOISE-MARGUERITE

DE SILLY.

VINCENT DEPAUL.

DUPUYs.

25 avril. -

L.

BOUCHER.

Assemblee ginerale des Dames de la

Charit6 sous la presidence de S. Pnm. le cardinal
Dubois. Le rapporteur rappelle tout ce que les archevques de Paris ont fait pour la confrerie de la Charite. Le cardinal fMlicite les Dames de lear zele et les
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engage a le developper toujours par la frequentation
de la sainte Communion.
26 avril.-

Solennite de la Translation des Reliques

de saint Vincent. Office pontifical par l'archeveque
de Paris. Le soir, panmgyrique de notre saint fondateur par Mgr Lagier.
3 mai. - II y avait ordinairement reunion des
enfants de Marie autour de la chasse de saint Vincent; cette annie, la r6union n'a pas eu lieu.
Ce meme jour ont lieu les l1ections municipales;
M. Hertault est un des scrutateurs du bureau qui siege
rue de Vaugirard.
5 mai. -

Cl6ture de la retraite des sceurs servantes.

13 mai. -

Dipart de M. le Superieur general pour

Strasbourg et la Suisse.
20 mai. -

Les frbres Louvion et Speir peignent

tous les corridors de la Maison-MWre et donnent A
celle-ci un air de fete qui convient a I'ann6e du troisieme centenaire de la Congr6gation.
22 mai. -

La neuvaine pr6paratoire A la Pentec6te

est pr&chee dans notre chapelle par le R. P. Dieux,
de l'Oratoire.
1" juin. -

R6election de la tres honor6e Mere

Inchelin comme superieure de la Communaut6 et ilection des respectables sceurs Reisenthel et Cornillon
co-me officieres de la Communaut6.
7 juin. - Reunion des Conf&rences de saint Vincent
de Paul du dio.cese de Versailles en notre MaisonMere. M. Thoor leur adresse une allocution le matin,
a la messe, et M. Cazot assiste a leur reunion du soir.
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Ces Messieurs dinent avec nous et icoutent en silence

la lecture de table.
14juin.- Procession du Saint-Sacrement a la CommunautW. C'est Mgr Schraven qui a l'honneur de
porter Notre-Seigneur.
17 juin. -

Pelerinage des 6tudiants hMontmartre.

18juin. -

Examens kcrits.

24 juin. -

Examens oraux.

26 juin. -

M. Canitrot fait une conference sur

Madagascar.
28 juin. -Ordination, le matin A sept heures. Cette
c6remonie a 6et un peu bousculie, car on avait cru
comprendre que le consecrateur devait venir a sept
heures du soir et personne n'6tait pi6t quand Sa
Grandeur Mgr Roland-Gosselin se pr6sentait a l'heure
exacte.
29 juix. -

Seconde ordination, celle-ci sans confu-

sion ni bousculade.
1"

juillet. -

Plusieurs de nos jeunes gens vont

ouvrirles vacances de Beaucamps.
7 juillet. - Ouverture de l'assemblie provinciale de
la province de France.
8 juillet. -

Dies intermediur.

9 juillet. - Elections : M. Fontaine est 6lu d6put:;
M. Colliette, substitut.
10 juillet. - M. Planchet fait une conference sur
les martyrs de Chine de 1900.
13 juillet. -

Assembl6e sexennale. C'est la quator-
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zieme depais saint Vincent. Voici les noms de ceux
qui font partie de ce petit concile :
M. Verdier Francois, Sup6rieur general.
M. Cazot Emile, premier assistant.
M. Planson Louis, deuxieme assistant.
M. Mac Hale Patrice, troisiime assistant.
M. Veneziani Augustin, quatrieme assistant.
M. Robert Edouard, secr6taire gen6ral.
M. Narguet Albert, procureur g6neral.
Mgr Reynaud Paul-Marie, depute de Chine m6ridionale.
M. Fontaine Charles,- d6put de France.
M. Durand Joseph, depute de Provence.
M. Kiibler Joseph, d6puti d'ArgentineM. Sierra Lorenzo, d6putk de Madrid.
Mgr Larquere Emile, d6put6 de Colombie.
M. Troisi Ange, d6pute de Naples.
M. Cervia Cornelio, d6pute de Turin.
M. Conroy Peter, d6put6 des Etats-Unis orientaux.
M. Meuffels Hubert, deput6 de Hollande.
M. Gaworszewski Joseph, d6puit de Pologne.
M. Zd6sar Antoine, deput6 de Yougo-Slavie.
M. Santos Manoel, d6put6 du Br6sil.
M. O'Regan Patrice, depute d'lrlande.
M. Ataun Patrice, d6put6 du Mexique.
M. Achilles Joseph, d6put6 d'Aliemagne.
Mgr Schraven Francois, deput6 de Chine septentrionale.
M. Monteiro Emmanuel, d6put6 du Portugal.
M. Peters Leonard, d6put6 d'Aquitaine.
M. Sarloutte Ernest, d6put6 de Syrie.
M. Barr William, depute des Etats-Unis occidentaux.
M. Martinez Pedro, depute des Philippines.
M. Levecque Jules, d6puti de Constantinople.
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M. Puyaubreau Felix, diput4 de Perse.
M. Standaert Etienne, depute de l'Equateur.
M. Garcia Florencio, d6put6 des Antilles.
M. Bogaert Theodore, depute de Belgique.
M. Zehetner Charles, deput6 d'Autriche.
M. Barolom6 David, dput de Barcelone.
M. Bonhoure Benjamin, dppute du Pacifique.
M. Guszich Louis, depute de Hongrie.
M. Gounot Albert, d6pute d'Algerie.
M. Marina Joseph, diput6 de Rome.
M. De Graaf Nicolas, dipute de 1'Amerique centrale.
M. Garric Pierre, deput6 de Madagascar.
14 juillet. -

Dies inuermedius.

15 juillet.- Cl6ture de l'assemblie sexennale. Quel
en est le r6sultat? Dieule salt et les d4putes et ceux
qui ils l'ont dit.
16 juillet. bannieres.
17 juillet. -

On orne la chapelle de tentures et de
Conference par Mgr Schraven.

19 juillet. - On avait annonc6 la venue de S. Em.
le cardinal Bisleti, pr6fet de la Sacrke Congregation
de3 Universites et des Etudes; mais Son LEminence
n'est pas venue; c'est Sa Grandeur Mgr Leynaud,
archev&que d'Alger, qui a offici6 pontificalement a sa
place. Les c6r6monies se font avec nombre, poids et
mesure. Chacun entre au choeur suivant l'ordre filx :
d'abord les jeunes gens, puis les pr&tres, puis les
eveques, puis les officiers de l'officiant, puis le c1e6brant, tout cela demande un temps considirable et
permet amplement a l'organiste de nous jouer un certain nombre de morceaux. Quand tout le monde est
case, le cdlibrant commence les prieres de la prepara-
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tion et se revet ensuite de ses ornements, qui lui sont
apportes solennellement par les clercs. Bien que le
cardinal romain ne soit pas venu, on dirait que la
majest6 romaine a ilu domicile dans notre chapelle.
Les fervents du plain-chant grigorien ont di etre
satisfaits et personne ne nous d6noncera pour avoir
manqu6 au motu proprio de Pie X.
Le soir, a deux heures et demie, nous entrons & la
chapelle archicomble. Vepres pontificales. Pan6gyrique par Sa Grandeur Mgr de CUzerac, archeveque
d'Albi. Voici le texte de ce discours d'aprbs le
Bulletin des Missions des Lazaristes franfais :
Nonne hae

oportuit

alti Christum

et ita intrarein gloriam suam?
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses pour entrer
daus sa gloire?
Luc, XXiv, 26.
, Messeigneurs, Messieurs, mes Freres,
a Depuis que Notre-Seigneur J6sus-Christ a voulu
operer le mystrre de notre Redemption par ses souffrances et par sa mort, la loi de la douleur est devenue
la loi du salut des ames et la source des succes de
l'apostolat. Les disciples du Maitre ne se sont pas
d6rob6s a cette loi divine, et leurs successeurs l'ont
.acceptde comme eux. Certes, il n'est ni possible, ni
permis, de mesurer les r6sultats qui repondent aux
efforts des ap6tres de Dieu; ils n'apparaitront veritablement que quand nous pourrons au ciel admirer les
moissons d'mes amass6es par eux dans les greniers
du Pare de famille; mais ne peut-on pas penser que
les succes de I'ap6tre sont en raison directe de son
abn6gation et de ses souffrances, unies aux expiations
infinies de Notre-Seigneur J6sus-Christ? Victor quia
victifna. Si compatimur ut et conglorificemur. (Rom.,

VIII, 17.) Cette. loi proxidentiele s'impose a qui
m6dite la vie dii Sauveur, les enseignements de saint
Paul et les faits de 'histoire de l'Eglise. Elle apparait aussi, visible et pou? ainsi dire materialisee,.
quand on penetre avec un religieux xespect dans la

salle des reliques et des souueeirs de votre famille
religiepse, Messieurs. Ceax qui ont ew cette faveur
n'en pev~ent plus oublier les •motions. Ah! comme
cete visite est evocatrice de dqaleur et de gloire!
Comme elle est 6toquente la veix qti monte de tant de
pricieux souvenirs; c'est la voix de votre Pere, de vos
frbres, de vos maztyrs, de taut de maissionBaires, leurs
6gaux dans Ie d6vouement, auxquels, pour leur
ressembler tout i faitk il a'a manqu6 que l'occasion
rt&ie de moxuir pour leur foi. Puissent-ils aujourd'hui
mottre en nos ames les sentiments que notre parole
serait bien impuissante a suggerer !
" Cette loi de 1'humilitA, de la g6nerositi et de la
douleur a presid i1la naissance de votre Congr6gation, et elle domine et vivifte lee trois 3sicles ecoules
de son histoire.
* Elle s"est imposee i notre pensce tandis que nous
parcourions, trop rapidemient, hblas! vos glorieuses
anvales. Elke inspirait votre saint fondateur, elle a
guide rame de ses fits, et c'est elle qui aide a comprendre votxe apostolat et le glorifte. Essayer de le .
dire sera tout notre dessein.
* Lorsque votre tres hoaork Suaprieur genaral m'a
demand6 de vous parler, en cette soleanite de la naissance de votre Mission et de son apostokat de trois
cents ans, j'ai accept6 sans r6flechir. J'ai reAlchi
depuis. Cettebienveillancequi tropm'holore, a'effraie
a cette heure : mon affection profonde et ma ecoannaissance pour Saint-Lazare ne suffset pas a me
rassurer.
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, Peut-&tre avez-vous pens6, Monsieur le Superieur,
que le modeste hommage rendu i votre grand fondateur et A son aeuvre, par un iveque de sa province
natale, gardien de la rustique chapelle de Notre-Dame
de GrAce, oh il c6l1bra sa premiere messe, ne diplairait
pas Ason humilit6.
, Mais Phommage souhaite viendra des priires et
de la pi6t6 de cette assemblee magnfique qui represente I'61ite intellectualle et agissante de la chariti-et
de l'apostolat; de ces missionnaires venus de tous les
points du monde; de ces prelats vin6rks qui ont quitte
un instant leurs missions lointaines pour raffermir au
tombeau de leur Pere leurs toujours jeunts ardeurs.
t Votre presence, Mgr d'Alger, en apportant aux
Fils de saint Vincent de Paul le souvenir de la terre

sur laquelle il porta les fers pour Ie Christ et oi vous
-continuez si vaillamment son apostolat, est une grace
prkcieuse et un puissant reconfort.
a Pressepar la grace de r6aliser entn 1'ideal qu'il
portait dans son Ame depuis la retraite de 16i , saint
Vincent s'6chappe de l'hbtel de Gondi, dont le luxe
I'offusquait encore moins que la veneration qu'on y
prodiguait i sa verto; il va dans les Dombes, ivangeliser la pauvre paroisse de Chitillon. I1prend logement
chez un ministre protestant, Beynier, jeune, loyal,
mais adonn6 au plaisir. II le convertit : Credidil ipse
et doMrs ejus ota (Joan., IV, 53), comme il advint A la
famnille du a regulus , de l'ivangile. C'itait on beau
d6but. M. Vincent decouvrait des Ames droites jusque
dans 'h6r6sie. II gaida toujours le respect des Ames
6garies, etat d'esprit bien nouveau en son temps et
dont ses fils devaient conserver la pratique dans leur
apostolat.
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c En 1617, sur les instances de Mine de Gondi, qui

lui ecrivait : (CJ'invoque Dieu et la sainte Vierge de
u vous redonner a notre maison n, il consentait a revenir. Mais ce n'etait plus le pricepteur des enfants qui
rentrait dans la noble demeure. C'6tait I'ap6tre qui
allait vivre a la Mission » avant d'en ridiger les
statuts.
cc Les d6placements nombreux et inattendus, qui
jusque-li caractbrisent son 6trange vie, ne sont pas le
fait d'une bumeur aventureuse, comme son origine
gasconne le pourrait faire croire. Non, certes. Sa captivit6 a Tunis, son ministare pres des esclaves, sa
verne a Rome, sa diplomatie improvis&e oi il montra
sa finesse native, son bon sens r6alisateur, et cette
ironie qui 6tourdit et d6sarme, 6taient les chemins par
lesquels la Providence le conduisait. En realit6, Dieu
le mettait en contact avec les hommes, toujours
< ondoyants et divers ,, et avec les r6alites prosaiques
de la vie telle qu'elle est; et chacun de ses pas dans

ces aventures 6tait un acheminement vers la Mission
que le Maitre lui r6servait et une preparation m6thodique a 1'apostolat qui, de son vivant et depuis trois
siccles, a sauve tant d'&mes.
u II dira plus tard : , Le bien que Dieu veut se fait
a quasi de lui-meme, sans qu'on y pense; c'est comme
u cela: que notre Congr6gation a pris naissance. D Et
*les oeuvres multiples qui etaient
apris avoir enumirn
au service de toutes les misires physiques et morales,
tant des fideles que du clergi, il ajoute avec une humiliti profonde : ( Rien de tout cela n'a 6et

entrepris

avec dessein de notre part. »
c II faut bien le croire. Mais il faut citer le jugement
d'Abelly, qui a ditde M. Vincent : ccI al'espritgrand,.
, pos6, circonspect, capable de grandes choses, et difc ficile a surprendre. ' Ne vous semble-t-il pas que ces
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paroles ont recu la magnifique confirmation de l'histoire?
, En r6alit6, il a profite de ces exp6riences successives, suivant Dieu doucement et partout oit il le
menait.
4 Des la retraite de 1611, en compagnie du carSdinal de Berulle et de M. Bourdoise, il avait fait son
choix. Dieu lui avait montr6 la misere des braves
gens des champs, il ne pensera plus qu'au salut de ce
peuple (qui meurt de faim et se damne ,. Maintenant
son coeur pl6ntre de la divine charite, son esprit miri
par l'exp6rience, la fr6quentation des grands, du
peuple, du clerg6, des monastires, lui disent que
1'heure de Dieu a sonn6. Et le 17 avril 1625, en I'h6tel
de Gondi, avec le concours de cette noble et chritienne famille, devant deux notaires du ChAtelet,
naissait I'ceuvre admirable de la Mission, dont nous
c6lebrons le troisieme centenaire en cette ann6e jubilaire, oi le Souverain Pontife glorifie aux regards du
mondeTout entier et exalte si magnifiquement les services et les oeuvres de l'apostolat catholique.
c Quelques annees apres, le Souverain Pontife
approuvait la Congregation de la Mission. Oh! comme
elle commence petitement votre oeuvre grandiose,
Messieurs! comme elle porte la marque des oeuvres
divines! .coutons M. Vincent nous le dire avec cette
bonhomie qui porte bien la marque de son humilit6 et
de son esprit : M. Vincent et M. Portail formaient
toute la nouvelle Congregation. Et notre saint ajoute :
"

Nous primes avec nous un bon pretre a qui nous

c donnions 5o 6cus par an. Nous nous en allions tous
a trois precher et faire la mission de village en village.
c En partant nous donnions la clef B quelqu'un des
" voisins, et nous le priions d'aller coucher la nuit dans
c la maison. Cependant je n'avais pour tout qu'une

« seule predication que je tournais de mille facons :
c c'etait la crainte de Dieu. Voil ce que nous faisions
a nous autres, et Dieu cependant faisait ce qu'il avait
< pr6vu de toute 6ternit;.,
( II me semble qu'il fallait relire ces lignes en ce
grand jour.
t Je ne sais s'il se troavera jamais esprit assez
puissant pour oser entreprendre d'6crire 1'bistoire,
-d'ailleurs jamais achev6e, de vos heroismes et de vos
travaux apostoliques, mais je suis certain qu'il tracerait avec fiert6, sur la page liminaire, ces mots de
votre fondateur qui parlent avec tant de modestie de
la naissance de la Mission, et de cet unique sermon
sur la crainte de Dieu, que je devine tout penetri de
son amour. Vous baiseriez avec amour cet acte de votre
naissance a 1'apostolat, ces lignes immortelles, commentaire, dbji trois fois s6culaire, de la parole du
Maitre : Inirma elegit Deus... (I Cor., 1, 27.) Hec est

victoria qua vincil..., fides... (Joan., V, 4.) Oui, (Dieu
faisait ce qu'il avait prevu de toute ternit ,n. II veut
le salut des hommes, et vous, 6 grand et humble saint,
vous lui donniez pour cela votre vie, et la vie et
I'heroisme de milliers de vos fils.
c Saint Vincent de Paul aimait a redire la parole
qui lui rappelait son double id6al de charit6: nourrir
les corps et sauver les Ames; le peuple meurt de faim
et se damne. Est-il surprenant qu'il ait songe d'abord
a ceux dont il connaissait la misere physique et morale,
les pauvres gens de la campagne? II les avait vus de
pris an cours de ses predications diverses, et ii se
hAtera de leur envoyer des missionnaires. Ils passeront
en semant la verite 6vangelique et la vie de la grace
dans les ames, mais partout ils fonderont aussi les
Confrifies de la Charitt.
a 11 remarquera que ces ceuvres d'assistance sont
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expos6es a disparaitre avec La ferveur qui a prCside a
leur cr6ation. Mile Le Gras ira les visiter et les maintiendra dans leur premier esprit.
t Elles deviennent trop nombreuses, et le zele de
la jeune veuve ne peut pas les atteindre toutes; alors
viendront ces groupes de femmes du maode qui se
feront les auxiliaires de ce zle diebrdant.
SMais voici que ces auxiliaires
enivoles ne
pourront pas toujours, ni Iongtemps, sufire a la
besogue. N'ont-elles pas ue fois peasw ' abandowner
les enfants trouves? Un cri du ccaur, d'une iloquenceinouie, on plut6t use sublime parole de foi les a
retenues. Mais il connait leurs devoirs mandains et
leurs charges de famille. M. Vincent, tenant compte
de ces n&cessites et prevoyant 1'avenir, en arrive i
crier la compagnie des Saurs servantes des pauvres,

celles que la reconnaissaace publique d6signera du.
beau noma de Filles de la Charit6. Elles seront liees
par des.voeux, mais elles vivront dans le monde; conception d'une audace inouie, en ce temps oiu les religieuses ne sortaient pas du cloitre, et qui est la
cr6ation sublime de sa foi et de son genie.
c A ces paavres frles timides il montre le magnifique idial de la charit6 at service de la douleur; d'an
geste inspire it leur indique le tabernacle et il leur

dit : a Mes illes, mangez la charit&. , Et puis, les
ayant munies de ce viatique, ii les lance dans cette vie
nouvelle dont 1'glise encore n'offse pas d'exezmple.
Qaelle hardiesse criatrice : a Mes files, vous aurez
pourmonastire les rues de la ville, et pour cl6ture,. la
modestie. ,
c Et depais elles s'envolent de leIr s-minaire par

milliers. Elles soat trente-q•atre mille aui.ourd'hui.
Tous les pays do monde out vu les Filles de la Chariti passer joyeuses et douces sons leers cornettes A
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I'envol a-ricn, comme des ailes de colombes, et leur
robe de bore a ble horizon v. Elles sont de toutes ies

nationalitis et pourtant elies sont ones par lear formiation et par lear d6vouement. L'hommage universel
ies accompagne et les salue- Et ceux qui s'inclinent,
aux plus lointains pays, devant la croix de bois de lear
chapelet, fleuri des couleurs d'espirance, s'inclinent
en meme temps devant vous, 6 saint pretre francais,
qui avez rkpandu dans le monde ces missionnaires de
la divine chariti, ces semeuses d'Evangile, de la fratermth et de la paix du Christ.
a Voila les deux bataillons d',lite que Vincent
envoic a la conqute des ames. Car ce n'est pas aux
frontieres franCaises qu'il borne leurs r-ves d'apostolat. 11 a dans le coer la parole da Maitre: Euxtes
docete omres gentes 'Math., xxvIm, 9g), et ii s'6criera :
SQn'heureuse, oh! qu'heureuse est la condition d'un
a missionnaire qui n'a point d'autres bornes de ses
a missions et de ses travaux pour Jesus-Christ, que

rItoote la terre habitable!

a

a II voudrait aller partout, etre partout, et crier a
tons et sans cesse la parole ardente et desole du
a poverello a d'Assise: L'amour n'est pas aimi!
, Miserable que je suis, dira-t-il en effet, je me suis
a renda indigne par mes p6ch6s d'aller rendre service
a i Dieu parmi les peuples qui ne le connaissent pas. »
Ce qt'il n'a pas pu faire par lui-meme autant qu'il I'aurait voulu, - car son ame, aux grands d6sirs, 6tait riv6e
a un corps, docile pourtant, mais impuissant a voler
comme elle, - il le fait depuis trois cents ans par le
devouement de ses fils.
a Ayant dit rapidement la naissance providentielle
de cette ceuvre grandiose, il faudrait jeter un coup
d'oeil au moins sur le champ immense que fertilisent
4depuis trois siecles les sacrifices, les larmes, les sueurs,
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le sang aussi des fils de saint Vincent de Paul.
(< Mais tout cela on peut l'admirer, mais comment
le dire? Le voyageur qui du haut d'une montagne a
sous les yeux le tableau 6blouissant des plaines aux
moissons ondoyantes comme une mer, et les coteaux
oi les vignes italent leur splendeur, voudrait pouvoir
s'6garer longuement dans les chemins et les sentiers
qui mettent leurs sinuosites a travers tant de richesses,
le pain et le vin de la pauvre humanit6; et il ne peut
que leur t6moigner son admiration dans un regard
ravi et qui se ditache a regret. Helas! Messieurs, ce
ne sera qu'un regard que. nous jetterons sur vos
travaux, vos heroismes et les services que Dieu
connait. Vous seuls, d'ailleurs, en etant les ouvriers,
pourriez en etre les historiens. Notre v6enration et
notre admiration profonde pour la famille de saint
Vincent de Paul ne suffisent pas a suppleer a 1'incomp6tence dont je suis le premier A g6mir. Que notre
parole soit du moins un hommage au Christ et un acte
de reconnaissance aux ap6tres du Christ.
II
4< M. Vincent s'etait tout d'abord consacri aux
missions populaires. Mais, a c6t6 de la misere morale
du peuple, et gkndratrice pour une bonne part de
celle-ci, il y avait la misere morale du clerge.
<c Les pr&tres etaient ordonnes sans une preparation
suffisante : saint Vincent cree les retraites preparatoires aux ordinations, afin que les futurs ordinands,
pendant quelques semaines, soient formis a l'oraison,
A la predication, aux ceremonies, A l'esprit sacerdotal.
Avec son sens pratique et r6alisateur, il va au plus
press6; mais il se rend compte que ces exercices ne
peuvent remplacer les grands s6minaires prescrits par
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le Concile de Trente et encore inexistants. Son zile
les suscite sur les points les plus divers du territoireParis, Annecy, Cahors, et tant d'autres villes 6piscopales virent naitre, sous son inspiration, et souvent
sous sa direction et celle de ses disciples, ces 6coles
de formation sacerdotale. Cette oeuvre se complete par
celle des ( Exercitants ~, on, comme nous disons
aujourd'hui, des retraites eccl6siastiques.
11 ne
n se contente pas de reveiller et d'organiser
la piete sacerdotale, il vent aussi suscitex lamour de
la science sacrie. Les reunions des Mardis de SaintLazare, oui se traitent les questions qui interessent le
ministire, sont le debut des modernes conferences
ecclesiastiques. Le succes des Mardis a Saint-Lazare
est complet. Des predicateurs, des abbls, promus aux
hautes charges, des docteurs de Sorbonne, vont s'instruire et se priparer a instruire les autres, i 1I'cole et
la mission providensons la direction de ce pr&tre
tietle : c'tait la r6forme du clergi qui s'accomplissait« Et comme elle 6tait ncessairel
a Certes, il faut faire la part de l'exag6ration, et se
tenir en garde contre des generalisations tendancieuses; mais il faut reconnaltre pourtant que les
troubles de la Liguer et de i'bhr6sie protestante et jans&niste, I'absence ie formation et d'6tudes sp&ciales
avaient fait descendre bien bas le niveau intellectuel
et moral du clergi. L'ignorance et l'affaiblissement
des mceurs donnaient, hilas! trop d'excusesa l'h6rsie.
Saint Vincent voyait ce mal et se demandait anxieusement ce qu'allait deveuir la religion catbolique en
France : Talis populas quaiii sacerdos! Mais il n'etait
pas bomme a gimir longtemps. Ce rble me convenait
ni son bon sens, ni a sa foi. Voir le mal, oui, certes,
mais afin de courir vite as remede : le remkde etait
dans la reforme d. ckerg6.

-

677 -

Sous son action, et paralllement a M. Olier et i
saint Jean Eudes, que le Souverain Pontife vient de
placer sur les autels, les dveques, en trs 'grand
nombre ses amis ou nommes sous son inspiration,
s'attachent a cette besogne indispensable. Dans leurs
dioceses respectifs ils multiplient les synodes, les
ordonnances, et ils reagissent contre les. abus. Ne
pouvant les citer tous, qu'il me soit permis de nommer
l'6veque de Cahors, le venexable Alain de Solminihac,
dont la cause est introduite & Rome et qui fut an des
premiers et des plus fermes collaborateurs de notre
saint.
( Sous l'inspiration de M. Vincent, et par tons ces
efforts disperses, dont son ame ardente ktait la f6d6ratrice, se faisait la vraie r6forme catholique, celle
d'oi sortit le clerge pieux et instruit du grand siecle,
- Bossuet avait et6 parmi les auditeurs de M. Vincent, - Ie clerg6 aussi qui, dans la decadence des
idees et des moeurs, fruit du philosophisme et de
1'Encyclopidie, et dans les angoisses et les crimes de
la Revolution, devait sauver I'honneur de l']iglise et la
foi de la France, et permettre au Souverain Pontife,
avec le concours du premier Consul, de relever les
ruines.
u Nous vivons encore de cet esprit. Taine a recherche les origines de la France contemporaine; si on
veut chercher les origines de la France chr6tienne
moderne, c'est & Saint-Lazare qu'il faut aller.
c Et ce n'est pas a nos frontieres que se limite cette
action riformatrice et sanctificatrice du clerge; nous
la trouvons un peu partout. Les Souverains Pontifes
eux-memes firent appel et depuis, bien souvent, aux
missionnaires de M. Vincent.pour mettre en pratique,
dans les seminaires, les prescriptions du Concile de
Trente, qui contiennent en germe toute la disciplin e
a
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eccl6siastique et la peasee

religieuse des temps

nouveaux.
a Ne pas laisser s'affadir le sel de la terre; ne pas

laisser s'eteindre, ni vaciller au vent des doctrines suspectes, la lumiere qui a mission d'6clairer les pas du
peuple chretien; rendre tres 6clatante cette lumiere,
plus indispensable que jamais au milieu des mirages
et des,obscurites qui 6garent-les esprits; preparer
enfin des pasteurs qui soient les guides et les sauveurs
du peuple; les mettre dans la main et tres pres du
coeur de Pierre, le Pontife supreme et le Pasteur
infaillible, telle fut la volont6 de M. Vincent, et tel
est toujours le programme de ses ills..
III
a On peut dire que toutes les parties de la France
recurent la visite de saint Vincent ou de ses disciples,
et ii est impossible d'inum&rer les dioceses qui en
gardent le reconnaissant souvenir. On peut en dire
autant de l'Italie. Mais il faut faire rapidement
mention, au moins, des pays .loignes ou I'oeuvre des
missionnaires fut particulibrement ardue, et oi elle
est restee permanente.
a Saint Vincent, comme s'il avait pressenti que
1'Afrique du nord serait un jour terre- franqaise,
I'aima comme sa patrie. Et puis, il y avait souffert
pour le Christ, il y avait tant vu souffrirl C'est vers
elle qu'il envoya ses premiers missionnaires.
« P&nftrer dans ce pays ferme par les armes et le
fanatisme n'4tait pas facile; s'y maintenir ne l'itait
guere plus. Mais que ne pouvait pas la jeune audace
de la Congregation naissante sous I'impulsion d'un tel
ap6tre! Des missionnaires partiront, comme chapelains des consuls, quelquefois comme consuls eux-
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m&mes, et ils porteront aux malheureux esclaves Ie
rconfort de la foi et le sourire de la famille. Car, ils
se font les intermidiaires des parents desoles. Ils
remettront a ces pauvres prisonniers les quelques ecus
qui adouciront leurs souffrances quand ils ne suffiront
pas a racheter leur liberte.
t Et ce ministere dblicat et secret, les missionnaires
ne le rempliront pas sans piril pour leur vie. Plus
d'un mourra silencieusement pour conserver sa foi;
d'autres glorieusement, comme Jean Le Vacher, vicaire
apostolique et consul. Quand Duquesne se pr6senta
devant Alger pour r&clamer justice, le chef des Turcs
lui dit : « Tn ne mourras pas si tu veux arborer le
turban. - C'ktait le signe de l'apostasie. ; Garde ton
turban et qu'il perisse avec toi n, ripondit le ils de
saint Vincent. II fut attach6 a la bouche d'un canon
braqu6 sur la flotte francaise, et ses restes d6chiquet6s
tomberent dans la mer latine comme pour la purifier
des crimes des pirates et en prendre possession au
nom du Christ. Quand, en i83o, les Francais debarquerent victorieusement a Sidi Ferruch et mirent fin
lapiraterie et a l'esclavage, dont les fils de saint Vincent
avaient adouci et consol6 les douleurs, les esclaves
6taient encore au nombre de dix mille a Alger.
I1 faudrait pouvoir citer les lettres que le saint
6crivait a ces hbros de la chariti. II les encourage,
leur recommande labont6, la patience : c Soyez plut6t
patients qu'agissants. ).I1 a peur que leur zdle les
porte a tenter la conversion des musulmans. Il sait
que la v6rit6 n'entrera dans ces Ames que par. la charite, et il 6crit a ses missionnaires de ne pas parler,
de ne rien dire, de ne rien ecrire contre la loi du pays.
« Le cardinal Lavigerie, dont l'£glise de France
c616brera cette ann6e le centenaire, ce compatriote de
saint Vincent de Paul et son emule dans I'apostolat
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en pays musulman, ne suivra pas une autre politique.
Si ce n'est plus le fanatisme arm6 qui ferme les frontibres, c'est toujours I'lslam soupconneux qui ferme
les Ames : la charit6, le d6vouement et la priere,
aujourd'hui comme alors, peuvent seuls les ouvrir a
Dieu.
i Quel martyrologe que celui qu'on pourrait 6crire
en parcourant vos annales, Messieurs! Lorsque,apres
la conquete,fut d6moIi Ie fort des Quarante heures,
les soldats d6couvrirent le corps d'un jeune homme,
dans le baton, portant encore les chaines, et
maconn~
qui avait 6t6 mur6 vivant. C'6tait le corps du bienheureux martyr Geronimo, tud de cette maniere horrible, en haine de sa foi. II apparaissait au jour,
delivrA par des mains chritiennes. 11 y avait 1 plus
.que la glorification d'un martyr, c'etait le signe de la
sortie du tombeau pour cette terre d'Afrique, jadis
sanctifiie par tant de saints, et sur laquelle tant de
chritiens avaient souffert.
t Ce n'tait pas en vain; ce n'6tait pas en vain non
plus que saint Vincent y avait WtC enchainW pour le
Christ, et que ses fils Jean Le Vacher, Barrean et
tant d'autres y avaient porte les chaines et partag6 les
douleurs des membres souffrants de Jdsus. Ce poste
d'honneur avait etd fibrement garde. Quand les
soldats franrais delivrerent les derniers captifs, ils
trouverent pros d'eux les missionnaires de saint
Vincent, fideles au devoir t Et combien 'is etaient
aimes! Lorsque le consul Dubois Thainville annonqa
i son gouvernement la mort de Mgr Joussouy, 'avantdernier vicaire apostolique, il signalait que les milliers
d'esclaves qui avaient suivi ses funirailles criaient:
(( Nous avons perdu notre Pire! , Cet hommage a dui
plaire a M. Vincent!
c Vous continuerez a le meriter, Messieurs, dans

-

681 -

ce pays, ot, avec plus de libertA aujourd'hai, vous vous
prodiguez dans vos predications et les ceuvres multiples de la sanctification sacerdotale et de la charit6.
«*

La mission d'Irlande eut aussi ses 6preuves et ses
heureux r6sultats. Le Pape Innocent X, voulant rem4dier a l'ignorance religieuse et parer anx entreprises
de 1'hdresie, avait demandi a saint Vincent d'y envoyer
ses missionnaires. Ils partirent au nombre de huit.
c Dans les instructions precises, comme d'habitude,
que le saint leur donna et oux se melent les pensbes les
plus 6lev6es aux precautions A prendre en voyage, il
leur recommande d'etre unis, de s'aimer, de s'entendre
en tout, d'etre bien obbissants au Souverain Pontife
et de faire des instructions familires.
m Et comme elies furent goat6es! Les pr&tres, les
cures, les fid-les reclamerent le ministire de ces nonveaux ap6tres. Les foules ne se lassaient pas de les
ecouter. On en vit qui attendaient des semaines avant
de pouvoir aborder leur confessionnal. Mais le renoaveau catholique, as sein de cette population si
dprouv6e, alarma la politique de Cromwell qui dicr6ta
1'expulsion des missiounaires. Les lettres que recevait
M. Vincent expriment la desolation qu'en ressentirent
le peuple et les 6v6ques. L'un d'eux 6crivait : e II y a
a maintenant 20000ooo communiants. Toute la -ville a
a change de face. Man Pere, j'avoue hautement que je
(t suis redevable a vos enfants du salut de mon ame. )
Quelle est touchante cette lettre de 1'eveque de Limerick, a laquelle j'emprunte ces mots!
« Les missionnaires durent se disperser et fuir.
Mais leur superieur voulut rester. Et saint Vincent le
(

-loua d'avoir imit6 J6sus-Christ qui avait dit : s Laissez
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ceux-ci et ne les touchez pas ,, et lui-meme
l
aller
s'6tait livr6 pour le salut des hommes.
(( La mission d'Irlande eut ses nombreux martyrs.
Mais la semcnce de 1'-vangile 6tait tombee sur un
sol fecond et le sang r6pandu en avait multipli6 la
vertu. Saint Vincent avait dit : a Le sang de ces mar, tyrs ne sera pas en oubli devant Dieu ; tt on tard il
la production de nouveaux catholiques.,,
, servira
Paroles consolantes et paroles proph6tiques!
- < La province d'Irlande ne montre-t-elle pas par sa
fermet6, son zele, ses institutions florissantes, la realisation de la parole du saint fondateur? et les conversions nombreuses et si consolantes qui se produisent
dans la Grande-Bretagne n'apportent-elles pas la
preuve que le massacre de Limerick, et tant d'autres
sanglants 6pisodes de la perscution, preparent et
hiteront le retour de l'Angleterre A la vraie foi ?
i La reine de Pologne, Louise-Marie de Gonzague,
se souvenant qu'k Paris elle avait 6te Dame de la Charite, sollicitait, en 1651, des pretres de la Mission
pour son peuple. Notre saint lui envoyait quelques
missionnaires sous la conduite de I'heroique M. Lambert, son bras droit a Saint-Lazare. Au cours de la
peste de Varsovie, ce pretre intr6pide devait se multiplier. Ensevelir les morts abandonn6s dans les rues,
recueillir, consoler,soigner les pestifCres,donner, par
son sang-froid et son courage, un exemple dont la
population, prise de panique, avait grand besoin, telle
fut sa vie, et il mourut a la peine, m&ritant de saint
Vincent cet dloge : Dilectus Deo et kominibus, cujus
memoria in benedictione est. (Eccl., XLV, I.) Ainsi
cette fondation n'echappait pas ala loi providentielle
qui marque les oeuvres de Dieu : 1'kpreuve ntait a la
base.
c A cette occasion, saint Vincent le rappelait a ses
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fils : " Que les epreuves et les difficult6s ne vousa absorbent pas, leur disait-il; ii y va de la gloire du
a Pere 6ternel et de l'efficacit6 de la parole et de la
a passion de son Fils. Le salut des peuples et le n6tre
, propre sont un bien si grand qu'il mirite qu'on
i l'emporte a quelque prix que ce soit. ) Eh bien! ce
n'est pas en vain que le peuple martyr a suivi le conseil
de saint Vincent. Son attachement A la foi catholique,
son courage a la d6fendre, en maintenant son unite
nationale intacte et son invincible esp6rance, ont pr.par6 sa resurrection.
t Ce n'est pas en vain que saint Vincent avait
demande a ses fils de prier, de s'humilier sous
l'6preuve, et d'attendre l'heure de Dieu. Elle a sonn6.
Dieu soit beni! Bien plus, la Pologne, qui a gard6 ses
ap6tres au cours de sa longue 6preuve, a voulu &tre
ap6tre a ~on tour; et la province polonaise qui a
envoye des missionnaires au secours des freres 6migr6s an Nouveau Monde, a contribue a la diffusion de
la foi catholique dans ces beaux pays par son apostolat : apostolat b6ni de Dieu et fecond, car il 6tait
marqu6 du signe de la Croix et fils de la douleur.
( Ce n'est pas la mission de Madagascar qui fera
exception. Elle fut entreprise par la volont6 du Souverain Pontife, que le nonce de Paris fit connaitre &
M. Vincent. II y avait IAquelques marchands frangais
sans secours religieux et des millions d'indigenes qui
ne connaissaient pas Dieu. Saint Vincent, fis d'ob6issance, d6signe deux pr6tres d'6lite. MM. Nacquart et
Gondr6e. A peine arrive, ce dernier mourut, 6puis6
par les fatigues et le climat. M. Nacquart, seul maintenant, demande du secours. II fallait plus d'un ar
pour 6changer une lettre. Quand enfin, apres des
naufrages et des retards que notre temps fi6vreux ne
comprend plus, les survivants du groupe envoyA par
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saint Vincent arriverent, ils ne trouverent que deux
tombes. M. Nacquart 6tait mort aussi, sans pouvoir
consommer la sainte reserve, et ii avait coni6 le tresor
divin a la foi et a l'amour de ses niophytes. Dieu
m'avait pas consenti a abandonner la jeune chritient6.
t Vraiment, selon le mot de M. Bourdaise, un survivant de cette gendration de hktos, cette terre devorait ses missionnaires, ceux du moins que la mer n'avait
pas dejL engloutis. Mais la croix 6tait plant6e sur ce
sol et elle ne devait plus tre abattue. La connaissance
de Dieu, 1'amour de 1'Eglise et de son chef ktaient jet6s
dans les ames : ic premier baptise, dans une penste
de foi, n'avait-il pas kt6 appele Pierre ?
« Saint Vincent, en envoyant ses fils, les avait
munis de quelques livres de pi&tt, du texte des Evangiles et de deux rituels remains. A ce viatique modeste
et sacrk, it avait joint celui de son ardente foi dans
une lettre qu'il faudrait relire i genoux. II veut que
ses fits comprennent la graade grice du sacrifice qui
les attend : a L'humilit6, leur icrivait-il, est seule
< capable de porter cette grice : le parfait abandon
( de tout ceque vous &tes, ou pouvez etre, dans I'exu" berante confiance en notre souverain Criateur doit
It suivre; la gendrosit6 et la grandeur du courage
Svous sont n6cessaires. II vous faut une foi aussi
i grande que celle d'Abraham; la charitd de saint
c Paul vous fait grand besoin ; le zele, la patience, la
4 dedfrence, l'amour de la pauvrete, la discr&tion,
Il'int6grit6 des meaurs, et le grand d6sir de vous
< consommer tout pour Dieu vous sont aussi conveI
c nables qu'au grand Francois-Xavier.
tcQuel langage! on croit entendre une exhortation
au martyre. Quel ap6tre, et quels hommes que ceux
qui 6taient dignes de recevoir un tel programme de
vie!
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a Ils tomberent a leur tour. D'autres viorent les.
remplacer. La mer en garda quelques-uns, le climat
tua ceux que les indigenes n'avaient pas martyris6s,
car ils recevaient la mort des mains de ceux auxquels.
ils apportaient la divine vie. II fallut interrompre ces
immolations joyeusement acceptbes. Mais ces sacrifices n'6taient pas perdus. L'9vangile avait 6tk annoncc,
la croix avait etb plantke, et a son ombre les cendres.
des ap6tres gardaient ce sol sacrA. Quand, apres
1'occupation frangaise, les ils de saint Vincent sont
revenus a Fort-Dauphin, la oi leurs frbres 6taient
morts pour Dieu, ils revenaient bien chez eux. II nous
semble que les ames des Nacquart, des Bourdaise, des.
Gondr~e et de. leurs freres morts sur cette terre, onu
peris en mer, ont dfi les saluer et les b6nir.
i Saint Vincent aimait a dire qu'il fallait attendreI'heure de. Dieu. II lui avait semble an jour qu'elle.
avait sonn6 pour la Perse. Elle ne devait venir que
plus tard.
I II aurait voulu porter sans retard la foi dans ces.
regions qui furent le bercean de I'humaniti. Ce pays,
ou passent,depuis l'origine du monde, les tempEtes et
les invasions, plateau au climat rude dont les variations sont homicides, habit6 par des races dechues
mais itres de lear pass, et jalouses des peuples plus.
jeunes, serait la terre exquise des souffrances et des.
difficultes, si la Chine n'existait pas. Dieu la reservait
aux fils de saint Vincent de Paul. 11 r6alisait le reve
de leur Pere par des voies inattendues qui sont celles.
de la Providence.
, Un jour, un jeune savant - A vingt-quatre ans,
il suppleait Florival dans sa chaire de sanscrit etait envoy6 en mission scientifique par le Ministrre
et PAcad6mie vers le plateau" de l'Iran, patrie des.
peuples et temoin immobile de leur histoire. I16tait
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parti pour decouvrir et dichiffrer les mysteres des
monuments du passe, et il dicouvrait des ames qui
ignoraient la v6riti essentielle : Dieu. II fut imu
dans son ame de croyant. I 6crit a la Propagande, il
demande des missionnaires pour ces races infortunees,
il vous designa, Messieurs. Et vous etes partis, sans
hisiter; vous avez port6 l'ivangile dans ces r6gions
soumises au pillage des Kurdes musulmans; vous
avez partag6 les souffrances des chretiens, leurs p&rils,
et vous etes rest6s avec ces pauvres, decimis par tant
d'ennemis, soutenus toujours par la pens&e de saint
Vincent, qui avait r&v leur salut, et par l'esprit apostolique du grand savant t qui Dieu, en retour de sa
charit6, devait donner la grace du sacerdoce et le
mettre a la tete de-votre famille religieuse.
a Si les 6preuves furent grandes et si elles durent
encore, elles n'arriveront pas a la hauteur de votre
charit6 : Aque mltae on potuerust extinguere charitatem. (Cant., VIII, 7.) Aux flammes myst6rieuses que
les Parsis, adorateurs du feu, allumaient sur les collines, succ6dera de plus en plus la lumiere ind6fectible que vos mains apostoliques ont allumbe.
( Qu'il me soit permis de m'incliner avec-une vendration profonde devant la m6moire d'un des martyrs
de cette Mission heroique : Mgr Sontag, tu6 durant
la derniire guerre, en haine du Christ et de la-France,
par un chef kurde auquel il avait naguere sauv6 la
vie. Ainsi cet Alsacien an grand coeur est tombk heroiquement, dans l'acte de la charite, comme savent
mourir, Messieurs, ceux de sa race et de sa foi.
, J'ai nomm6 tout a l'heure la Chine, le pays au
nom changeant et a la race immobile, sur lequel est
fix6e en ce moment l'attention du monde; la Chine
qu'on disait autrefois myst6rieuse et qu'on appelle
inquiitante aujourd'hui. Car on ne sait pas ce qui
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peut naitre an sein de ce peuple doux et fin, subitement brutal sous l'influence des erreurs et des folies
qui, a intervalles piriodiques, y soulevent des passions
violentes et font couler le sang.
I, Vous y ates venus, Messieurs, appeles par un
d4cret de la.Propagande du 7 d6cembre 1783. Le Souverain Pontife, Cl6ment XIV, par son bref Dominus
ac Redemptor, du 21 juillet 1773, avait supprim6 la
Compagnie de Jesus, sur les instances de Choiseul, de
Pombal et d'Aranda, ministres de rois chritiens, qui
ouvraient,sans le voir, je veux le croire, le chemin a
la Revolution.
a Pour succ6der aux J6suites, il fallait une 6quipe
qui pit reprendre leurs oeuvres : elle comprit un astronome, un m6canicien, le frere Paris, 6mule de Vaucanson, mais il y avait surtout des ap6tres. Le bienheureux Clet devait venir les rejoindre. Chass6 par
la Revolution de la r6sidence de Paris, oui il itait
directeur du noviciat, il vint mourir martyr sur cette
terre qui, depuis, a bu tant de fois le sang de vos
freres et des chretiens.
( Pour beaucoup de raisons, je ne puis taire le
nom du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre dont les
souffrances et la mort font songer par tant de circonstances aux souffrances. et a la mort du Christ.
( Mais les temp&tes peuvent venir, aussi les revolutions. Comme ces arbres qui, sous le coup des vents,
plantent plus profond6ment dans le sol leurs puissantes racines, votre Mission de Chine, Messieurs, a
grandi dans l'ouragan.
c(I a fallu d6membrer trois fois le vicariat de Pekin;
onze vicaires apostoliques president aujourd'hui, avec
un zele admirable, A la vie de leurs chretientbs florissantes.
« Devan<ant les disirs du Saint-Pere, vous aviez
23
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cr66 le clergi indigene dans vos missions, spicialement dans celle de Chine. Deja le bienheureux Clet
avait pour compagnon an pr6tre chinois. Aujourd'hui,
vous avez des s6minaires indigenes dans chaque vica-,
riat, et une maison par province pour les Lazaristes
chinois. Ces prAtres,qui ont 1'esprit bien catholique,
possidant la connaissance de la langue et de l'esprit
du pays, ont des moyens particoliers de. penetration
pros de leurs compatriotes.
4 S'il y avait encore des acces de x6nophobie, et si,
ce qu'i Dieu ne plaise, ils taient victorieax, ces pretres, restant aa milieu de leurs compatriotes,ne laisseraient pas sans secours religieux ces populations catholiques, que vous avez, au prix de taut de sacrifices,
amenbes au Christ. Nous saluons avec bonheur ces
rbsultats magnifiques et ces garanties d'avenir.
,(Non, ce n'est pas en vain que sent morts martyrsles bienheurenx Clet et Perboyre; ce n'est pas en
vain qu'a coul le sang des Lazaristes et des Saers
de la Charit6, et celui des hait mille chr6tiens, aa
cours de la guerre des Boxers. Elle est nee de la, votre
Mission de Chine, Messieurs. Ce sont ces sacrifices et
ces m4rites qui font d'elle la Mission la plus compacte, et peut-tre la plus belle du monde catholique:
a Quand Mgr Favier, quelques Soaurs de la Charite,.
quelques Europbens et quarante marins aveci'hroique
enseigne Paul Henry, 6taient assieges dans I'enceinte
du Petang par I'armie des Boxers et des r6guliers
chinois, il semblait bien que cette poignee de braves,
et aussi la .croix du Christ, allaient atre balay6s par
cette puissante vague de barbaric.
a Humainement parlant, tout semblait dbsespirk,
et c'6tait peut-etre la fin du catholicisme en Chine.
« Pourtant, des troupes francaises debarqu&es en
bhte venaient, k marches forcdes, an secours des-
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assi6gss. Etaient-ils encore vivants? Nos soldats se le
demandaient avec. inquietude. Leurs sonneries de
clairon, toujours plus fortes et plus pr6cipities, leur
annoncaient le secours et la delivrance.
a Dans le bruit de la fusillade, il sembla aux lib6rateurs qu'une sonnerie franqaise leur r6pondait comme
un echo. C'6tait l'hiroique Mgr Favier qui avait saisi
un clairon et qui disait, sur ce mode inattendu et tout

vibrant de bonbeur, son action de graces a Dieu et
son merci a la France.
, Vous chantiez aussi, iveque sublime, le puissant
renouveau de foi qui allait naitre de vos epreuves, et
la diffusion magnifique du catholicisme dans ce pays
que vous aviez tant aime.
« Vos freres italiens fondaient, dans la premiere
moiti6 du dix-neuvieme siecle,la Mission d'Abyssinie.
Un jour, espirons-le, Mgr de Jacobis recevra les honneurs de ia b6atification et hatera, par son intercession,le retour de ce peuple monophysite a la vraie foi.
II 1'avait regue un siecle avant Clovis. II est 6vang&lis6 aujourd'hui par les Lazaristes franqais, par les
Capucins franqais chez les Gallas, et par les Capucins
italiens dans la colonie italienne qui relbve du vicariat
apostolique de Kaffa.
(c Sous ces efforts, qu'une sainte 6mulation anime,
la foi catholique fait des progrbs consolants. Les
-ecoles et les scminaires d'oi sortent les pr&tres.indigenes y contribuent grandement. Les pretres abyssins,
par leur pi&t6, leur endurance, leur sobri6et, lear costume national, la possibilitA de disparaitre au milieu
de leurs compatriotes en cas de persecution, I'estime
dont ils jonissent dans le peuple, sont les auxiliaires
prkcieux des missionnaires, et je sais combien leurs
services sont appricies.
- Ils voas sont d'autant plus chers que les diffi-
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cultes et persecutions de* naguere peuvent toujours
renaitre.
( II faut se r6jouir de la liberte actuelle et de la
sympathie que le regent et h6ritier pr6somptif vous
temoigne.
t Le temps est bien loin, heureusement, des pers6cutions sanglantes de Theodoros. D6ji le ras Makonnen,
en signe de bienveillance, avait visit6 cette Maison
Mbre de Saint-Lazare, d'oi lui vcnaient les missionnaires dont ii appreciait le d6vouement et les services;

mais, lit 6troitement a l'h1resie, il n'alla point jusqu'I
la sympathie qui vous est t6moignee aujourd'hui.
( Les peines, les difficultes n'ont point disparu,
pour autant, devant vos pas. Le climat rude et changeant, les brusques revirements d'humeur des ras
feodaux, les pieges et les haines de l'h1resie, sans
parler des passions inherentes a toute humanit6,
fourniront toujours de nombreuses applications de la
loi apostolique de la douleur.
SMaais ii y a Dieu et sa grace; il y a la protection
de saint Vincent et des grands missionnaires qui out
evangelise l'Abyssinie. Mgr de Jacobis et le pr6tre
abyssin qui fut martyris6 par le Niron de l'Abyssinie,
Th6odoros, protegeront leurs successeurs et assureront le succes de leur dur apostolat.
a Les pretres catholiques abyssins, si devoues et si
aimes de leurs compatriotes et de leurs freres dans le
sacerdoce, trouveront un particulier r&confort dans la
biatification, prochaine peut-etre, de 1'abba Ghebr6
Mikael, lazariste abyssin, qui Igue I ses fr&res et a
son tglise l'exemple d'un courage surhumain dans
la douleur, et qui a montr6 & notre temps d6licat et
ennemi de la croix du Christ 1'endurance des premiers
chr6tiens dans les supplices. II sera l'ange protecteur
des cinq vicariats apostoliques qui propagent dans son
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pays la foi catholique pour laquelle il est mort.
a En meme temps que la Chine et la m&me annee
(1783), l'Asie Mineure vit arriver les fils de saint Vincent. Ils y exercent depuis leur ministere bdni de
Dieu. En particulier, par 1'enseignement des colleges
et des &coles, ils ont popularis6 la langue franqaise
et, par elle, la civilisation n6e de l'Evangile, et, autant
que le permet le melange des croyances qui se partagent les esprits, la foi catholique dont la diffusion
est leur premier souci. Ils sont encore, dans ce pays,
les croises de la foi.
cDe leur c6t6, les Filles de la Charit6 y ont inaugur6 l'enseignement des jeunes filles. Par leur pi6t6
et leur douce influence, elles ont beaucoup fait pour
hiter la r6habilitation de la femme orientale que,
seule, la foi du Christ peut realiser.
Les 6venements recents semblent bien tendre a goner
ce mouvement de penetration de l'action catholique
et des id6es chretiennes. Dieu veuille qu'ils ne soient
que le point de depart de 1'essor nouveau d'un apostolat que l'6preuve support6e vaillamment pour le
Christ vous aura m6rit6.
( A la fin'du dix-huitieme siecle, un Lazariste italien, Mgr de Andreis, mort en odeur de saintete, portait au Nouveau Monde I'esprit de saint Vincent. Des
confreres franaais vinrent bient6t le rejoindre et la
pieuse colonie connut des jours de ferveur qui faisaient
revivre les'joies de la primitive tglise.
4 Aujourd'hui,. les deux provinces de langue
anglaise,'par leurs colieges, leurs universit6s, leurs
noviciats, continuent sans reliche et avec succes les
travaux des premieres ann6es.
AAu'sein de ce peuple actif,qui pousse tres loin les.
perfectionnements modernes, ils rappellent A tous,
par leur enseignement et leur vie, 'unum necessarium
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de l'Evangile et le ciel qn'il faut meriter par l'ob&issance a la loi de'Dieu. Les fils de saint Vincent ont
une part importante dans l'evanglisation et la sanctification des catholiques de l'Amerique du Nord.
« Et comme ii n'est pas possible de connaitre et
d'aimer Dien sans sentir le besoin de communiquer a
d'autres ce bienfait, la jeune Ambrique a envoye ses
fils 6vangeliser la Chine; et ces confr-res ne sont ni
les moins ardents, ni les moins inginieux dans cet
apostolat difficile. Ils apporteront probablement au
milieu de ce peuple immobile les proced6s nouveaux
de triompher du temps et de l'espace.
a Saint Vincent, qui a tant souffert dans son coeur
et dans ses oeuvres des lenteurs de son temps, ne manquera pas de sourire & l'ing6niosit6 de ses fils mise
au service de 1'apostolat.
a N'est-ce pas le moyen de sanctifier les inventions
modernes que de les faire servir au sahit des ames et
a la gloire de Dieu? Omnia vestra suxi, vos autem
Ckhisti, Christus autem Dei. (I Cor., Im, 22-23.)
u Et comme Dieu se plait a tirer le bien du mal, les

persecutions qui, en France, ont gien les missionnaires de saint Vincent, ont .eu pour r6sultat de
disperser ces semeurs de la virite ivangblique dans
des pays oi leur activit6 s'est exerc6e avec succes.
, Le Mexique, la Colombie, le Brisit, I'Equateur,
le PNrou, l'Australie, et j'en omets sans doute, ont
entendu leur voix : In omnem terram exivit soxus eorum
et in fines orbis terra

verba eorum. (Ps. xvin, 3.) La

formation d'un clerg6 indigene, l'oeuvre des siminaires, les leproseries, la vitalit6 rendue a des sanctuaires vkn&ris, comme celui de Notre-Dame de Lujan,
si cher a'la piet6 des catholiques de IAm6rique du
Sud; les colleges, les 6coles, oi se forment ceux qui
seront les cadres de la vie nationale, voila, en bref, le
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travail de reconstruction catholique dont ils sont les
inlassables ouvriers. Je voadrais pouvoir enumirer
ces heureux r6sultats dont la repercussion sur la vie
religieuse et sociale se fera longtemps sentir.
t Est-il bien vrai que le Christ ait 6ti annonc, a
toute la terre? En tout cas, il y a, dans I'Amerique du
Sud, des espaces immenses, des for&ts impenitrables
devant lesquelles se sont arretis les plus hardis, et oiu
habitent des races inconnues.
« Leur langue, leurs mceurs, leurs croyances, leur
organisation des tribus et de la famille, tout cela est
encore voile de mystere. L'un des v6tres, Messieurs,
un fils de notre 1~glise d'Albi, M. Salvayre, avait
tent6 d'aller jusqu'a ces multitudes vraiment assises
a l'ombre de la mort; il n'a pu y parvenir.
( Pourtant le Christ est mort pour -ces sauvages
aussi; il veut qu'ilS soient sauv6s. Quels sont ceux qui
l'aimeront assez pour leur apporter la verite, le bapteme, I'Eucharistie, le salut, Dieu enfin?
uQui salt si cette gloire n'est pas r6serv6e aux
enfants de celui qui ne voulait pas d'autres limites a
son zele que les limites de la terre habitable ? Qui sait
s'ils ne partiront pas de vos rangs les 6mules de
M. Salvayre, pour aller jusqu'A ces ames captives dans
les t6ndbres da"p6ch6, captivit6 plus formidable que
celle des forkts myst6rieuses oui ces d6shbrit6s errent
inconnus?
c Je finis, Messieurs, et je m'excuse d'avoir abus6
de votre patience. Mais vraiment, quand on considere
votre effort a travers le monde, immense, coordonn6,
surnaturel et pouss6 dans Ia ligne romaine, comme l'a
voulu votre saint fondateur, si on ne pent en saisir la
magnifique fMcondit6, si surtout on ne peut la fixer
dans le cadre d'un discours, on sent 'impirieux
besoin d'en remercier les auteurs et d'en binir Dieu,
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( Votre famille religieuse, oit toutes les nations,
toutes les races sont repr6sent6es, est bien linternationale catholique, voulue par l'Eglise, celle de la
charite, de la fraternite chretienne. Elle ne poursuit
pas la criminelle abolition des patries. Elle veut etablir au sein des peuples, et entre eux, la vraie, celle du
Christ.

SIls sont nombreux, et bien intentionnes, je veux
le croire, ceux qui travaillent ; pacifier le monde.
Mais leurs efforts,, encore que sinceres, ne s'inspirent
ni de la loi ni du cceur de Celui qui est venu sur terre
pour donner gloire h Dieu et paix aux hommes de
bonne volonte. Alors, in vanum laboraverlut. PPs.
CXXVI, I.)
Messieurs, venus a saint Vincent de Paul,
o
Vous,
l'ap6tre de l'amour, des points les plus divers; vous,
enfants de nationalit6s qui pe-t-etre s'ignorent trop,
vous mettez en commun vos efforts, votre bonne
volont6, et ne voulez point connaitre d'autre passion
que l'amour de Dieu et des ames en Dieu, jusqu'I
vous o consommer tout entier n, pour parler comme

M. Vincent, pource magnifique ideal.
a Soyez remerciis, et soyez b6nis.
« Cette halte faite an seuil d'un nouveau siicle vous
reunit dans la maison vers laqdelle souvent votre
pensee et votre cceur s'envolent, car elle est la maison
de famille. Devant les reliques de saint Vincent,
devant le tabernacle veille et prfe pour vous le Pere
aimA qui chante aussi en ce jour le Te Deum de son
jubil, sacerdotal. Vous 6tes heureux!
a Que cette joie vous accompagne. Vous allez
repartir vers vos oeuvres et vos Missions loinfaines,
l'ame toute reconfort&e dans ces reunions fraternelles,
' 'oeil fix6 sur les travaux r6v6s par votre zIle.
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u Ayez confiance et allez de l'avant, fiers de trois
siccles de vertu, de services et d'heroisme.
( Vous serez dignes de vos grands aines, dignes de
celui dont vous avez l'honneur d'tre les fils.
( Lorsque mourut M. Olier, disciple de saint Vincent, le saint alla porter aux pr&tres de Saint-Sulpice
ses condoliances attrist6eset des paroles d'esperance.
De son pieux discoursje veux citer une ligne. II Jeur
disait : a La terre conserve son corps, le ciel son Ame,
a son esprit est pour vous. )
i 0 grand et aimable saint, ce mot de votre coeur,
laissez-moi le dire a vos fils. Vous &tes bien au milieu
d'eux. Vos restes viner6s sont sons leurs yeux attendris, dans cette chisse splendide, don de la piet6
parisienne ; votre Ame, sans quitter la vision divine, se
penche sur leurs ames; votre esprit est pour vos
enfants. Ils 'emportent avec eux, ils en vivent. Par
leurs actes, ils vous donnent parmi nous, et a travers
le monde, cette survie.

S(( I me semble qu'en cette fete, comme souvenir et
comme mot d'ordre, vous leur adressez la parole de
saint Paul, le missionnaire immortel : A travers le
nmonde et dans vos ceuvres, imitez-moi, mes enfants,
4 comme moi-meme j'ai imitE le Christ : Imitatores
"

mei estote, sicut et ego Christi. » (I Cor., XI, I.) Ils

vous disent, nous vous disons tous, que vous serez
ob6i. Amen. ,
Apres ce discours, les jeunes gens ex4cutent, sous
la direction deM. Praneuf, une belle cantate composee
par notre confrere.
La cantate est suivie du salut et, vers cinq heures
et demie, nous allons donner a nos pounions l'oxygene
qu'ils reclament.
20 juillet. -

La grand'messe.est chantee par M. le
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Sup'rieur general; M. Cazot fait diacre, M. Veneziani sous-diacre.
Aprs l'office, on se rend A Gentilly, qui a pied,
qui en metro, qui en automobile, personne en avion.
A onze heures et demie, dans la chapelle de Gentilly,
ornei et illuminee, M. le premier assistant de la Congr6gation de la Mission offre a M. le Superieur
g6&nral les voeux, felicitations, promesses et priires
de la Congregation. Tout le monde est a genoux, pendant cette touchante r6union.
Mais I'homme n'est pas seulement une ame raisonnable, libre, immortelle, c'est un compose d'ame et de
corps et le corps demande a participer A la f&te. On
se rend done de la chapelle, sallet manger des ames,
au refectoire, salle A manger des corps, et Ion prend
la noitrriture, comme le faisaient les premiers chr&tiens, cum exultatione et simplicitate cordis, et comme
durent le faire Notre-Seigneur, la sainte Vierge et
les ap6tres aux noces de Cana. Et pour que la ressemblance ffit plus frappante avec ce dernier repas, il se
passa AGentilly un phinomene semblable a celuidont
parle Ie saint tvangile selon saint Jean, chapitre II,
verset 3, deficiente vino, non par la faute de I'architriclinus, mais par les cahots que le transport des
vivres par voiture occasionna aux r6cipients des
liquides.
Le soir, A quatre heures et demie, la chapelle de la
Maison-M&re se remplissait de nouveau pour entendre
le sermon de M. Pimile Cazot.
Voici le resume de son discours, d'apres le Buetini
des Missions des Lasaristesfran ais :
GratiasDeo super inenarrabilidono ejus.
Dieu soit loud de son ineffable do !
(Cot., IX, -5.)

< Combien sont belles les fetes du triduum! Les

-

697 -

fils et les flles de saint Vincent de Paul, venus des
extremit6s de l'univers, sont groupes autour de leur
Superieur g6neral pour celebrer avec lui et avec la
Compagnie tout entiere le troisieme centenaire de la
fondation de la Congregation de la Mission. Nous
celebrons en mme temps le cinquantime anniversaire
de la vocation de notre bien-aime Pere et Superieur
general, M. Francois Verdier. II convenait que toute
la Congregation fat convi6e a c6lebrer aussi cet anniversaire, dont la date exacte etait au 7 decembre dernier.
( Cette seconde journee du triduum a ete choisie:
pour faire monter vers Dieu nos voeux et nos prieres
pour notre Superieur general, pour remercier Dieu de
ce demi-siecle de graces et des labeurs incessants de
sa vie de pretre de la Mission.
?
c Quid retribuam Domino?
C'est an nom de tous que s'exprime M. Cazot. Apres
le cri de reconnaissance, M. I'assistant va nous dire
les beautes et la grandeur de notre vocation de missionnaire, et nous montrer comment M. le Sup6rieur
general a r6alise l'idial qu'il s'6tait propose en entrant
dans la famille de saint Vincent.
I. LA VOCATION. - Elle vient de Dieu, c'est lui
qui la donne; elle r6alise - aprbs Ie martyre - le
degre supreme de l'abnegation.
( Notre vocation est particulirement belle, - belle
par la saintete de son fondateur, Vincent de Paul, belle par ses exemples que nous sommes appeles a
suivre, incomparablement belle par la grandeur du
but vers lequel nous devons tendre.
a La vocation religieuse, c'est une vocation d'abnigation, ( qui vult post me venire, abneget semetipsum »,
c'est la recherche constante des seuls biens surnatu-
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rels; nous devons renoncer a nos families, aux biens
terrestres, aux joies du monde. Nous devons pratiquer le renoncement a notre volont6, fouler aux pieds
l'amour-propre.
a Pour le fils de saint Vincent de Paul, notre bienbeureux Pere et Fondateur, la vocation c'est la sainteti de saint Vincent, c'est l'ideal A poursuivre.
Comme il est partout connu et aime, ce grand bienfaiteur de l'humanit6, ce pfre des pauvres !
a L'amour de Dieu a 6t6 le principe directeur de
toute la vie de saint Vincent. Cet amour s'est traduit
principalement par les deux vertus de simplicilk et
d'humiliti.
- La simplicite, c'est l'oubli de soi pour chercher
Dieu uniquement. Saint Vincent a voulu que la simplicit6 fit une des vertus fondamentales de ses
enfants. II en a fait la rggle invariable de sa conduite,
dans un siecle dont 1'esprit 6tait bien diff6rent. c II
c vaudrait mieux, aimait-il a dire, etre jete, pieds et
< mains lies, sur des charbons ardents, plut6t que de
4 faire quelque chose pour plaire aux hommes. ,
c La simplicite de saint Vincent a fait une sorte de
revolution dans la faron de pr&cher. 1 I1 faut pr&cher,
-i disait-il, en sorte que chacun puisse entendre et
c faire son profit. i)
a La simplicit6 a eclat6 dans toute la vie, dans
toutes les ceuvres du saint; il I'a 16guee comme un
heritage A ses enfants. Puissions-nous toujours marcher dans cette voie!
c(L'humiliti. - Que dire de I'humilit6 de ce saint,
qui, parlant de lui-m&me, se disait une merveille de
malice, plus m6chant que le demon qui n'a pas tant
merit6 1'enfer que lui ?
c Toute sa vie saint Vincent de Paul s'appliqua
la pratique de l'humilit6. Dans le principe il dut
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iutter pour triompher de I'amour-propre, pour arriver
A ce grand amour de l'humilit6 qui le distingua dans
la suite : la visite d'un neveu du saint reste cilebre
dans les annales de sa Congregation.
SPretres de la Mission, nous devons nous souvenir

que l'humilit6 est une des vertus fondamentales de
notre vocation, que saint Vincent I'a sans cesse recherch6e et maintes fois recommand6e.
S11. - Et maintenant, considerons la beauti de
notre vocation: elle est la voie de la saintet6. Le but
que. nous poursuivons est sublime, c'est l'apostolat,
c'est le vaste champ des ames Acultiver, c'est l'immense
moisson des Ames a r&colter.
t Saint Vincent aimait a rappeler que la Congregation de la Mission 6tait l'oeuvre de la Providence, dans
un temps oi. le peuple des campagnes 6tait d6laiss6,
le clerg6 avait subi des decheances, le salut des Ames
etait compromis... n
Rappel de ce qui se passa A Folleville, en 1617, dans
les terres de Mme de Gondi. La confession d'un pauvre
paysan de Gannes, revble A saint Vincent une situation religieuse deplorable dans la campagne; il faut un
remdde, il faut instruire ce pauvre peuple. Des negociations s'engagent; ellesaboutissent, le 17 avril 1625,
a l'acte de la fondation de la Congr6gation de Ia Mission. Un simple discours (celui de Folleville), inspire
par la charit6, a jeti les fondements d'une nouvelle
Congregation dans l'lglise, et en meme temps une
des plus utiles institutions de la soci6t, chr6tienne.
" Les missions 6taient chose inconnue, affirmait
ac saint Vincent. On ne savait pas ce que c'6tait... w
Les missions dans les campagnes et en la forme que
les fit le saint furent la raison d'etre de notre Congregation; elies sont restees notre oeuvre fondamentale.
c Les missions ont amen6 les oeuvres en faveur du
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clerg6 : en 1628, les exercices pour les ordinands.; en
1633, les conferences des mardis; en 1636, les s6minaires. Plusieurs centaines de missionnaires sont
actuellement occupis a cette ceuvre, dans le monde
Cntier.
t Les Missions lointaines se sont de bonne heure
ouvertes aux fils de saint Vincent; on les vit a Madagascar, en Barbarie; ils sont en Chine,oi its ont la
charge de onze vicariats, en Perse, en Syrie, en Palestine, en Pgypte, en Abyssinie. dans tout I'Orient, en
Amerique... Vous etes ici, Messeignears, et vous,
chers confreres, venus des contrees les plus lointaines
pour attester le zele et la f6condit6 de notre Communaute et ses succes dans I'ceuvre des Missions.
a Les Filles de la Charit6, les filles de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac, ne le cident pas
en vaillance a leurs freres de la Mission; elles forment
la vaillante arm6e de la charite; elles sent, elles
aussi, danstout Punivers. Le petit grain de senevi est
devenu le grand arbre de la chariti qui abrite dans
ses branches les pauvres du Christ, petits oiseaux du
ciel. n
III. - Dans une derniere partie de son discours,
M. Cazot rappelle les principaux 6venements qui ont
marqu6 les cinquante annies de vie religieuse du Tres
Honor6 Pere Verdier. II parle de sa pieuse mbre, qui
a puisi chez les Filles de la Chariti ces solides principes de la vie chr6tienne qu'elle a d6poses dans le
coeur du futur missionnaire, principes d6veloppes et
fortifies par son sejour au petit s6minaire de Montpellier, sous la direction des Pretres de la Mission.
LLe 7 dCcembre 1874, vous entriez au noviciat; deux
ans apres vous prononciez les saints Vceux qui vous
attachaient a jamais a la Mission. C'est M. Bore,
Sup6rieur g6enral, qui recevait vos saints engage-
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ments, le 8 d&cembre 1876, en la chapelle de la rue
du Bac... Quand vous &tes arriv6 parmi nous, vous
avez trouve tout rempli du souvenir du P. Etienne...
Le souvenir, l'amour, le culte de saint Vincent, le
culte du P. -9tienne se sont pour toujours fortement
enracines dans votre ame... Devenu Supkrieur gn&aral,
vous avez trouve des ruines i relever, ruines causses
par les malheurs des temps. Vous avez a cceur de
recommencer 'oeuvre du P. ttienne, le restaurateur,
aprbs la Revolution, de notre Compagnie. Deji
les icoles apostoliques se sont d6velopp6es, le
s6minaire interne et les etudes se remplissent de
jeunes gens ad vrai coeur de missionnaire et qui
nous donnent les meilleires espIrances pour l'ayeair.
4 En arrivant & Montpellier comme sup6rieur du
grand s6minaire, vos premieres paroles ont. &t cellesci : Botitatem et disciplinam et scientiam doce. me.
C'tait' tout votre programme; il n'a pas varie
depuis. n
En terminant son discours, M. Cazot, parlant an
nom de tous, redit le traditionnel, Ad multos anaos!
II souhaite & notre Trbs HonorS PNre les longues
annies du bon et saint P. Fiat, moins ses terribles
epreuves.
Enfin, dans une fervente invocation, M. l'assistant appelle sur le v6en6r sup6rieur, sur toute la Compagnie, sur les missionnaires et les Filles de la Charit6, la b6nddiction et la misericorde du Tres-Haut.
« Ainsi soit-il. a
A la sortie de Yoffice, un orage qui menacait depuis
quelque temps vint rafralchir la temperature, et les
petites soeurs da seminaire retournarent A la CommanautE les pieds dans 1'eau, la tehe sous le parapinie et
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le coeur dans la joie, malgr6 les roulements du tonnerre.
21 juillet. -

L'office pontifical

est chanti par

S. Em. le cardinal Dubois; une vingtaine. de pr6lats,
6veques, pr6fets, protonotaires, font une couronne
vari6e a la pourpre du cardinal.
Au diner qui suit l'office, notre grand rIfectoire
est trop petit. Signalons nos principaux convives :
S. Em. le cardinal Dubois, Mgr Hombach, Mgr de
Gu6briant, Mgr Chaptal, Mgr de Cormont, Mgr Reynaud, Mgr Rojas, Mgr Clerc-Renaud, Mgr Irigoyen,
Mgr Berroa, Mgr Faveau, Mgr Sastre, Mgr Schraven,
Mgr Santos, Mgr Fabrkgues, Mgr Baudrillart, Mgr
Leynaud, l'6veque de Calbayog, 1'ev&que de Seoul,
Sa B6atitude Mgr Rahmani, patriarche; ce qui fait
vingt eveques; il y avait, en outre, neuf prelats :
Mgr Larquere, Mgr Potier, Mgr Valeri, Mgr Cadi,
Mgr Descamps, Mgr Lagier, Mgr Boucher, Mgr
Hertzog, Mgr Bruneau; ajoutons M. Delabar, M. le
cur6 de Saint-Sulpice, le R. P. Lena, le R. P. Boulanger, le R. P. Lebon, les visiteurs de la Congrdgation au nombre de vingt-hait, les d6putes de l'assembl6e au nombre de vingt-neuf, sans compter les
autres personnages qai n'taient ni 6veques, ni pr6lats,
ni visiteurs, ni -deput6s, mais qui cependant 6taient
quelqu'un et a ce titre purent participer i ce grand
repas.
Le festin ne dura pas aussi longtemps que celui
qu'Assubrus offrit aux princes de ses cent vingt-sept
provinces; les sieges sur lesquels &taient assis les
invit6s de Saint-Lazare n'6taient pas ces lectuli aureiet
argentei dont parle le livre sacr6 d'Esther; les coupes
n'etaient pas d'or; mais comme a Suse, vinum, ut magnificentia regia dignum erat, abundans el praecipuum
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fonebatur, et nos bons freres qui servaient i table imitaient les servants de la cour d'Assuerus : Nec erat qui
solentes cogeret ad bibendum; mais les noms que portaient ces liquides obligeaient a en gotter, ne fcit-ce
qu'une larme, puisque tel vin s'appelait Benedicamus,
tel autre Souvenir, un troisieme Reconnaissance,et f£t-on
d'un pays ( sec ), 6n ne pouvait vraiment en ce jour
manquer de souvenir et de reconnaissance. Le texte
saint dit que, chez Assuerus, aliis et aliis vasis cibi
inferebantur; A Saint-Lazare c'6tait mieux encore, car
chaque mets avait un nom symbolique : tel plat 6tait c
I'amrnicaine, tel autre a la malgacke, celui-ci d la franfaise; la salade etait orientale; les autres'mets s'appelaient du centenaire on du cinquantenaire; le dessert
avait pour nom alliancedes missions, rappelant le texte
du Psalmiste : Ecce quam bonum et quam jucundum
habitare fratres in unum.
A la fin dut repas, M. le Sup&rieur general lut un
tiligramme qu'il avait requ du cardinal Gasparri et qui
etait ainsi conuu :
, Saint-PNre vivement agree hommage filial,
d6vouement Congregation Mission, occasion troisieme
centenaire sa fondation; se r6jouit magnifiques r6sultats champ charit6 chrti'enne obtenus par vertus
horoiques ses membres; souhaite developpement toujours croissant leur activiti si bienfaisante pour Eglise
et humanite; envoie de tout coeur benediction apostolique, gage abondance faveur divine.
, Card. GASPARRI. P

A deux heures et demie, on se reunit de nouveau a
la chapelle pour entendre la parole de S. tm. le cardinal Charost, archeveque de Rennes, et ce fut le clou
de la fete.
Voici A peu Pires integralement le texte de son dis-
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cours, d'apris le Bulletin des Missions des Lazarister
Franfais:
it tfrEdestinavit coQuos frascivit
forwtes feri imaginis Filii sui.
Ceux qu'il a connus d'avance ii les a
aussi predestines a etre conformes
SPlimage de son Fils.
(ROw. VII, 29.'
U tminence,
a Messeigneurs, tris chers Messieurs,
a Mes chbres Soeurs, et mes chers Freres,
a Ce texte chlbre, saint Vincent de Paul l'a souvent
cite et comment6 devant ses disciples. II y voyait la
directive forte et lumineuse et de sa saintet6 personnelle et de celle de son Institut. Son genie, qui fut
deux fois clair, et par la luminre d'un esprit singulibrement observateur du reel et sagace, et aussi par la
lumiere ce~este dans laquelle sa saintet6 ne laissait
point pn&tr'er les ombres de la terre, son g6nie si
clair, dis-je, observait a 1''vidence que cette conformiti
A Jesus-Christ 6tait plus decisive, plus efficace, allait
plus au fond de tout que tant de theories actuelles
sur la perfection spirituelle dont nous sommes si
curieux.
% Et, en effet, tout Institut religieux, comme 1'Eiglise
elle-meme, a pour raison d'etre et pour fin, qui le
conditionne et qui garantit sa durke devant le Dien
eternel, cette conformitk que Dieu vent des I'origine
avec son divin Fils; il veut qu'il y ait dans tout
Institut religieux une production de saintet6. C'est 1l
ce qui le 16gitime aux regards de Dieu et ce qui
assure pa subsistance : une production de saintet6, et,
an moins, en regle, sons une forme speciale, sons un
angle determine, une ressemblance par an trait plus
accuse avec son divin Fils.
q En effet, il doit se prolonger encore au milieu de
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nous dans ce qu'il appelle son corps mystique, c'esti-dire l'Eglise, par quelques-uns de ces 6tats terrestres

par ou II est passe ici-bas el qui doit se reproduire
dans une partie ou dans une autre de ce corps mystique,
qu'll continue d'animer et de faire vivre.
i Voila ce qu'apercut distinctement le genie de

saint Vincent de Paul.
a Je vais done considerer en premier lieu ce trait
de similitude plus accus6 que d'autres avec Jesus-

Christ, qu'il a cherchi, qu'il a poursuivi pour lui et
pour sa famille spirituelle, trait traditionnel, fondamental, immuable, et d'autre part, car c'est la ce qui

constitue l'originalite de ce grand saint et de sa
famille spirituelle, considerer, en second lieu,ce qu'il
a eu de nouveau, jusqu'a la hardiesse, mais jusqu'a la

hardiesse f6conde, dans la conception qu'il s'est formie
de cet Institut dont nous cel1brons aujourd'hui le
troisieme centenaire, et par l1 m&me la perspicacit6
de son genie createur, qui lui a donne de quoi vivre

pendant trois siecles dejk.
( Oui, dans ce qu'il y a eu de nouveaut6 ficonde et
hardie, dans le saint et dans son oeuvre, nous apercevons ce qui fait tout le Christianisme, la tradition et
le progris, la conservation de cette force merveilleuse
de plasticite de 'eglise, qui I'adapte a chaque 6poque
et qui la renonvelle k chacun des ages, et elle est
l'une et 1'autre : la tradition et le progres, la conservation et Ie renouveau, parce qu'elle est la vie, parce
qu'il faut que d'elle, comme du Verbe, Fils 6ternel de
Dieu, on puisse dire a tous les moments de sa duree :
in ipso vita erat; dans elle, dans le Christianisme
qu'elle maintient sur la terre, il y avait la vie.
, Donc, nous allons regarder quel est le trait de
similitude traditionnel, immuable, que saint Vincent
de Paul a cherche pour lui-m&me et pour les siens,
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par sa propre reflexion si originale, ou plut6t - car
il se d6fendait de cet avantage comme de tous les
autres - par 1'Esprit-Saint, qui a tout conduit, dit-il,
et tout ichelonn6, alors que " ni moi, ni le bon
4 M. Portail, qui etait avec moi d&s le debut, nous
« n'avions song6e rien et n'avions rien pr6vu de ce
a qui devait arriver ).
u Ce trait de ressemblance, le voici : porter l'Evangile au pauvre peuple, c'est bien, comme vous 1e
savez, la mission propre, divine et constante de Not reSeigneur J6sus-Christ, puisqu'il avait dit Iui-meme :
Evangelizare pauperibus misit me. C'6tait la le trait par
lequel il accusait sa mission.
(( II n'6tait pas envoy6 devant les rois; non, il etait
envoy6 pour parler au pauvre peuple. Eh bien! Vincent

de Paul a ce trait de ressemblance avec son divin
Maitre.
c Et comme il avait raison! Comme elles Ataient
effrayantes I'ignorance qui pesait alors sur le peuple
des campagnes de France, et l'ombre de la mort oa il
6tait enseveli, comme 1'atait le peuple de Galikle, au
temps oh parut le Sauveur!
" Et les cur6s eux-m&mes ne partageaient que trop
cette meme ignorance. C'est 1, pour le dire en passant, ce qui explique pourquoi la nation rbagit d'abord
si iollement contre l'explosion du protestantisme au
siccle priecdent.
c Vincent .de Paul, par une rencontre providentielle, apercut cet 6tat lamentable de l'ignorance et du
vice oh croupissait un grand peuple.
K La femme du genera) des gal&res, dont les enfants
avaient Vincent de Paul pour precepteur, Mme de
Gondi, femme de vertu 6minente, visiteuse infatigable
de ses pauvres vassaux des champs, s'entendit dire
un jour, raconte saint Vincent de Paul, par I'un d'entre

r
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eux, et c'etait le cultivateur le plus consider6 et r6pute
le meilleur homme de bien du pays (il etait au bord
de sa tombe), touch6 par la charite de sa suzeraine,
il dit qu'il n'avait de sa vie fait aucune confession
valable, par ignorance, ne sachant pas comment s'y
.prendre, et par honte. Et la noble dame s'apersut,
apres le premier tmoi que lui causa cette rivelation,
que son propre curt des champs, quand elle allait a
confesse, au lieu d'absolution lui marmottait quelques
paroles inintelligibles, parce que le malheureux n'avait'
jamais pu apprendre la formule sacramentelle de
l'absolution. Si bien que cette bonne dame fut obligie
de se faire copier par un religieux la formule de
1'absolution et chaque fois qu'elle allait a confesse,
elle la pr6sentait ing6nument a son cure, pour qu'il
pat la lire, le malheureux ne pouvant pas se resoudre,
si tant est qu'il en 6tait capable, a l'apprendre.
(( Quelle lueur effrayante, ce double fait dont il fut
le temoin, jeta dans I'&me si grande et si perspicace de
Vincent de Paul, sur l'ttat de notre peuple! L'immense
compassion du Christ pour les foules passa aussit6t
du Coeur divin dans le coeur de son pretre. II s'adjoignit d'autres pretres de coeur et de foi, comme lui, et
ils se mirent a cette oeuvre des missions, a dont per(( sonne, dit Vincent, jusque-lU, n'avait eu meme l'ide,
<i ne sachant pas meme ce que cela signifiait >.
«c Et ils allkrent a ce peuple laisst si souvent dans
l'abandon.
<(Ah! on a peine a le croire : au debut de cette

premiere moiti6 du grand siecle qui fut comme une
aurore d'incomparables saints, - et pourtant c'6tait
vrai - nos villes, notre Paris, 6taient remplis de
moines et de pretres,trop souvent oisifs, qui couraient
dans les rues; notre Sorbonne etait remplie de docteurs
et d'6coliers qui la faisaient r6sonner de disputes
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subtiles, souvent abstruses; les cloitres avaient des
vierges et des religieux qui chantaient Dieu jusque
dans le fond des nuits; les chanoines le chantaient
dans leurs stalles. Les eveques ne visitaient guere, et
il etait a I'abandon le peuple qui allait bient6t sortir
de son r6le obscur et passif et devenir en notre pays
une puissance d'autant plus formidable qu'elle est
plus aveugle; il ttait, lui, k I'abandon.
AAh! n'oublions jamais que les premiers biens sont
"les biens spirituels; car on s'Atait occup6 un peu du
bien temporel de ce peuple. Quelques ann6es auparavant, le roi populaire, le roi au panache blanc, avait
promis la poule au pot. Ses successeurs eurent beaucoup de peine i la donner. Et la famine desola la
plus grande partie de nos campagnes de France,
pendant les guerres interminables du grand siicle qui
firent de trop de nos campagnes d'immenses charniers; Messieurs, vous le savez bien.
i Cependant, du c6te temporel, il y cut beaucoup
plus de fait, avec les grands ministres, qui se succ6d&rent depuis Richelieu jusqu'i Colbert, que du cote
spirituel, o6 rien, rien du tout, jusqu't Vincent de
Paul, n'avait iti commence.
i Et c'est lui, ce saint, qui ouvrit, ou qui rouvrit
comme vous voudrez, un large acces aux biens spirituels a ce peuple de France, lui, dont la saintete
etait, j'ose le dire, g6niale; car il fut le divinateur de
tout notre age moderne. En effet, si l'Eglise de France
avait march6 r6solument tout de suite dans la voie que
lui ouvrait d'un geste magnifique le petit paysan de
Dax, illumin6 de la lumiere du Christ et embras6 du
souffle de son coeur; si elle avait fait cela, si elle 6tait
Sallae avec le coeur de Vincent de Paul, avec sa compr6hension des ceuvres sociales dont il a 6tC le crhateur
dans notre pays de France, deux siecles et demi an
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moins avant qu'on se soit avise de I'y suivre de fort
loin et d'une faqon tres imparfaite; si l'Eglise de
France avait fait cela; si tous les bons chr6tiens,
bonnes chr6tiennes, v&ques et pr6tres avaient march6
risolument sur les pas de Vincent; oh! je ne crams
pas de le dire, le cataclysme r6 volutionnaire n'aurait
pas iclati, n'aurait pas 4branl6 notre pays jusque
dans ses fondements. MWme en 1789, le peuple de
Paris aurait salui avec lameme emotion, avec la rmme
all4gresse sacree, le cercueil de Vincent, s'il eft traverse les rues de la capitale, qu'il le it en i83o, an
moment des journies revolutionnaires d'alors.
a Mais la France ne comprit pas; Ie people n'eut
pas a faire la comparaison entre cet admirable ami
du people et son roi Voltaire, ce roi de thtitre, qui
disait que le peuple n'6tait a qu'une canaille bonne i
manger du foin ».
a Si Vincent avait &t6suivi alors, Messieurs, on eiit
vu toutes ces idoles que la philosophie da dix-huitime se
sieleva
contre l'rglise, tomber devant ce
cercueil, coimme les idoles des Philistins tombbrent
devant 1'Arche d'Alliance, que les ennemis du people
de Diea avaient confisqu•e. Le peuple se serait prostern6 devant cette relique, qui est ici ao-dessus de
nous et devant le corps de ce pretre, dorit le cour a
battu avec le pins d'amour, depnis le Coeur de J6susChrist, sur les souffrances et sur les detresses du
peuple chretien.
at Voili, Messieurs, ce qui fait votre grand honneur
et ce que vous dicte la regle de votre Institut. Voilice
qui vous assure la possession des sicldes futurs, bien
plus nombreux encore que les trois siecles que nous
cle'brons aujourd'hni.
a Si, comme 1'abien souvent r6p&t6 saint Vincent,
vous restez, au milieu do peuple pour lui pr6senter
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l'rvangile, qui est sa vraie charte lib6ratrice, bien
plus que la D6claration des Droits de 1'Homme, parce
qu'elle dbtruit et abolit les esclavages du dedans, qui
r6tablissent toujours les esclavages du dehors, quelles
que soient les lois qui les suppriment, si vous restez

les temoins du Cceur de Jesus-Christ, comme le fut
Vincent de Paul, de ce Cceur rempli de compassion et
de sympathie pour tous les "aveuglements et m6me
pour toutes les folies populaires, puisqu'il a battu pour
elles du haut de la Croix, si vous restezcela, lessi&cles
vous sont promis, parce qu'ainsi vous aurez le trait
profond de ressemblance avec le Cceur de JesusChrist, que vous a inculqu6 votre glorieux Fondateur.
(t Je puis maintenant passer rapidement A quelques
autres traits de ressemblance, mais qui tous viennent
Se greffer sur celui-lU.
( Ces autres traits, Vincent de Paul les a souvent
fait ressortir devant ses confreres dans ses entretiens, que la diligence si avertie,,les scrupules si
exigeants et si imp6rieux d'une conscience historique
comme celle de M. Coste, a retrouv6s 6pars a 1'etat de
trongons et reconstitu6s avec une piet filiale, igale a
son intelligente, critique. Tous ces traits epars, que
nous retrouvons dans les conferences de Vincent de
Paul, qui sont le leit motiv de votre Institut, M. Coste
a pris soin de les rattacher a ce trait primordial, et je
n'aurai pas de peine a vous faire voir combien cette
vue de Vincent de Paul est juste et combien vous
devez continuer h avoir vous-mmmes acoeur ces ressemblances qui soutiennent, qui r6alisent et qui modelent
le premier trait que je vous ai dit.
SL'un de ces traits qui vient le plus souvent a
S1esprit du saint, qu'il a donn6 comme regle permanente a son Institut, c'est l'humilite. II en 6tait 6pris,
au point que lui, le grand ouvrier infatigable, ne sup-
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portait pas, meme de la part des plus ing&nus de ses
novices, de les entendre appeler son Institut la sainte
compagnie; ilne voulait pas d'autre titre pour elle
que celui de petite compagnie, la derniere venue. II
aimait ce titre parce qiue c'6tait celui que Jesus-Christ
avait donn6 au troupeau apostolique et aussi parce
qu'il 6tait dans un siecle oit jamais la grandeur ne fut
si fascinatrice de l'&me frangaise.
- Aujourd'hui on ne cesse pas de cel6brer les
humbles. Ils sont devenus comme une idole. Au contraire, dans ce sicle-lt, tout le monde, m&me les plus
petits hobereaux terriens, m&me les plus humbles
bourgeois du faubourg Saint-Denis, etaient entich6s
de gentilhommerie et le grand pokte comique du
temps a mis ce trait sur la scene.
" Eh bien! les fils de M. Vincent n'etaient pas peu
fiers de voir que leur Pere avait ses libres entrees au
chateau de Versailles, ou a celui de Saint-Germain, de
voir qu'il penktrait au milieu de ces grands seigneurs
.sans avoir besoin 'l'etre introduit, ayant toute la confiance d'un Louis XIII et de la Reine r6gente.
« Or, Vincent de Paul, pour refouler ce torrent de
vanites innocentes, je le veux bien, mais qui eussent
pu avoir des inconvenients, s'acharnait a se montrer
& eux sous I'ancien costume du petit paysan de Dax,
du petit pasteur des b&ees de son pauvre pere; il se
representait cheminant tout enfant & ses c6tes sur la
route de Dax pour aller au marche vendre ces memes
b&tes; il se repr6sentait son pere tout courb6, comme
les paysans que j'ai connus dans mon enfance, par
I'habitude de fouir et de gratter sans cesse la terre,
peinant, soufflant. Et comme. s'il ekt trouve ce souvenir un peu trop lointain, il avait plaisir a se moquer
de lui-meme; - car il avait une veritable verve
comique, ce grand moraliste-l&; - au milieu de ces
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courtisans inclines profond6ment devant lui, pour
r6agir et renforcer son humiliti, ii jetait un coup d'ceil
dans les grandes glaces du chateau de Saint-Germain
et se voyant ainsi, avec son allure un pen gauche, avec
son habit qui rappelait la souquenille du paysan, il se
comparait A tous ces gentilshommes, aux canons
fleruis de dentelles, au pourpoint elegant, a 1'6pbe
dont la poign6e 6clatante se jouait dans leur main
effil6e, et il-se mettait a rire de lui-meme et, se
regardant en face dans la glace, il disait a son image :
a Ah! le maroufle! n
a Cela enlevait les tentatives de vanite de ses fils,
et toujours il en revenait a cette humiliti qui lui 6tait
si chore.
, Et de meme, quand on demandait au plus grand
orateur de l'antiquiti quelle etait la premiere qualit6
de l'orateur, il ripondait : ( L'action. o Et la seconde?
( L'action. ) Et la troisieme? a L'action. De mme
Vincent de Paul r6p6tait que la premibre des vertus et'
la cl de toutes les autres dans un Institut religieux,
et par consiquent chez vous, Messieurs, c'etait Phumilit6 sans condition et, disait-il, a je ne r6p6terai
a jamais assez ce mot-la ).
m En effet, ii voulait qu'on restit en contact permanent avec l'humble et pauvre peuple de France; il
lui semblait que l'amiti6, pour durer, doit trouver des
6gaux, etsi elle ne les trouve pas, elle doit les faire.
II disait et il repitait que la vraie maniire de se rendre

l'ggal de ces pauvres gens c'etait I'humiliti, a qui
a nous met A leur niveau et qui nous permet d'etre

( affables pour eux et, par consequent, d'emppcher leur
t, naturel un pen farouche de se tenir distant, qui les
" fait venir a nous et qui permet qu'on s'entretienne
u coeur

a coeur et avec confiance ».

%L'humilit6, il la voulaitjusque dans la deference
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A tous les emplois. II aurait mieux aim6 qu'on prifirit la plus humble de ces 6glises de campagne qu'a
chanties un Musset et qu'on cilibrait encore, hier, A
Rennes, dans les compositions donnies pour le brevet
lmentaire; mais cela 6tait bien loin d'etre l'id6e du
grand siecle. II aurait voulu qu'on prfer~t ces humbles
chaires aux chaires si r6puttes de la capitale et des
grands centres.
« L'humilite, il la voulait jusque dans la repitition
de l'oraison du matin, a oh deji chacun, disait-il, a di
- descendredansleparticulierde ses d6fauts n et ou ii
devait descendre une seconde fois et faire I'expos6
ing6nu de ses d6fauts devant la communaut6.
, L'humilit:, il la voulait jusque dans les avertissements que la rggle permettait A an confrere de
donner A un autre, pourvu que la discretion fit gard6e
et que les conditions qu'avait discernies avec tant de
precision I'impeccable sagesse de Vincent de Paul
fussent observ6es.
" L'humilit6, il la voulait et la recommandait vous Pavez suivie toujours et je vous en felicite chaleureusemext - dans la parole mrme qui devait rester
toute fr6missante, tout anim6e de la simpliciti et de
l'ing6nuit6 de F'vangile, afin de pouvoir rester le
canal portant aux ames la grace de Dieu.
" Ah
comme, en parlant de cela, il donnait libre
carriire A son genie satirique! car il eit pu 4tre un
redoutable critique, et je pr6fere sa satire A celle de
La Bruyere. La sienne 6tait plus agissante, avait plus
d'enlevC, plus de brio, une'allure plus francaise; son
rire etait plus franc et plus communicatif; son esprit
n'avait pas besoin d'essayer de la malice pour trouver
la pointe et il n'avait pas A la tailler laborieusement
comme I'immortel auteur des Caractbres. II entrainait
tout dans le flot de sa verve si juste, si spirituelle-et,
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en m6me temps, c'est 1I ce qui est merveilleux et ce
qui le differencie profond6ment et admirablement de
La Bruyere, c'est d'etre toujours charitable, toujours
pensant du bien de ses freres, m6me quand il se
moquait si gracieusement de quelques-uns de leurs
travers.
« II fallait I'entendre attaquer ce qu'il appelait les
fanfares de la parole, le vol pland! Car il aimait
aussi la mimique et il' ect fait un excellent acteur,
Messieurs; il sentait lui-m&me cette pente qu'il avait
et il s'en excusait aupres de ses pr6tres. En se surprenant un geste d'un pittoresque et d'une finesse iro-

niques qui l'effrayait lui-meme, il Rtait oblig6 de se
retenir. I1raillait ce vol plan6 qui passe par-dessus
l'auditoire et qui n'a d'autre effet que de frapper les
bouches bees d'admiration et de provoquer le rengorgement de vanit6 de Iorateur.
u C'est un bon juge, le prince des orateurs, rien
moins que Bossuet lui-meme, 1'61&ve et Ie disciple de
Vincent, qui rend gloire i son maitre dans une lettre
qu'il a 6crite an Souverain Pontife, oh il lui disait :
c Quand on a parlk de ses fameuses conferences de
a Saint-Lazare, nous, le jeune clergi si brillant de
, Navarre et de Sorbonne, nous qui avions et6 initibs
a & la pompe d'un Ciceron, aux 4clats foudroyants
c d'un D-mostbhne, nous 6tions IA le visage tendu, et
-t nous lui appliquions tons le mot de I'Ap6tre: ( Si
(cquelqu'un parle, il nous semble entendre la parole
a de Dieu : si quis loquitur, quasi sermones Dei. ,
(I Petr., IV, I ).
« Aucune louange n'est plus magnifqueque celle-la.
Eh bien! Messieurs, c'est un don incomparable que
vous avez recu de votre saint Fondateur. Peut-etre n'y
avez-vous pas suffisamment songi? C'est une des cles

du royaume des cieux qu'une parole comme-celle-la;
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c'est elle qui vous ouvre les Ames; c'est elle qui est
bien plus pricieuse que le don des langues communiqu ' I'a glise primitive et qui ne fut qu'un m6teore
passager. Gardez-la et dites-vous que lui, le grand
mort qui est IA, continue de veiller sur ses disciples et
de leur tracer la route de la conqukte et de l'expansion
et du salut des peuples par ce don qu'il vous a communique et que vous devez soigneusement entretenir
en vous.

c Un second trait que Vincent de Paul tenait aussi
du contact avec le peuple, avec I'immense masse
humaine, c'est un parfait d6dain des aises, des commodites et des biens terrestres.
II eut A lutter de ce c6t6-la aussi. La loi du
moindre effort, dont parlent les philosophes aujourd'hui, faisait sentir ses effets jusque dans la petite
compagnie de Saint-Lazare. 11 avait a lutter sans cesse
contre cette disposition; ce saint, au coeur si charitable, si humain, si tendre, si patient, devenait ferme,
rudoyant presque, quand il luttait contre cette pente
A une satisfaction un peu molle, au contentement de
ce qu'il appelait le desir de la sensualit6.
i II a voulu que la journee commengat, ou plutot que

la nuit souvent ne fit pas finie, avant que dejA on commengat la lutte contre la nature: c'est pourquoi la
rIgle imposait le lever a quatre heures. Et il ne faut
pas croire que nos ancetres etaient plus 6nergiques
que nous. II y en avait aussi qui aimaient I'oreiller,

meme dans la compagnie de Saint-Lazare. Vincent
de Paul, dans une de ses conf6rences, toujours si fines
et si spirituelles, nous montre une de ces tetes assoupies
qui a entendu la cloclie retentir, et il s'6crie :
( - Ah cette cloche, faudra-t-il done toujours que
u je l'aie attach6e A mes oreilles!
- Voyons, I'heure est venue de se lever.
-
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, - J'ai mal dormi, il me faut encore une heure.
- Oui, mais M. Vincent va venir, il va crier.
II va vous dire: it Voyons, Monsieur, que faites-vous?
a Tout le monde est a l'oraison, il faut vous lever, it
-

t faut partir... n

a On entend encore rbsonner 1'6cho de la parole du
saint, les 6clatements qu'il faisait retentir aux oreilles
de ses fils, la fermet6 quelquefois un pen rude contre
ce qu'il appelait la sensualit6.
a Vous ne savez done pas, disait-il; qu'il y a maint tenant douze chanoines de Notre-Dame de Paris
<i qui se sont lev6s a minuit pour aller chanter leur
i office, et parmi eux des princes de l'£glise? Voyons,
a Monsieur, repr6sentez-vous ces chanoines traversant
4 les rues de Paris, au milieudela nuit : levez-vous pour
a aller a la chapelle. )

i Et il leur disait encore : a Mais pourquoi! est-ce
« que nous n'avons pas ce qu'il nous faut: le meilleur
4 fruit, la meilleure viande, le meilleur pain? ,
c Car il entrait dans tout le detail du gouvernement, il pensait a tout et il ajoutait : ic Mais il y a
c bien des 6veques qui se contentent comme nous
c d'une seule portion. Des 6veques, mon doux Saui veur! Et il y en a ici qui trouvent que ce n'est pas
assez !... )
t II parlait de celui qui en exigeait trop, et qui
demandait a aller jusqu'aux Hibrides, jusqu'en
Ecosse; que sais-je encore? et qui se marmottait :
i Quand M. Vincent sera mort (c'est Vincent de Paul
i lui-m&me qui parle et qui s'enterre de son vivant)
i nous supprimerons tout cela... Mais voyez-vous
i qu'on nous envoie ainsi aux Enfants Trouv6s, dans
1 les prisons, aux galeres, etc.? Est-ce que tout cela
, peut se soutenir? n
( II privoyait l'avenir; il voulait l'assurer; il ne se
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contentait pas de dire comme Napoleon: « Ah! si
« j'etais monpetit-fils! II le devinait en quelque sorte

par ses instructions, qui le rendent encore present au
milieu de vous, qui font surprendre les secrets de sa
parole et de son Ame de feu.

( De ce c6te-la aussi, vous avez de quoi lui rendre
justice. Ce n'est pas tout de rendre grace a Dieu de
Yos trois cents ans d'existence, ce qui est 6norme.
Quand on pense que nous, les hommes, nous sommes
ce que les Grecs appelaient si justement des 6ph6mires, quand on songe a tout ce qui a balay- le sol
politique de la France depuis trois siicles; vous restez,
vous, avec le meme esprit, avec la mrme piti6 filiaie,
avec la meme fid6lit, aux traditions et aux observances de votre fondateur; n'est-ce pas lI une grace
eclatante,- une grice dont nous ne trouvons pas
d'autres 6chantillons dans une seule des pages de notre
histoire publique.?
c Dites-vous cela pour remercier Dieu de la grAce
insigne et unique qui vous a donn6, par un fondateur
comme celui que vous avez eu, des exemples et des
instructions comme ceux qu'il vous prodigua pendant
trente-cinq annees de sa vie et que du fond de- sa
tombe il continue encore a vous donner. De lui, plus
que de nul autre fondateur, on peut dire : defuncitt*
adhuc loquitur. 11 a assez ecrit pour que sa parole
retentisse encore an milieu de nous.
, Enfn le dernier des traits dont je voulais vous
parler, c'est la familiarit6i la souffrance.
,,II ne s'est pas content6 de I'inculquer A ses Filles
de la Charite, a sa- Mile Le Gras, qui avait appris a
souffrir avant .mkme de prendre le voile; il I'inculqua
aussi a ses fis et il appela, quelquefois malgr6 eux,
leur attention sur les maladies les plus r6pugnantes
de I'humanit6, par exemple sur celle des alienes. I1

-
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voulait que ses fils prodiguassent leurs 6gards et leur
patience a ces malheureux, qui avaient souvent des
mceurs et des consciences effroyables; mais le saint
voulait qu'ils apprissent le fond de la souffrance
humaine, sachant bien que c'est li le seu4 moyen efficace d'allumer la divine charit6 dans les Ames, de les
rendre patientes, d6f6rentes, saintes, celestes. II savait
cela, ii connaissait son saint Paul par coeur : il se
r6petait le texte dela divine 6pitre aux Hebreux oi il
est dit que Dieu a voulu consommer et rendre parfait
l'Auteur lui-meme de notre saintet6, Jesus-Christ,
notre Maitre, en lui apprenant A souffrir et, par la
souffrance, la patience et I'amour de ses freres, et li
encore, il avouait un de ses derniers traits de ressemblance avec Jesus-Christ.
« Mais toujours il s'incarnait au peuple. I1 savait
que ceux qui ont vu de tres pros la souffrance se
laissent 6mouvoir et impressionner par elle, jusqu'a ne
plus pouvoir dormir tant qu'une souffrance veille.
II citait l'exemple de son cher M. Le Vacher, a
Tunis, qui, en pleine disette de vivres et d'argent, avait
trouv le moyen de s'endetter par-dessus la' tete, en
chargeant un navire de toutes sortes de provisions et
en part-ant avec sa cargaison pour aller secourir les
forCats. Ces pauvres gens, du plus loin qu'ils apercevaient M. Le Vacher a l'avant du bateau, bondissaient
de joie, I'accueillaient de leurs cris et de leurs larmes
et quand il etaitmont6, il tait happ6, embrasse, port6
de groupe en groupe par ces rebuts de l'humaniti qui
n'avaient connu que les caresses du fouet ou de la
grande gaule du commandant de la galkre; ils recevaient les baisers, les tendresses, les pleurs, les appellations les plus tendres et les plus douces,de celui qui
venait a eux de la part de M. Vincent, qui, le premier,
avait donni 1'exemple de prendre les fers, de se
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mettre A ia galore et a la rame et de donner un peu de
repos et de liberti a un forat. Un dey de Tunis laise sentant incapable,
Smeme, devant ce spectacle,
comme tous les Turcs, de se convertir a la religion
chretienne a cause de ses exigences morales, disait
cependant qu'elle itait grande et que certainement
M. Le Vacher serait plac6 bien haut dans le ciel pour
avoir fait tant de bien sur la terre; il se d6clarait saisi
de respect pour cette religion sainte.
t II en est de meme aujourd'hui pour vous. Les
fonctionnaires de notre tltat laique sont eux-memes
pleins d'admiration et de respect pour votre devouement A votre pays ct a son influence, qui ne fait qu'un
avec l'influence du catholicisme ; ils se mettent a votre
disposition pour realiser vos projets, pour vous aider
et pour vous soutenir.
a Quelle est la force imanee du Coeur de J6susChrist pour que cette charit6 qui se d6pense an service
des populations qui sont les plus misirables et les
plus delaissies de la grande famille humaine produise
de tels sentiments, m6me chez les incroyants et cbez
les gens destin6s en quelque sorte par leur statut
l6gal A l'hostilit, contre la religion !
u Aussi, Messieurs, i plusieurs reprises dans notre
histoire, vous avez 6tccharges de missions par le
gouvernement meme qui expulsait les congregations,
ce qui at commenc6 sous la monarchie, par le d6cret
de la radiation des Jesuites. Le gouvernement royal
d'alors, qui venait de donner cette preuve humiliante
de faiblesse devant I'agitation revolutionnaire d'alorsi
vous pria de prendre la succession de ceux qu'il venait
de brisert.
( Ce que jetrouvemerveilleux, ce qui m'explique la
I. En Chine etdans le Levant.

-

720 -

puissance de charit6 de votre Institut, c'est que
les Peres J6suites eux-memes, qui avaient le coeur
brisk, non seulement ratifirenit, mais meme, sans le
connaitre, devanchrent I'appel du gouvernement de
la France et vous demandirent d'entrer dans le
sillon qu'ils abandonnaient, de reprendre lacharrue
du Pere Eternel et de ficonder le champ dont ils ne
devaient pas voir la moisson.
a Voili les, merveilles qu'un Vincent de Paul a
opirees par ces divers traits de ressemblance avec
Jesus-Christ, tous'subordonn6s a celui de maintenir la
compagnie en contact avec la pauvre humanit6 populaire et miserable.
a Maintenant voyons les traits opposes qui indiquent
dans cette ame de Vincent, du petit paysan, dont
toutes les premieres ann6es furent born6es a l'horizon
de sa ferme et de son champ, des intuitions etonnantes
qu'aucun saint ou docteur de l'iglise n'avait eues,
on, s'il les avait eues, n'avait-pu, realiser. Indiquons
au moins la creation des Filles de la Charit&.
a Tous ses pred6cesseurs avaient echouk dans des
essais de ce genre, meme le d6licat Francois de
SSales, ce grand connaisseur de l'ame feminine, qui,
si doux et si pin6trant, n'y reussit point. Je ne m'en
Rtonne pas : dans I'lglise naissante, saint Paul luim&me y trouva des difficultis...
a Vincent de Paul, au contraire, reussit non seulement pour les veuves, mais pour des jeunes filles de
vingt ans. Ces filles qui, jusque-lU, n'avaient connu la
vie que derrieres les grilles de leur convent, il d&clara
que les ailes blanches de leur cornette leur serviraient
desormais de cl6ture. Elles accomplirent admirablement les ceuvres qui leur 6taient confiees; on se les
disputa dans tous les h6pitaux de France. Nos armies,
depuis celles de Louis XIV jusqu'I celles de Napo-
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leon I" et de Napoleon III, les virent soigner leurs
malades et panser leurs blesses ; elles 6taient accueillies comme des anges sauveurs. Elles 6taient envoy&es
partout oi la peste, s6vissait. Ce n'est pas, en effet,
dans ce r6giment des cornettes blanches que l'on trouvait des embusquees. Quelque chose de la grande ime
de Vincent de Paul etait en elles et Dieu b6nissait
cette ceuvre qui n'avait pas en de premisses ni d'essais
dans seize on dix-sept siecles de l'histoire de 'lEglise.
t Voila une nouveaut6 bien hardie et bien 6trange.
Elle continue, elle aussi, depuis trois sitcles bient6t,
car elle date a peine de quelques annues apres vous.a Je veux parler de ces retraites d'hommes de toutes
conditions qui sont venus pendant si longtemps i
Saint-Lazare pour mettre de l'ordre dans leur ime.
Voila quelque chose dont on avait eu quelque id&e,
mais qui ne fut jamais hasard6 qu'l titre individael
et exceptionnel, tandis que c'6tait devenu une institation normale i Saint-Lazare. On a meme Rt6 oblig6
chaque semaine de faire des d6sesper6s en refusant
des admissions parmi les retraitants. On venaitjusqu'i
Vincent lui-m&me, on tombait A ses pieds. Des capitaines, des commandants qui partaient pour aller ( aux
occasions ,, c'est-a-dire au danger de mort, demandaient a etre admis et on se voyait oblige de les refuser. Voili quelque chose d'absolument inoui dans
l'Eglise jusqu'a Vincent de Paul.
< II y avait des Universitis nombreuses; celle de
Paris 6tait la premi&re de toutes. 11 ne s'agit pas de
diminuer jeur-gloire.
SPascal a dit : u Quand on commence une lecture'
(c en s'attendant k ytrouver l'auteur,c'est-i-dire quela qu'un ayant des artifices, des prouesses de langage,
c,des procedes et des ruses de metier et que tout d'un
( coup ontent tressaillir un homme, on est Atonne6et
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a ravi; on attendait un auteur et on est devant un
a homme. ,
v On admire cette pensee, qui a sa beaute et sa grandeur, qui est une regle du grand art d'&crire. Mais
que dire de ces jeunes gens qui itaient habitues&
trouver des docteurs, des duellistes, oserai-je dire,
de la penske, connaissant toutes les ruses de 1'argumentation, pouvant se tirer des pas les plus difficiles
oui pent les engager l'habileti de 1'adversaire, et qui
venaient a Saint-Lazare ? Le saint avait le plus grand
soin de ne pas faire montre de science. Cela n'&tait
pas exact, mais il agissait ainsi pour maintenir les
siens dans l'humilit6. II leur. demandait de montrer
simplement la vertu de la charit6, de ne jamais traiter
ceux ý qui ils parlaient de maitre a disciple. C'ktait
1a ce qui provoquait 1'6merveillement de son auditoire clerical. Cela a &te rappeli par S. S. Pie XI
dans le bref commemoratif qu'il vous a 6crit.
a Messieurs, le renouvellement du clergA de France
par les s6minaires et les retraites, tel fut le double
moyen par lequel Vincent de Paul rigin6ra ,1'litedu
clerg6 franwais en meme temps'qu'il faisait remonter
les humbles, les obscurs cures perdus dans nos campagnes.
c Voila des nouveautts bien belles. Je pourrais
en citer encore d'autres; je m'arreterai 5 un dernier
trait.
t Vincent de Paul a eu l'intuition de ce qui pouvait
servir I'influence et le credit de lIglise. Cet homme
si surnaturel qui, bien moins encore que Bossuet,
pouvait dire : e Je ne fais pas grand 6tat des connaisccsances humaines , a cependant appris a sa compagnie
& fournir des orientalistes, des math6maticiens, des
architectes, des mandarins, que sais-je encore? afin
de s'emparer du cr6dit et de toutes les voies d'acces
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qui pouvaieat faire entrer ses fls dans les terres
lointaines les plns imape6ntrables comme celle de la
Chine; la grande muraille elle-mmee ne put les
arreter.
i Voili ce que comprit le gonie essentiellement
inventeur, diplomate et pr6cis de saint Vincent de
Paul. Son Institut a vu se renouveler la merveille de
1'expansion miraculeuse de 1'glise naissante. Bien
plus que les matelots de Christophe Colomb, ses
:confreres 6taient •pouvant&s de l'audace avec laquelle
ii lancaitses enfants jusqu'aux extr6mites de la terre.
Et vous savez qu'il ne les abandonnait pas, il les
suivait sur toutes les terres; il soupirait a chaque
naufrage, a chaque .peste. Quand il parlait de son
cher Boardaise, c'etait avec des larmes dans la voix :
* Bourdaise, etes-vous encore en vie? Si vous l'6tes,
*- plaise a Dieu de vous la conserver; si voas ne 1'tes
a pas, ah! priez pour nous du haut du Ciel ! Et toute
la compagnie se mettait i. fondre en larmes a ce cri
d4chirant. Cela vous montre que saint Vincent de Paul
continuait a suivre-sur la carte toutes les 6tapes de ses
chers ils jusque dans les lies les plus sauvages.
( Cependant il avait cette charit6 du Christ qui
pousse non pas seulementquelques Ames individuelles,
mais les ames de.toute une collectivite, d'une masse
encore sauvage et ignorante. Le cceur de Vincent,
comme lecmer du Christ, d6faillait A ce spectacle et il
disait, il avait le droit de dire, cette parole si pathbtique : AAh ! que je serais-content si quelques-uns des
pretres de la Mission ne trouvaient plus, comme le.
Fils de Dien, une pierre pour reposer leur t&te, au
fond des campagnes on des ties sauvages; s'ils etaient
obliges de s'endormir au coin d'une haie,-d6chirs.
par des epines ou par la dent des bates et si alors
quelqu'un les reveillait et leur disait, a ces pauvres
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pretres de la Mission : t Qui done vous a ruduits a cet-.
i6tat et vous a fait venir jusqu'ici ? Alors ces pretres, ouvrant les bras, diraient : c La charite, Mes< sieurs, la charit ! n
i Parole sublime et qui aurait merit6, si Dante avait
6t6 contemporain de Vincent de Paul, de passer dans

son poeme immortel.
u C'est la ce qui, dans ce troisiime centenaire,
embrase toujours vos mnes. Je le vois, le saint qui se
tourne vers vous comme pour seconder, pour appuyer
la parole et qui vous dit: u Ne comptez pas sur les
, appuis ou sur la fortune des hommes.Du moment que
c vous avez la charit6, vous continuerez d'aller avec tout
a votre Institut jusqu'au bout d.u monde et si on vous

.( demande oi vous irez loger dans ces conditions, vous
a r6pondrez: A I'enseigne de la confiance en Dieu!
c Ainsi soit-il. ,

On chanta de nouveau la belle cantate de M. Praneuf, puis le Te Deum et l'gn recut la benidiction de
Notre-Seigneur.
A la sacristie, le cardinal Dubois felicita la communaut6 des c6r6monies et des chants.
Quand les invites etrangers Ala congregation furent
partis, an photographe patents prit deux groupes,
celui des deputes de l'assembl&e et celui des missionnaires pr6sents a la Maison-MWre.
26 juillet. -

On va a la Communaut6, oi Mgr Rey-

naud chante la messe pontificalement. Le soir, Mgr
Fabregues nous a interesses et emus par les recits
des martyrs de P6kin qui sont la gloire de la Congregation, Ia gloire de saint Vincent.
27 juilet.-

Premiere retraite sacerdotale de Meaux.

Elle est presidee

par Mgr Gaillard, prech6e par

M. Castel, dirigie par M. Drillon.
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28 juXlet. - M. le Supkrieur GenLral vavoir Beaucamps, e compagnie de MgrReynaud et de M. Pasquier2 aoit. - On c6lbre la Sainte Marthe, patronne
des freres coadjuteuri. Le frere Bataille, dans son
petit mot as Tres Honork Pare, rappelle qu'il a vT
quatre generaax de la Mission.
3 aodt. - Deuxiime retraite de Meaux. La Semaine
religieuse du diocese s'exprime ainsi au sujet des.
deux retraites prechies par M. Castel :
t( Soit qu'il s'inspirit de la priere sacerdotale duSauveur dans ses instructions de la premiere retraite,
soit qu'il prit pour theme de ses entretiens de laseconde la Transfiguration de Notre-Seigneur sur le
Thabor, le docte fils de saint Vincent de Paul sut
toujours eclairer les consciences et 6mouvoir les.
coeurs des auditeurs.
<Monseigneur se fit, a Ia fin de chacune des retraites,
I'interprbte de I'unanime gratitude de ses pr&tres et
n'oublia pas d'associer au merci adress6e M. le Predicateur tous ceox qui nous accqeillent toujours avec
un si aimable empressement et nous entourent. d'une
si bienveillante sollicitude. »
10 aost. - M. le Superieur General est a Dax avec
deux eveques et deux pr6fets apostoliques pour la.
consecration de la chapelle de Notre-Dame du Pouy,
didiie a Ia Vierge-de la Medaille. C'est Mgr ReySnaud qui accomplit les rites solennels et interminables
de la conscration; c'est Mgr Faveau qui chante la premitre grand'messe dans la chapelle consacrke, la.
nouvelle 6pouse du Christ.
15 aod~.- Nous allons..- a
aCommunautA pour la
procession. Les enfants de chceur sont habills ea bleu.
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La procession ne se d&roule que dans la cour du
seminaire.
17 aout. - M. Misermont preche B Saint-Lazare la
retraite des pretres de Chartres. M. Drillon la dirige.
21 aozt. Visite de S. Am. le cardinal Tacci qui
vient comme l1gat du Souverain Pontife pour les f&tes
-de sainte Postel. En labsence de M. le Sup6rieur
General, c'est M. Veneziani qui recoit le cardinal et
qui lui fait les honneurs de la maison.

24 ao4zt. M. Biviere preche, a Saint-Lazare, la
retraite des pretres de Soissons; M. Lesage la dirige;
Mgr 1'6veque assiste a cette retraite.
31 aodt. - Service solennel pour les soeurs d6funtes.
C'est M. Lesage qui officie.
I"septembre. - Aujourd'hui parait le dernier volume
du grand travail de M. Coste sur les Lettres et Entretiens de saint Vincent. ( On ne doit pas louer les n6tres,
surtout en leur presence,, dit saint Vincent; nous ne
louerons done pas M. Coste (nos eloges seraient de
pen de poids), mais, empruntant la parole de la sainte
Ecriture, nous dirons: Laudent eum in portisopera ejus,
que ses oeuvres le loueit aux portes (de la Congregation). Les externes l'ont lou6 dans les revues; les
missionnaires t'ont loue en mangeant avec plaisir au
r6fectoire cette forte et delicieuse nourriture spirituelle; les Filles de la Charit6 'ont lou€ de les avoir
aidees A se renouveler dans 1'esprit de saint Vincent;
le Souverain Pontife Pa lou6. et certainement dans le
ciel saint Vincent a fait de mEme. Il nous reste maintenant a profiter du fruit des veilles et des travaux
de notre cher confrere.
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Nous rappelons que les diff6rentes parties de cet
ouvrage sont-distribuees comme il suit :
Correspondance,t. I-VIII.
SEntretiens aux Fillesde la Charit, t. IX-X.
Entretiens aux missionnaires,t. XI-XII.
Documents divers, t. XIII.
Table ginraale, t. XIV.

La collection entiere co.ite 210 francs, frais de port
en plus.
Un tirage special des Entretiensauxmissiotnaires,sur

papier ordinaire, permet de les vendre o1francs les
deux volumes. Aucune autre partie de la collection ne
se vend separ6ment.
Si un ouvrage m6rite de figurer dans les bibliothbques des maisons de missionnaires et de Filles de
la Charit6, c'est bien celui-Ia. C'est saint Vincent qui
6crit; c'est saint Vincent qui parle. Son veritable
esprit, l'esprit qui doit nous animer nous-memes, est
done la dans toute sa puret6. Sans doute, il ne suffit
pas de lire pour pratiquer; mais la lecture est un puissant stimulant: elle 6claire l'intelligence, determine la
volont6, 6chauffe le cceur.
7 septembre. -

Aujourd'hui commence, a Saint-

Lazare, la retraite des pr&tres de Saint-Francois deSales. Le pr6dicateur est un missionnaire dioc6sain de
Paris.
9 septembre. -

Un des pr&tres qui font la retraite

meurt presque subitement dans la cour de recreation
d'une maladie de coeur; on a juste le temps de I'administrer.
ii septembre. -

Mgr Potier nous fait une confe-

rence sur sa prefecture apostolique d'Arauca.
20 septembre. -

Le cardinal Vico, 16gat du Pape
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pour les f&tes de sainte Th&rese de 1'Enfant-Jesus i
Lisieux, vient faire une visite a notre Maison-Mere,
visite non pas apostolique ni canonique, mais visite
de charit6.
27 septembre. -

Ouverture de la retraite annuelle.

M. Lesage pr&che celle des freres coadjuteurs.
6 octobre. -

Nous sortons de retraite, embaumis par

les exemples d'edification qui nous ont &tidonn6s par
les confreres pr6sents, particulibrement par Mgr Reynaud et Mgr Faveau, qui n'ont pas manque un seul
exercice.
Ce nsme jour, au matin, pendant que nous meditions sur la perseverance dans nos bonnes resolutions,
M. Perichon est all6 recevoir au ciel la recompense de
sa perseverance dans les siennes.
M. Perichon etait n6 an Coteau, diocese de Lyon, le
18 janvier i85o; il fut requ dans la Congr6gation le
31 aofit 1870 et fit ses voeux Ie

i" septembre 1872

devant M. Chinchon. II fut ordonn6 prktre le 22 mai
1875 et fut envoy6 la meme ann6e au Grand Siminaire
de Montpellier comme professeur de philosophie; en
1878, lorsque M. Fiat fut nomm6 Sup&rieur general,
M. Perichon devint le secr6taire particulier du Tres
Honor6 Phre; deux ans apres, il 6tait nomme professeur de dogme a Marseille; en 1887, il fut charge de
diriger le Grand Seminaire de Nice; en 1897, il revint
AParis comme Supirieur de la maison Sainte-Rosalie;
en igoo, on lui confia Ia double charge de Superieur
du Grand Seminaire de Tours et de visiteur de la province de Touraine; en i9o3, a la fermeture de nos
Grands S6minaires, il revint ala Maison-Mere; en 1909,
on I'envoya a Lyon, oi il resta comme Sup6rieurjusqu'en
1919;i cette 6poque,il alla rendre quelques services i
I'aum6nerie de Clichy; mais ses yeux ne lui permet-
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taient plus d'exercer Ie ministire; il revint done i
I'in&rmerie de la Maison-Mere- c'est l qu'il est mort
pieusement.
M. Perichon, comme Notre-Seigneur, a beaucoup
aimsles enfants; il etait content de les voir autour de
lui, de les faire approcher de sa personne, de leur prodiguer des marques de sa bont6.
7 octobre. - Les 6tudiants se disposent a partir pour
Dax; M. Kieffer est nomm6 Sup&rieur & Strasbourg.
8 octobre. - Les s6minaristes arrivent de Dax;.ils
auront pour directeur M. Castelin.

CHARLES JEAN. Le pichk

ches les Babyloniens et les

Assyriens. Piacenza, collegio Alberoni, 1925.
On lira ce livre avec beaucoup d'int&rat; on y verra
ce que les Babyloniens entendaient par pich6, pkcheur;
quels 6taient les principaux d6mons qui poss6daient le
pecheur : Utukku, Labartu, Akkhazu, Labatsu, Lilu,
Lilitu, Nanitaru, Rabitsu, Alu, Gallu, Pazuzu, tthinimu, Shedu, Kubu, etc.; quels 6taient les p6chis contre
les dieux, contre le prochain (les parents, les autres
hommes), contre soi-mkme; le long examen de conscience que devaient faire les Assyriens, il y a des
sicles, serait encore bien pratique de nos jours. Citons.
quelques passages:
A-t-il m6pris4 pare et mire ?
Dit oi poux non?
Dit non pour oui ?
A-t-il trahi an secret?
A-t-il diplac6 une borne?
A-t-il vol6 le vetement de son prochain ?
A-t-il empleye des balances faesses

A-t-il proftri desilenies?
S'est-il 1lev6 co.tre soa superieur
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A-t-il eu la franchise en sa bouche, la fausseti en son cuar?
La femme mariee est-elle sortie sans voile? (peche grave).
Un architecte a-t-il mal bAti une maison qui s'est ecroulde et
qui a tu le proprietaire? (pdchb grave), etc.

A c6te de ces pech6s, il y a, helas ! d'autres choses
qui ne sont pas consideries comme peches et qui
denotent une ignominieuse perversion du sens moral.
La seconde partie du livre traite de la maniere dont
les Assyriens concevaient la d6livrance du p6ch : iUs
portaient des v6tements de p6nitence, ils recitaient
des psaumes de p&nitence, ils confessaient leurfaute,
ils faisaient des prostrations, ils ployaient le genou,
ils pleuraient, ils se lavaient, etc. Le r6le du pretre
est int6ressant ettudier : il est le liberateur, le purificateur, c'est lui qui chasse le demon par des exorcismes, des sacrifices, des aspersions, des onctions,
des images 'ou statuettes.
Ce livre n'interesse pas seulement les savants qui
6tudient les temps anciens: il seraaussi d'une certaine
utilit6 pour les pridicateurs qui auront A precher sur
le sacrement de penitence.
SCIENCE ET FOI. Voici prouv scientifiquement et
religieusement les annies prlcises de la Creation, del'ere
ckhriienne de Jlsus-Ckristet de sa derniere pdque, avec
un calendriyg perpltuel. Tel est le titre du livre com-.
pose par M. Avidano, notre confrere, et que I'on treuvera en yente chez E.-H. Manier, 187, rue du M6nil,
Asnieres (Seine), 1925, au prix de 2 fr. 5o.
Voici maintenant la preface de ce livre :
<4Qui nous .croira ?
& Le R. P. A., ils de saint Vincent de Paul et missionnaire apostolique, nous donne ci-dessous la solution nette et precise des plus grands probl~mes qui
ont & jamais agit6 I'humanite.
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a I1 s'agit de prouver scientifiquement ce que la
Sainte lcriture, la Tradition et l'figlise nous enseignent religieusement au sujet de la Creation, comme
nous le donnent le i"' et le 2"chapitres de la Genese :
a Le cycle solaire 6tant en correspondance avec le
cycle lunaire (nombre d'or), sert a contr6ler et a verifier toutes les dates civiles et religieuses qui ont pour
base les annees de la Creation a partir du quatrieme
jour (mercredi).
. Le cycle lunaire est la pierre de touche et le
moyen scientifique pour determiner avec une precision
mathbmatique tout le temps qui s'est 6coule depuis
le quatrieme jour de la Criation jusqu'a nos jours.
a Avant tout il prouve que le soleil fait bien le
tour de lui-meme en vingt-cinq jours et cinq heures,
puisque, apres un meme nombre d'annees, il a la meme
lettre dominicale.
- Le present travail a itL concu et execut6 sous une
'forme scientifique pour prouver qu'a cS6t des hypotheses plus on moins douteuses ou invraisemblables
concernant la creation et I'antiquiti de 1'homme sur la
terre, on peut trouver dans le texte m&me de la Genese
un point de d6part qui constitue une base sure et
permet les calculs les plus rigoureux.
a La methode priconisee, non seulement nous
apporte le moyen de d6nombrer les ann6es depuis le
troisieme jour, cycles solaire, lunaire et de la lettre
dominicale, mais, par voie de consequence, dous offre
Sdes donn6es precises concernant la pique et donne
une solution tres nette a une question si 6pineuse et
si controvers.e.
* Le point de vue de l'auteurpr6sente 1'avantage de
nous degager d'une pretendue science qui, sans fondement serieux, pr6tend nous imposer des dates et
des chiffres qui varient sans cesse au fur et a mesure
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des decouvertes giologiques, sans qu'on puisse jamais
espirer d6gager de quelques faits isolds une loi g6nerale. La voie nouvelle ouverte par l'originalit6 de cette
conception personnelle, qui est une manifestation tres
claire de son ind6pendance a l'6gard des icoles protestantes on rationalistes, rejouira le coeur des catholiques attach6s a suivre la saine tradition et qui
pensent qu'il n'est peut-6tre pas n6cessaire, pour
paraitre au point et au courant de ces questions sp6ciales, d'tre a la remorque des ttrangers ou des ennemis
de notre foi.
« Cette libert6 d'esprit des enfants de Dieu est un.
exemple utile qui pourrait susciter de nombreux imitateurs, capables d'imposer A leur tour le respect aux
adversaires de nos croyances. De plus, ce travail tris
suggestif et interessant est susceptible d'apporter
quelques lumiRres sur certains textes scripturaires et,
par suite, de faire du bien en 6clairant les ames en
qu&te de v6riti.
, L'approbation si bienveillante de Son eminence
le cardinal Dubois, archeveque de Paris, est, poor
1'auteur, un encouragement pr6cieux. C'est une premiere recompense de ses recherches, de ses efforts a.
vaincre les difficult6s.
, Nous n'avons pas hisitd a faire le n6cessaire pour
vulgariser ce travail, le repandre partout et le pr&senter ainsi a la consid6ration de tous.
t Netravaillant que dans l'int6ret g&niral de l'tglise
et des ames, cette publication est faite au profit d'une
6glise pauvre et de deux autres euvres pieuses.
a Asnibres. ie 2o mai 1925.

E.-H. MANIER. >

Vient de paraitre le premier recueil des Prieres
chant6es, par M. Dellerba, pretre de la Mission. Se
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trouve chez M. E. Ploix, iditeur, 48, rue Saint-Pla-cide, Paris (6°).
LES RAYONS. BULLETIN MARIAL.' -

Quel jugement

M. Aladel portait-il sur la personne de swur Catherine
et les origines de la Mddaille Miraculeuse? (Enquite
canonique de 1836) (suite).
D. - La seur a-t-elle vu la Midaille apres qu'elle
a &t frappee ?
R. - Oui, elle a m&me dit qu'elle la portait avec
grande vineration et qu'il fallait la propager et la
r6pandre.
D. - La soeur. a-t-elle garde son secret de telle
maniere que, meme en ce moment, ni la Sup6rieure
ginirale des Soeurs de la Charit6, ni aucune des sceurs
ne la connaisse pour etre celle qui a eu la vision?
R. - Que toute la Congregation ignore le nom de
cette sceur, que, bien loin a'en avoir parlk a qui que ce
soit, au contraire toute sa crainte itait d'etre meme
soupoonnee.
D. - Savez-vous quels motifs ou quelles raisons
peut et a pu avoir cette sceur de vouloir rester
inconnue?
R. - Qu'il n'a jamais aperqu d'autre motif que
celui de sa profonde humilit6.
D. - Croyez-vous que cette sceur ait une r6pugnance invincible a faire elle-m'me a l'autorit6 ecclsiastique la d&claration de ce qui concerne 1'origine
de la Midaille ?
R. - Que oui, qu'il lui avait &et demand6, il y a
plus d'un an, a paraitre devant I'autorit6 & I'effet de
faire cette declaration, qu'elle s'y 6tait refus6e, mais
que maintenant, cette soeur ne se rappelle presque
aucune circonstance de la vision et que, par consi-
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quent, toute tentative pour obtenir des renseignements
serait completement inutile.
D. - Qui les premiers ont r6pandu cette Midaille ?
R. Que c'est lui-meme, conjointement avec
M. itienne, procureur gnieral, qui, en ayant fait
fabriquer deux mille, les ont distribuies aux fiddles,
a Paris et dans les Missions du Levant.
D. - Cette Medaille a-t-elle cth immediatement
accueillie par les fidles ?
R. - Oui, avec autant de d6votion que d'empressement.
D. - Avez-vous connaissance que des les premiers
moments que cette M6daille a 6t6 repandue, des
fideles aient obtenu de la sainte Vierge des graces,
des faveurs particulibres?
R. - Qu'il sait que, d&s les premiers moments, les
fideles ont recu des marques sensibles de la protection
de la sainte Vierge, en portantcette Medaille sur eux
et en r6citant la petite priere qui s'y' trouve gravee.
D. - Savez-vous si, depuis, des fidhles ont obtenu
des grAces ou des faveurs qui aient paru sortir de
I'ordre ordinaire?
R. - Qu'il sait que, depuis que la M6daille a ete
xrpandue, il s'est oper6, tant dans I'ordre physique
que spirituel, des faits extraordinaires, des guerisons
et des conversions inesp6r6es, et en si grand nombre
que le peuple n'appelait plus la M6daille que la
M6daille miraculeuse.

D. - Vous est-il parvenu des renseignements et
des pieces propres Aconstater ou Averifier si quelquesunes de ces gu6risons ou conversions seraient d'un
ordre surnaturel?
R. - Qu'il a recu de Paris, de plusieurs provinces
du royaume et meme des pays 6trangers, ces pieces et
<es renseignements.
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D. - Pouvez-vous les confier a l'autoriti ecclesiastique et mettre a sa disposition ceux qu'elle jugerait
n&cessaires pour servir a l'enqute dont le promotear
se trouve charge ?
II n'y a pas de ridonse dans le bulletin t Les Rayons a,
D. - Cette Medaille a-t elle etC longtemps a se
repandre dans les dipartements?
R. -

Que non, au contraire, elle s'y r6pandit avec

beaucoup de rapiditi.
D. - Savez-vous si elle a obtenu la confiance dans
les pays 6trangers?
R. - Que oui, qu'elle s'est repandue d'abord en
Belgique, en Espagne, en Angleterre, en Suisse, en
Savoie, en Piimont, en Allemagne, en Baviire, dans
le Levant, en Chine, dans l'Amzrique du Nord et
autres, et depuis a Modene, Florence, Rome et Naples
qu'en cette derniere ville, la M6daille se frappe a la
Monnaie, que le roi a demande les premieres en argent,
mais que les demandes sont si multiplibes que la.
Monnaie ne peut y satisfaire, car il vient d'etre fait
urn envoi, de Paris, montant a dix mille m6dailles.
D. - Savez-vous si, dans ces divers pays, les fideles
ont requ des grices et des faveurs particulibres?
R. - Qu'il est informs que la protection de la sainte
Vierge a &t6 accord6e k beaucoup de fideles qui
avaient confiance en la M6daille, en Belgique, en
Suisse, en Sayoie, en Espagne, en Amerique, dans le
Levant et a Naples.
D. - A quel nombre pensez-voug que se soit 6leve
celui des Medailles qui ont e6t rkpandues?
R. - Que Ie fabricant de Paris lui a dit qu'il s'elevait en ce moment i... Le texte que nous citons n'indique fas le chiffre.
*D.

-

Comment se nomme le fabricant?
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R. - II s'appelle Vachette et demeure a Paris, quai
des Orfevres.
D. - N'avez-vous pas fait imprimer une notice historique sur I'origine et les effets de la M6daille?
R. - Que oui, que d6ja cinq editions ont eu lieu,
que, tous les exemplaires montant A environ cent
mille tant vendus et distribubs, on s'est occup6 d'une
sixieme edition qui doit paraitre dans peu de jours.
D. - Quel est le nom de l'imprimeur?
R. - II .s'appelle M. Bailly, demeurant a Paris,
place de la Sorbonne, n* 2.
D. - La confiance des fid~les se maintient-elle en
ce moment ?
R. - Non seulement elle se maiutient, mais on
remarque qu'elle augmente, si l'on en juge par les
demandes multipliees de la Midaille qui arrivent de
tous c6t6s, et le debit qu'en fait le fabricant.
D. - Etes-vous instruit que cette confiance des
fideles en la sainte Vierge Immaculie obtient encore
des graces et des faveurs singulirres ?
R. - Que oui, qu'il salt que les fidSles reqoivent de
grands effets de la protection de la sainte Vierge, que
toutes les demandes nouvelles de la M6daille sont
motiv6es-en gaenral sur les bienfaits que les fideles
reqoivent et sur le grand nombre de gu6risons et de
conversions qui s'operent journellement; ce qui sera
prouve par I'augmentation des faits dont la sixiime
edition de la notice est enrichie.
N'ayant plus aucune question A proposer, et
M. Aladel declarant n'avoir rien & ajouter A sa d6claration', j'ai clos le present procks-verbal dont j'ai
donn6 lecture an deposant, qui a reconnu qu'il contient la verit6 et a sign6 avec moi, les dits jour, mois
et an que dessus.
QUENTIN.
ALADEL.
Chan., via. gen. promoteur du diocese.
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DEPARTEMENTS
UNE CONFERENCE DE IOTRE COFREtRE M. BOCCami
AUX FACULTES CATHOLIQUES DE LYON
Nous empruntons au NouveUes de Lyon le compte retda
suivant : .

Ce fut une heure bien instructive A la fois et charmante que nous fit passer, vendredi,Ie professeur Jean
Boccardi, fondateur et ancien directeur de l'Observatoire astronomique de Turin, en nous parlant de la
planete Mars, les reves et la science. Le savant laureat
de 'lInstitut de France et correspondant du Buream
des longitudes etablit d'abord les r6sultats de l'observation et de la science rigoureuse. Puis il nous fit
suivre les fantaisies de la vulgarisation dans les
journaux illustrds, avec une ironie amus6e que la
finesse italienne et sa grande maitrise de la langue
francaise rendaient tout & fait divertissante. 1 fut tres
applaudi.
Ce ne sont pas les dimensions de cette minuscule
planete, ni I'int&r&t qu'elle pr6sente pour les recherches
de mecanique c6leste, qui ont fait tant parler d'elle.
Les grosses planttes, avec leur cortege de satellites,
offrent un int6r&t beaucoup plus grand. Ce n'est pas
non plus sa proximit6 de la terre et le rapprochement,
de l'anne de Mars avec celle de la Terre. Sous ce
rapport, Venus se rapproche beaucoup plus de la
Terre. Ce qui a donni de 1'inter&t aux recherches sur
Mars, c'est qu'elle presente des saisons analogues .
celles de la Terre, quoique de durde presque double.
C'est aussi la transparence de son atmosphere, qui
permet d'6tudier les details de sa surface et de suivre
les petites transformations qu'elle subit.
En 1877, l'astronome italien Schiaparelli annona-
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que le globe de Mars 6tait couvert d'un reseau de
lignes obscures, presque droites,qu'il eut la mauvaise
idee d'appeler a canaux n. Des profanes se dirent :
Puisqu'il y a des canaux, il doit y avoir des habitants,
une humanit6 martienne. On a parl6 de la vge6tation
de Mars; on a dit que, d'aprbs la cosmogonie de
Laplace, cette planete avait dti se refroidir bien avant
la Terre, ,et que, par consequent, ses habitants
d6passent de plusieurs millions d'annes, dans la
civilisation, les pauvres habitants de cette ch6tive
Terre! On a parlk de la facilit6 de communications
par T. S. F. avec cette planete voisine.
M. Boccardi demontre avec toute la rigueur scientifique le mal food6 de ces hypotheses hasardies. La
cosmogonie de -Laplace a 6t6 battue en breche et ne
ripond pls a l'6tat actuel de nos connaissances* Aprcs
avoir r6pondu aux objections qu'on a faites contre la
realit6, I'objectivit- des canaux, le conf6rencier
d6montre qu'on s'est trop press6 de parler de la glace
recouvrant les calottes polaires de Mars. On est bien
loin d'en avoir fait I'analyse chimique. Quant aux
traces de glace fondante et aux crevasses, M. Boccardi dimontre qu'on est 1. dans le champ des
hypothbses.
Enfin, en s'appuyant sur les recherches faites pendant la derniere apparition, il d6montre que sur Mars
la templrature est tres basse, que les conditions pour

la vie y soet tres difficiles. 11 ajoute qu'on a mal interpret la loi de Stephan sur la radiation solaire et qu'il
n'y a pas en de correspondance entre le minimum
d'activitk solaire et la diminution de 1'6tendue des
taches blanches que l'on vent prendre pour de la glace.
La vulgarisation de la science doit avoir toujours
pour base la science m&me, et I'on ne saurait trap se

mAfier des romans scientifiques.
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NOTRE-DAME DE GRACE
I. Notre-Dame de Grace est une modeste chapelle
bitie sur la rive droite du Tarn, pas loin de Buzet, et
A une vingtaine de kilometres environ au nord-est de
Toulouse. Avant la Revolution, elle appartenait au
diocese de Montauban, le Concordat de I80o l'a rattachie au diocese d'Albi oi, depuis lors, elle a 6ti
successivement desservie par Rabastens (canton) et
Graza-Condel. Elle est actuellement annexe- de cette
derniere paroisse de date ricente (1867).
Le sanctuaire est merveilleusement situe. I1 domine
une longue skrie de collines, dont les ondulations
variies vont mourir au bord du Tarn. De 1I le regard
s'itend sur un vaste horizon et petI se reposer sur les
magnifiques vallees de deux rivibres, Te Tarn et

I'Agout. Tout autour, les bois, les vignes, les prairies,
les cultures les plus diverses lui font un cadre poetique
et gracieux. I1 y regne une profonde solitude qui
invite I'ame a la priere. II porte le nom qui lui convient; c'est vraiment Notre-Dame de GrAce...

II. Quelle est exactement son origine? II est difficile de preciser. Toujours est-il que,des le debut,il se
rattache au prieurk de Conques, et parait contemporain de sa fondation. Les moines binidictinr s'6taient
etablis sur les bords du Tarn, rive droite, A une date
qui se perd dans le haut moyen.Age. Le Prieur6 luimeme dependait de l'abbaye de Moissac, dans le
,Quercy, comme l'6tablissent les bulles de Gr6goire XI
(1240) et de Jean XXII (13r8), ainsi que de nombreux
documents conserves aux archives du Tarn-et-Garonne.
Les religieux etendaient au loin leurs domaines, et
quand, au milieu de leurs travaux, ils sentaient le
besoin d'elever leur Ame a Dieu, il leur fallait quelque
chose qui rappelit le clocher du monastkre. N'est-ce
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pas dans ce but qu'ils idifierent cet humble monument,
consacr6 i la Reine du ciel ? Faut-il y voir en plus
quelque intervention miraculeuse de la Vierge puissante ? En tout cas, le lieu 6tait bien choisi et son nom
symbolisait parfaitement la beaut6 du site. Des actes
de d6ces et de bapt6mes du dix-septieme siecle
montrent qu'il servit, quelque temps du moins, de
paroisse.
Le Prieur6 disparut avec la Revolution. On ne vit
plus les enfants de saint Benoit venir s'agenouiller et
prier dans la chapelle de Notre-Dame de Grace. Sa
voute ne resonna plus de leurs chants pieux. Elle n'en
resta pas moins un lieu de pelerinage, et les sentiers
qui conduisaient au pied de son autel ne furent pas
abandonn6s. Un saint populaire et bien francais y
etait venu cl-6brer sa premiere messe...
III. < Le diocese d'Alby et saint Vincent de Paul se
sont rencontr6s pour la premiere fois sur un autel ),
icrit le chanoine Salabert dans son beau livre ( Les
Saints et les Martyrs du diocese d'Alby ». Voici en
quelles circonstances...
Ne pouvant compter sur les ressources de sa famille
pour poursuivre jusqu'au bout ses etudes theologiques,
Vincent dicida .de consacrer ses vacances a donner
des lemons a titre de precepteur. I1 se trouvait alors a
Toulouse. Durant I'6t6 de 1598, il se mit a la disposition d'Hebrard de Grossoles, baron de Montastruc,
pour l'education de ses trois enfants. II s'en vint done
a Buzet, i trois kilomrtres de Toulouse. Buzet etait
une ville importante, a cette 6poque, avec son chateau
crenele et ses tours de pierre. Un pont joignait les
deux rives du Tarn, comme nous I'apprend D. Vaissete (Histoire du Languedoc, T. XI, p. 44o). Le jeune
instituteur allait souvent visiter Notre-Dame de Grice.

Tout I'y attirait : la pauvret 6 , la solitude, la Vierge
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.Marie, pour laquelle, depuis l'enfance, il avait une si
tendre devotion. Le sanctuaire bini devait etre le
but ordinaire de ses promenades avec ses klives, et la
tradition montre encore les sentiers qu'il suivait pour
aller saluer la Reine da ciel.
En 16oo, au lendemain de son ordination sacerdotale, a Saint-Julien, au diocese de Pirigueux, il y
revint pour se preparer a monter a l'autel. Nous
aimerions a connaitre le jour exact de sa premikre
messe. Nous ne le saurons jamais. Nous sommes da
moins suffisamment fixes sur le lieu qui fat temoin de
cette scene touchante : ce fut, a n'en pas douter,
Notre-Dame de Grace. Ici les t6moignages abondent.
Collet indique " une chapelle de la sainte Vierge qui
est de l'autre c6t6 du Tarn, surle haut de la montagne
et dans les bois ). Abelly nous apprend que, . n'ayant "

pas le courage de c6lebrer la premiere messe publiquement, il choisit plut6t de la dire. dans une chapelle
retiree, a l'ecart, assist6 seulement d'un pr&tre et d'un
servant n. M. Faurd, qui acheta Notre-Dame de Grice
a la R6volution, affirma sous la foi du serment que son
pire, temoin des fetes de la canonisation de saint
-Vincent, aimait a r6peter a sa famille : t Un grand
saint a dit sa premiere messe dans cette chapelle. »
Et teile est, en effet, la tradition constante de Buzet.
An surplus, quelle autre 6glise pourrait se prevaloir
de cette faveur? On a cit6 Notre-Dame de Buglose;
mais elle fut d6truite par les protestants en 1575, et
elle n'6tait pas encore relevie de ses ruines quand
saint Vincent fut fait pretre. On a nomme Notre-Dame
de Remoule, qui se trouvait aussi sur les bords du Tarn;
mais elle n'etait ni sur les hauteurs, ni solitaire, ni au
milieu des bois. 11 reste done infiniment probable que
le pr6cepteur de Buzet vint ici consacrer . Marie le
plus beau jour et les pr6mices de son sacerdoce.
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IV. En 1793, Notre-Dame-de-Grace reCut la visite
des dbmolisseurs. Un arr&tC de la municipalit6 rbvolutionnaire de Rabastens avait ordonne sa destruction.
Tout semblait annoncer la disparition 6ternelle. du
pieux sanctuaire. Dieu en avait dispose autrement. I1
inspira a un homme de cceur, M. Armand Fauri, la
pens6e de proposer a ces mis6rables destructeurs
l'achat,1
prixdd'argent, de Notre-Dame-de-Grice. Le
marche fut accept6 et la chapelle fut ainsi sauvee.
Malheureusement, le clocher en 6ventail itait dejia
terre.
A peine arrive dans son nouveau diocese, Mgr Brault
se hata d'envoyer ses vicaires g6neraux visiter les
6glises rurales, avec ordre de lui faire un compte
rendu fid&le de leur situation morale et matirielle.
M. Roux, d6sign6 pour le canton de Rabastens,
songea aussit6t a l'antique chapelle. Quelques r6parations urgentes furent faites et, sans tarder, on decida
l'inauguration. Elle eat lieu en 1825, et cette annie
m&me nous c6elbrons le premier anniversaire. Le
Vicaire general voulut donner. a sa visite le plus
d'eclat et de solennit6 possible. Son dessein, bient6t

connu, suscita dans les populations voisines an grand
enthousiasme; et quand, an jour fixe, M. Roux arriva,
il y trouva deji rassembl6es les paroisses des environs. Le sanctuaire avait pris un air de fete. On y

tint les offices des grands jours et le nom de Vincent
de Paul fut magnifiquement glorifi6 par le repr6sentant officiel de l'archeveque d'Albi; Notre-Dame-deGrice devenait desormais un centre de d6votion et ua
lieu de phlerinage; comme il ne l'avait jamais encore
Depuis lors, elle a eu la bonne fortune d'attirer a

elle, avec la foule des pelerins, des faveurs exceptionnelles. En 183-7, le Superieur general de la Mis-
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sion lui fit don d'une precieuse relique de celui-li
meme qui lui vaut sa c616brit6. Elle y fut transportie
solennellement, de l'6glise de Mezens, le 8 septembre
de la. mme annie, au milieu d'un grand concours de
fidees accourus pour la circonstance. Gr6goire XVI,
par un bref du 22 avril 1845,accorda une indulgence
pleniere a tous les fidles qui visiteraient la chapelle.
pendant l'octave de la fete de saint Vincent et a un
autre jour indiqu4 par i'archeveque d'Albi. De plus,
toute visite en cours d'ann6e est gratifiie de deux
cents jours d'indulgence. Une ordonnance du m6tropolitain fixa la fete de la Nativit6 pour accomplir la
visite inarqube dans le rescrit pontifical. Le 2 juillet
1851, le P. Itienne, accompagn6 des confreres de la
province du Languedoc et d'une quarantaine'de Filles
de la Charit6, vint y faire son pilerinage et offrit un
calice en vermeil. Les soeurs donnarent le buste de
saint Vincent avec de beaux ornements. D'autre part,
Notre-Dame-de-Gr ce s'est embellie d'heureuses
restaurations, grace a des genbrosites d'origine
diverse. Le conseil g6neral du Tarn, des 1842, s'intiressa a l'oeuvre et vota une somme de 5oo francs qu'il
voulut bient6t doubler. Marie-Amilie de Bourbon
envoya son offrande. Les pretres de la Mission et du
diocese, avec quelques autres dons particuliers, complietrent les ressources necessaires pour I'ex6cution
des divers travaux jug6s indispensables.
V. Au temps de notre saint, Notre-Dame-de-Grace
n'ktait qu'un rectangle, dont les murs 6taient en pfs6
et avaient exactement douze metres de longueur sur
quatre d'6levation; la.largeur de la chapelle, la m&me
partout, ne depassait pas cinq metres. Sur le mur qui
regarde le couchant s'elevait un clocher en 6ventail.
A l'int6rieur, ni architecture ni decoration : une volte
grossiirement travaill6e, quelques dalles jeties an
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hasard sur la terre humide, une balustrade en bois
pour s6parer la nef du sanctuaire; adossA au mur, un
autel en pierre,que domine l'image de Marie. Voila
'antique Notre-Dame-de-Grace.
Aujourd'hui, elle a un aspect quelque pen different.
Deux chapelles laterales donnent au carr6 primitif,
avec un peu plus d'espace, la forme d'une croix. Du
c6t6 de 1']vangile se trouve l'autel d6die i saint Vincent, sur lequel on remarque un tableau repr6sentant
le saint disant sa premiere messe. Du c6t6 de 1'Epitre
se dresse l'autel du Sacri-Cceur, si bien plac6 en face
de celui qui incarna la charit6 au dix-septieme siecle.
Sur l'autel principal, Notre-Dame-de-Grice portant
P'Enfant Jesus entre ses bras,-invite les pelerins a la
priere et a la confiance.
Le sanctuaire, completement restaur6, a conserve de
la chapelle primitive les murs ext6rieurs et l'autel en
pierre; il porte toujours le cachet de la simplicit 6 .
Mais dans les grands pelerinages, qui ont lieu surtout en juillet et en septembre, il s'embellit d'une
joyeuse parure, due a la piet6 des amis de Vincent de
Paul. Des d6pendances considerables assurent aux
pelerins un abri pour se reposer. On y vient de fort
loin et de bons chemins en facilitent Ylaccs. En 19oo,
pour le troisieme centenaire de la premiere messe du
grand ami des pauvres, de'magnifiques fetes y furent
c61•brees. Pretres, s6minaristes, seurs de tous ordres,
confondus dans une foule innombrable de pelerins,
gravirent les sentiers de la colline v6n&rie pour
honorer la m6moire d'un humble pretre qui, trois
cents ans auparavant, ayait choisi ce lieu pour y offrir

les pr6mices de son sacerdoce.
Celui qui ecrit ces lignes eut, ce jour-lh, le tres grand
plaisir de pouvoir glorifier, en presence de cette multitude, son pOre bien-aim6, Vincent de Paul. La fete

- 746 ne devait pas atre sans lendemain, puisque le grand
siminaire d'Albi se transportera, le 25 mai prochain,
a Notre-Dame-de-GrAce, pour y f&ter le premier centenaire de la restauration de la chapelle en 1825, et ie
troisieme de la fondation de la Mission (i625).
J. DURAND.
UN PtLERINAGE A NOTRE-DAME-DE-GRACE
Sur les routes et les sentiers qui montent a NotreDame-de-GrAce de nombreux pelerins se hitaient encette matinee du lundi 25 mai. Les plus voisins du
sanctuaire venaient a pied ou en bicyclette; des automobiles ou des autobus y conduisaient les autres, car
c'est aussi de loin que 1'on ripondait & 1'appel de M. le
superieur du grand siminaire. Il y avait lIdes pretres :
Mgr I'archev&que, arriv6 de tris bonne heure avec
M. le vicaire gienral S6gonzac et M. l'abbi Salinier, les curbs des paroisses environnantes, les directeurs
du grand s6minaire et les professeurs du petit s6minaire de Saint-Sulpice, accompagn6s de leurs eltves.
Les blanches cornettes des Filles de la Chariti
ralliaient autour d'elles en grand nombre les jeunes
filles de leurs orphelinats, patronages et syndicats.
Plusieurs conferences de Saint-Vincent-de-Paul avaient
envoy6 des de6~gues. Des fid&les 6taient aussi venus,
isols on par petits groupes, des localites voisines. En
ivalaanta quatreou cinq cents le chiffre des plerins, on
demeure certainement au-dessous de la verit&. II y en
aurait eu le double le soir, aux vepres, si le ciel s'htait
montrk plus clement. Helas! nul ne songeait, en depit
du vieux cantique, i vanter les attraits de la saison
nouvelle. Des nuages has et lourds de pluie qui, par
instants, laissaient filtrer les rayons d'un soleil blafard, ne disaient rien d'encourageant.
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Mgr l'archeveque c6l1bra la messe de communion et
donna le sacrement de confirmation quelques ~l~ves
de petit siminaire. Vers neuf heures, il fallut cher-

cher an emplacement pour la celbration de la grand'aesse, car la petite chapelle, gracieusement ornee de
gsirlandes et d'6cussons par les soins de M. Pechamat,
Gcar de Condel, djia organisateur d6voui do pelerinage de I9oo, ne pouvait contenir tous les pelerins.
On installa done on autel sous le porche. Les siminaristes et un certain nombre de fideles demeurerent a
l'interieur de la chapelle, tandis que d'autres, abrit6s
tant bien que mal sous leur parapluie, subissaient
h6roiquem'ent une pluie torrentielle.
SLa schola du grand s6minaire chanta la messe de
saint Vincent de Paul et alterna l'ordinaire Cum jubilo
avec la schola de Saint-Sulpice.
Quelques-uns avaient r&vk sans doute d'un joyeux
dejeuner sur Iherbe. Mais dans lespres, dans les bois,
comme sur les chemins, c'6tait partout la meme boue
jaune et collante. II fallut transformer en salle a
manger des hangars, des icaries et des greniers, ou se
refugier dans les voitures. Sa Grandeur avait reuni
autour d'elle, pour de fraternelles agapes, les membres
du clerge. M.: l'conome du petit s6minaire assura lear
ravitaillement et celui des s6minaristes avec une vigilance et une bonne grace remarquables.
Le soir, une iclaircie de quelques heures permit de
chanter lesvepres devant la chapelle. Sur une chaire
de fortune, M. le chanoine Testas, superieur du petit
seminaire, prononca un discours qui fut tres goit6.
Je .l'ai sous les yeux, pris au vol par une diligente
st6nographe, et il m6riterait d'tre largement cite.
Qi et la, 1'expression pittoresque, le mot familier
sentent bien le plein air; et une bonhomie pleine
i'art fit maintes fois s'6panouir le sourire. Mais il y a
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la un expose synthetique et tris vivant de l'Ouvre de
Vincent de Paul qui charma.l'auditoire; et celui-ci,en
visible de 1'ora'
plus d'un endroit, fit ,cho a rmotion
teur. M. le chanoine Testas evoqua d'abord le souvenir
des fetes dija cilbrees a Notre-Dame-de-Grce en
1825, 185i et g1oo; ces dernitres lui furent une occasion de rendre a M. le sup6rieur du grand sbminaire,
son professeur d'autrefois, an hommage 6mu, en son
nom et au nom de ses anciens condisciples. Puis ii
remercia delicatement Mgr l'archeveque de la bonti
avec laquelle il avait pr6side les c6r6monies de ce
jour. Abordant alors son sujet, il montra que saint
Vincent de Paul a 6ti Ie grand ap6tre de la charit6,
parce qu'il a voulu, non pas seulement nourrir le
peuple de France, mais i'instruire et le sauver. Telle
est la raison de ce long noviciat que la Providence lui
menage, de x6oc, date de son ordination, a 1625,
ipoque a laquelle fut fond6e la Congregation de la
Mission.
c La Congr6gation de la Mission, c'est le point
culminant de la vie et de l'apostolat de Vincent. Et
ici, il faut souligner d'un trait rapide l'unitb splendide de son ceuvre. II s'est immens6ment dispers6; et
qui voudrait considerer sa vie comme une ceuvre d'art
pourrait croire qu'il n'y a pas d'unitb en elle, que c'est
une vie mal faite. Quelle erreur! Je n'en connais pas
oii il y ait plus d'unite.
* w*L'id6e qui a domini l'apostolat de Vincent n'est
pas originale, elle n'est pas neuve : elle est aussi
vieille que les ap6tres. La voici : il faut sauver les
imes. II est pr&tre, que voulez-vous qu'il fasse d'autre?
Pourquoi les ames se perdent-elles? Parce qu'elles
sont ignorantes. II faudra donc instruire les ames : it'.
fonde la Mission. Mais qu'est-ce qui prouvera au
peuple que j'enseigne la verit ? Ce qui le lui prouvera,
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c'est que je lui fais du bien, c'est que la religion dont
je me r6clame est une religion qui ne s'occupe pas
seulement des ames et de la vie iternelle, mais qui
s'occupe de la vie d'ici-bas. Vous n'avez pas de pain?
Mon.maitre me recommande de vous en donner. Et
c'est par la charit6 que Vincent amenera les ames B
1'Evangile. Et voilI pourquoi it commence par creer
las Confr6ries de Charite. Ce sont d'abord les dames
du monde qui visitent les pauvres et les malades. Mais
il leur faut des aides. Saint Vincent leur en donne,
et il crie cette merveille d'organisation : les Filles de
la Charit6, religieuses vivant dans le monde, n'ayant
d'autre couvent que les mansardes des pauvres et Ia
rue, d'autre cl6ture que leur costume et leur vertu.
Mais, quand le peuple est gagn6, il faut assurer sa
persv&drance. Le missionnaire passe, mais il s'en va
ailleurs; c'est son r6le. Qui est a demeure ? C'est le
cure, le pretre du clerg6 seculier. , Et apres avoir
resume ce que Vincent fit pour la sanctification du
clerge, l'orateurpouvait bien conclure : c Vous voyez
done, Messieurs, quelle merveilleuse unite il y a dans
la vie de saint Vincent. »
En terminant, M. le chanoine Testas s'est adress6
successivement aux el6ves du grand s6minaire et i ses
enfants. II faut citer cette peroraison oui l'on sentait
vibrer une ame sacerdotale s'adressant A de futurs
pretres :
* Vincent de Paul est un bel idial pour tout homme
digne de ce nom. Mais pour celui qui veut etre pretre,
oh ! comme cet ideal est encore plus sublime! Cet
id6al est bien elev ; et, cependant, sans avoir la pr6somption de I'atteindre, il faut y tendre. Le chemin
qui. monte de la plaine i ce modeste sanctuaire, celui
que j'aime A suivre, est un chemin montant, sablonneux, malaise. Puisque vous n'y 6tes point pass6s ce
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matin (je le regrette pour vous), je vais vous dire

comment il est. On arrive an bout d'une c6te a un
ditour, et l'on voit ce modeste clocher qui se drtsse.
Tiens! d6ja, mais i'y suis!... Erreur! II vous semble
que vous touchez le sanctuaire de la main, et vous aver
encore un long detour a faire. 11 vous semble, de
mime, que vous touchez l'id6al et que vous y tes, il
vous en codtera cependant pour y arriver. Mais enfa,
quand on apercoit le sanctuaire, on sent se raffermir
son courage. Allons ! j'y arriverai bien !
( Et vous, mes chers enfants du siminaire, vous
I'avez parcouru le cheminqui monte de votre maisoni
ce modeste sanctuaire. Vous avez vu le sanctuaire,
mais A un moment il a disparu, vous ne le voyez plus.
11 semble que vous ayez perdu votre ideal. Oh ! mes
enfants, quel est celui d'eutre vous qui n'a pas,sr les
hauteurs pures de son ime, son petit sanctuaire de
Notre-Dame-de-Grace ? - De quelle grace parlezvous, Monsieur le Superieur? - Vous le savez bien11 ya des jours oi je n'ose pas vous en parler, parce
que mon coeur itouffe d'angoisse. La grace dont je
parle est celle de votre vocation. Oh! chers enfants,
qui I'avez vue un jour! Puis elle a disparu de vos
regards et vous avez quitt6 le chemin, parce qu'il offre
des obstacles et un passage difficile. Oh! de grace,
demandons-le ce soir a saint Vincent. Si vous avez vau
le sanctuaire sur les sommets de votre Ame, allez-y!
Sinon, la France en mourrait. Et que nous servirait
d'avoir eu les magnificences de saint Vincent de Paul,
pour sauver notre peuple de France, s'il n'y avait pas
de pretres pour continuerla mission sublime-de JesusChrist? Oh ! combien je desire que vous m'entendiezl
Et vous, grand saint, qui avez tant aimb les Ames, et
qui savez que les Ames ne peuvent sesauver que par le
ministere des pretres, donnez-nous-en! Ainsi soit-il! ,
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Faisant allusion a la simplicit6 de la messe cilbrie
par Vincent de Paul & Notre-Dame-de-Grice en i6oo,
I'orateur disait notamment :
II n'y avait certainement pas ici, ce jour.la, ni la schola du grand siminaire ni celle du petit seminaire... Je me garderai
bien d'6tablir entre elles aucune comparaison, puisque
I'une et I'autre ont touche a la perfection. , II est s~r
que les voix jeunes et fraiches des 6lves du petit
s6minaire ont alterned'une facon tres agr6able avec
celles de leurs aines. A plusieurs reprises nous avons
entendu avec plaisir les litanies de saint Vincent, que
M. 1'abb6 Cramaussel, maitre de chapelle an grand
seminaire, avait mises en musique pour la circonstance. Les invocations, traduites du latin en prose
rythmte, se chantent deux par deux, sur une double
m6lodie et a voix alternses. L'invocation O saint
Vincent, pries pour xous! a quatre voix igales on
mixtes, les coupe de la facon la plus heureuse. La
phrase musicale est a la fois gracieuse et ample. Ces
litanies ont eu aupres des phlerins un succes m6rit6.
P. D.
(Semaine religieuse d'Albi.)

MONSIEUR DELANGHE.

(Suite)
Ayant rappel les principaux 6vinements qui composent la vie de M-Delanghe, nous allons essayer de
retracer ici son portrait moral.
Embarrass6, au premier abord, par cette tache. difficile, on ne l'est plus quand on se souvient avec quel
soin le cher d6funt s'est applique,toute sa vie durant,
a se modeler aussi parfaitement que possible sur son
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bienheureux Pire saint Vincent, lui-mzme imitateur
fidele du Christ Jesus.
C'est ainsi que, lisant la description du caractire
de saint Vincent que nous fait Abelly, on est frappi
de la ressemblance entre le pare et le fils. Du reste,
il ne saurait en etre autrement. Tant de fois M. Delanghe aimait a le ripeter : il trouvait une consolation
interieure a &tudier les tcrits et les regles de saint
Vincent. Et s'il en avait acquis une connaissance perordinaire, il sut manifester au dehors ce qui faisait
dans son for intime l'objet de ses continuelles miditations.
De saint Vincent, Abelly nous dit: « II avait l'esprik
grand, pose, circonspect et difficile i surprendre. It
n'entrait pas legerement dans la connaissance des
affaires, mais lorsqu'll s'y appliquait serieusement, ii
les p6n6trait jusqu'i la moelle, il en decouvrait toutes
les circonstances petites et grandes, il en prevoyait les.
inconv6nients et les suites; et neanmoins, de pear
de se tromper, il ne portait point jugement d'abord
s'il n'etait press6 de le faire, et ii ne d6terminait rien
qu'il n'eft balance les raisons pour on contre. Lorsqu'il
fallait donner son avis il d6veloppait la question avec
tant d'ordre et de methode qu'il 6tonnait les plus
experts. n

- -

N'est-ce pas lI la conduite que M. Delanghe a toujours tenue dans les offices importants qutil occupa.
dans la petite Compagnie, et aussi dans les affaires
nombreuses et delicates qu'il eut a traiter? Sans doute
il n'avait pas, comme saint Vincent, l'docution facile;
nous le voyons foujours pr6frer traiter les questions
par 6crit, et alors nous retrouvons la mrme simpliciti,
la mrme droiture, la meme p6ntration d'esprit. Sceur
Marie Maurice, ancienne Sup6rieure des Filles de
la Chariti, ne lui a-t-elle -pas rendu ce bean temoi-
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gnage en disant : t Quand M. Delanghe a itudii
une question, il n'y a plus rien a ajouter. a Sans

<doute M. Delanghe avait-il fait preuve de cette peiCtration d'esprit comme sous-directeur au Conseil de
Ja Communaute.
v II ne s'empressait jamais dans les affaires et ne se
troublait point par leur multitude ni par les difficult6s
qu'il pouvait y rencontrer; il les entreprenait et s'y
appliquait avec ordre et lumiere et en portait le poids
et la peine avec patience et tranquillit6. n
Si nous ne savions pas que ces lignes ont &t 6crites
pour saint Vincent, nous serious tent6s de croire
qu'elles le furent uniquement pour M. Delanghe.
Dans ses entretiens avec ses confreres comme dans
ses relations. pistolaires, qui peuvent 6tre donnies
comme modles de tact et de delicatesse, M. Delanghe
copiait enco;e son bienheureux PNre.
4( Saint Vincent faisait en tous ses discours un sage
m6lange de la prudence et de la simplicitY; il disait
simplement les choses comme il les pensait et n6anmoins il savait fort bien se taire sur celles oa il
voyait quelque inconvenient de parler. Ii se tenait
toujours present A lui-mime, et attentif Ane rien dire
ni 6crire de mal dig&re ou qui t6moignat aucune
aigreur, m6sestime on d6faut de respect et de charit6
envers qui que ce fitt..

La charit6 de M. Delanghe 6tait connue de tous;
toujours aimable envers ceux qu'il recevait, il se surveillait pour ne jamais manifester dans ses paroles la
moindre aigreur. 11 se faisait bien tout A tous, afin de
les gagner tous a Jesus-Christ. Que dire de sa discr&tion? Elle est proverbiale. Aussi lui a-t-elle valu la
confiance de tous, surtout des etudiants, qui aimaient
A recourir Alui, sachant bien que jamais lear secret ne
serait trahi. Un jour, un confrere dans la peine lui
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ecrivit; il avait besoin de dire sa douleur. Aussitbt
M. Delanghe de lui r6pondre : t Vous pouvez tonjours me dire ce que vous avez sur le cceur, car, autant
qu'il depend de moi, il ne vous en reviendra pas de
desagrement. »
Continuons la citation d'Abelly : a Son esprit 6tait
fort eloign6 des changements, nouveautes et singularites; il tenait pour maxime, quand les choses etaient
bien,de ne pas les changer facilement souspr6texte de
les mettre mieux. ,
De meme, M. Delanghe 6tait-il l'homme des traditions, car il savait bien qu'une communauti vit beaucoup des us et coutumes liguis par les ancetres.
Toutes les coutumes de la Congregation, tous ses
,pieux usages lui etaient familiers; il y itait attache
fortement et les observait avec une v6ritable jouissance, qui se traduisait dans tout son etre. 11 comprenait que l'observance fidele des traditions contribue
puissamment a l'entretien- de Pesprit primitif, de la
vie de famille parmi les confreres; et quand quelqu'un paraissait i'avoir oublie, ille rappelait 'l'ordre
suaviter ac fortiter. I1 souffrait visiblement quand un
changement quelconque tentait de s'introduire, mime
quand il etait impose par les circonstances on les progris de la science; sans doute il s'y soumettait, mais
ce n'etait pas sans peine.
a Saint Vincent avait le cceur fort tendre, noble et
g6nereux, liberal, facile a concevoir de l'affection
pour ce qu'il voyait etre bon et selon Dieu; et neanmoins il avait un empire si absolu sur tous ses mouvements et tenait ses passions si sujettes a la raison
qu'k peine pouvait-on s'apercevoir qu'il en eit. .
M. Delanghe 6tait homme et, certes, comme tous
les mortels,il avait a latter; pour lui aussi le mot de
I'ap6tre etait vrai : u Caro enim concupiscit adversus
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spiritum. ,) Mais il savait se dominer avec une rare.

maitrise: exterieurement, on ne voyait pas ce qu'il
endurait dans son coeur et en toutes choses il 6tait
sibi semper constans. II ne se departissait guere de son
calme, au point qu'on aurait pu le croire doux et
insensible par temperament. Qu'il nous soit permis de
citer un fait-qui montre plut6t que M. Delanghe etait
violent par nature. Un confrere nous 6crit : ( Par
inadvertance, j'avais emis une r6flexion que je croyais
insignifiante, mais qui pouvait paraitre une critique de
certains de ses actes; il sortit tellement de ses gonds
et se defendit avec une telle indignation que j'en fus
tout boulevers6 et-qu'aprbs plus de dix ans, je fr6mis
encore quand j'y pense. II se ressaisit d'ailleurs tres
vite et son bon ethabituelsourire reparut. Quant a moi,
mon ahurissement pass6, je compris que le premier
mouvement I'avait surpris et je conclus que, pour se
possider comme il le faisait d'ordinaire, il avait di
lutter terriblement contre lui-meme et remporter de
I
laborieuses victoires.
achevons
nous
que
1A
par
et
c'est
c Neanmoins,
la citation d'Abelly, jl .urait pu sembler a quelques
esprits prompts et actifs que ce sage personnage
tardait trop a se d&terminer dans les affaires et Ales
ex6cuter. II est vrai qu'il a paru un peu singulier.
Mais cette singularite a paru d'autant plus louable que
la plupart du monde, bien loin de se porter a cet
exces, s'il y en a, tombe ordinairement dans les defauts
contraires; de sorte qu'on pourrait avec raison dire de
saint Vincent de Paul ce que saint J6r6me a 6crit de
sainte Paule c que ses d6fauts auraient et6 des vertus
t en d'autres o.

Le meme defaut, on le reproche a M. Delanghe.
II avait, en effet, quelque chose d'embarrass6, de trop
r6serv6 dans sa personne, d'obscur et de vague dans
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sa pensee, au moins quand 'il la traduisait en paroles.
On se demandait souvent ce qu'il voulait dire, ce
qu'il voulait qu'on fasse. Et le t6moin autorise auquel
nous empruntons ces details conclut-par ce souvenir :
%

Un itudiant, plus age et souffrant de cet itat de

choses, fit un jour cette r6flexion que je n'ai jamais
oubliie parce qu'elle me paraissait caracteriser assez
bien notre digne et regrett6 confrere : ' M. Delanghe
a est une belle fleur qui ne)s'panouit pas. n
Ob! aue cette r6flexion estjuste! Oui, M. Delanghe
etait vraiment l'une de ces fleurs cacbhes qui echappent
S tous les regards, mais dont le petit calice embaume
l'atmosphere. Ceux qui eurent le grand bonheur
d'approcher de plus pris sa belle ame tomberent sons
le charme des vertus qu'elle renfermait; une suave
douceur en emanait : le vrai parfum des ames saintes,

la bonne odeur de J6sus-Christ.
_ Ajoutons cependant quelques reflexions pour justifier cette lenteur que l'on constatait en lui. C'est on
fait incontestable : par caractere, M. Delanghe 6tait
un ennemi des resolutions precipities, il ne voulait
engager sa responsabilit6 qu'en connaissance de cause.
Quand la question soumise A son appreciation n'avait
pas toute l'importance qu'on semblait vouloir lui attribuer, ou lorsque les raisons pour et contre 6taient
d'6gale valeur, M. Delanghe s'abstenait de donner
une reponse categorique et s'en tenait aux principes
gen6raux. Lui donnait-on le temps-de riflchir suffisamment pour qu'il put prendre une d6cision, alors
il savait assumer une responsabilit6; le pressalt-on,
au contraire, de r6pondre, il demeurait comme en suspens et irr6solu, parce qu'il n'avait pas encore rassemblrtoutes les lumieres de son intelligence sur la
question proposee. Ses amis cependant et tous ceux
qui le connaissaient plus intimement comprenaient
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vite de quel c6t, allait son adhesion et lui savaient
gri de la liberte qu'il leur laissait. A-Louis XIV,
sortant d'un sermon ou le pr6dicateur I'avait tanci
vigoureusement, on prate ce mot piquant : JJ'aime
prendre la lecon an pied de la chaire, mais je n'aime
pas qu'on me la fasse. , Saint Francois de Sales est
assez fin pour se dire que tous les hommes sont, un
peu plus, un pen moins, de ce temp&rament-lI : its
veulent bien prendre la lecon, mais non la recevoir.
M. Delanghe le savait et c'itait la raison de sa conduite envers ses inf6rieurs.
II manquerait-quelque chose a ce portrait si nous
ne parlions pas de la grande d6licatesse du bon
M. Delanghe,qui poss6dait cette vertu essentiellement
humaine A un haut degr6 : il aimait ýa faire plaisir,
mais surtout il savait le faire discrktement, ce qui est
mieux. Son bon coeur itait merveilleusement aid6 par
une mmoire heureuse qui lui rappelait a propos les
6venements susceptibles d'int6resser plus particulirement ceux auxquels il s'adressait. I1 exerqait I'autorit6 avec une dl6icatesse exquise; il serait difficile de
mieux suivre que lui le conseil de sainte Therese, qui
dit a que les sup6rieurs, pour se faire obbir, doivent
se faire aimer ,.
Directeur, superieur, visiteur, on peut se demander
s'il a jamais donne an ordre formel. Mais on avait
une telle crainte de le contrarier et de lui faire de la
peine, qu'on s'ingeniait a deviner ses intentions et ses
disirs et qu'on les ex6cutait dis qu'on pouvait les
saisir.. Plusieurs fois meme, il a presque geni des
confreres en leur demandant comme un service ce
qui n'6tait qu'une partie du devoir. Ici, on ne pent
s'empicher d.e se rappeler Bossuet parlant du mystire
de la Visitation de Marie et disant : c C'est aux Suporieurs a privenir. Marie, qui se voyait pr6venue par le
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Verbe descendu en son sein, pouvait-elle n'etre pas
ouch6e du d6sir de s'humilier et de descendre i son
exemple? n
M. Delanghe a pratique cette condescendance a la
perfection; jamais il ne faisait valoir ses droits, mais
en toute circonstance, il s'effarait le plus possible.
C'6tait bien le primus inter pares, ou mieux, tout simplement, le par ixterpares. Que de fois il s'est privi de
satisfactions personnelles trss l 6 gitimes et s'est impose
de vrais sacrifices pour faire plaisir & un confrere on
aller au devant d'un desir!
Qu'il 6tait heureux quand il pouvait faire plaisir,
mais combien triste quand il devait faire un reproche!
II le retardait le plus possible et, quand il le faisait,
il y mettait beaucoup de douceur, les traits de son
visage s'imprignaient d'une profonde tristesse, reflet
de la peine qui lui faisait si mal au fond de I'ame. Ce
reproche muet d'un coeur tendrement paternel, 6tait-il
toujours bien compris ? La question pent se poser ;
Dieu en connait la r6ponse.
Mais la douceur chez les saints, comme chez saint
Vincent, comme chez Notre-Seigneur lui-mume, ne
cessait d'etre accompagnee
de force et ces deux
vertus 6troitement unies entre eiles sont A I'autoritI le
meilleur appui. II faut 6tre tenace pour .a fin qu'on
s'est propos&e et doux dans les moyens de la-poursuivre. M. Delanghe avait cette double qualit6. Nous
le disons plus haut: avant d'en arriver k une decision,
il prenait le temps de m6diteret rien n'&chappait a ses
investigations. Lent a se d6cider, il maintenait, malgr6
tous les obstacles qui pouvaient se dresser devant lui,
la d6termination prise. II ne se buttait pas contre les
difficultes, comme les violents, il n'essayait pas d'en
triompher par la force, envers et contre tout; a quoi
bon? Ne valait-il pas mieux c 6 toyer la Providence
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plut6t que l'enjamber ? Ainsi avait fait saint Vincent
et toujours il avait riussi dans ses entreprises.
Tel Jut, dans ses grandes lignes, Ie caractere de
M. Delanghe il 6difait par la haute vertu qui croissait en lui, et comme nous allons le dire, rayonnait
comme d'un foyer lumineux, sur quiconque l'approchait; ii attirait les ames par sa douceur; il se les
attachait par sa d6licatesse et la constance de ses
affections; il devenait l'homme du bon conseil par
son esprit de foi et l'acuit6 de son intelligence, la
connaissance des affaires, la prudence et la discretion. Si une trop grande timidit6 naturelle jointe a
une crainte exag&rde d'exercer l'autorite n'6taient
venues jeter comme un voile sur toutes ses belles
qualites, M. Delanghe aurait eu sans contredit une
influence encore plus consid&rable et plus profonde
sur les ames nombreuses confiees A sa garde. Mais tout
cela 6tait voulu de Dieu, qui nous a montr6 une fois
de plus, dans la personne du cher d6funt,que la veritable grandeur de 1'homme n'est pas en fonction des
emplois plus ou moins importants qu'il occupe dans
Ia sociWt6, mais bien dans la maniere dont il s'acquitte
de ses devoirs de chaque jour.
Inconnu aux yeux du monde, cet humble enfant de
saint Vincent ne cesse de nous apparaitre comme un
(A suivre.)
module A imiter.
Abb6 Arnaud d'Agnel. SAINT VINCENT DE PAUL
Directeur de Conscience. Paris, Pierre T6qui, libraire.
iditeur, 82, rue Bonaparte, 1925.
Lettre-pfrface de M. Franfois Verdier,
Supiriew gentral de la Congrigationde la Mission
et des Filles de la Chariti.
Pa r is, le x fierier 1925.
Mon cher Abb6,

Vous m'avez fait aimablement demander quelques
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mots pour etre mis en t&te de votre volume Saint
Vincent de Paul, Directeur de Conscience. C'est de

grand coeur que je vous les adresse. Ils vous diront ma
gratitude et mon admiration pour. le beau travail par
vous consacr6 a l'incomparable saint dont je suis le
tres humble successeur.
Ce travail, vous l'avez fait apresavoir, il'imitation
de Dante, etudi6 notre hbros con lungo studio e grande

amore. Votre esprit et votre coeur, unis ensemble et
cooperant a la meme tache, ne pouvaient que r6ussir
dans leur entreprise commune. Ils ont reussi et bien
reussi.
La lecture attentive des trois volumes qui retracent
la vie, les ceuvres et les vertus de saint Vincent, celle
des quatorze autres volumes oi est recueilli tout ce
qui nous a 6tC conserve de ses lettres, 6crits et entretiens, vous ont confirm6 dans cette persuasion, ancienne chez vous, que le Fondateur des Pretres de la
Mission et des Filles de la Charit6 n'6tait pas seulement un homme au coeur d6bordant de charite pour
toutes les miseres et toutes les pauvret6s, mais encore
un puissant esprit aux vues profondes et aux vastes
conceptions. En lui vous avez rencontre et reconnu
des connaissances nombreuses et variees tant dans
I'grdre naturel des sciences humaines que dans l'ordre
de la saintet6. Vous avez admire dans votre saint des
conceptions hardies et presque novatrices, mais que
pricedaient toujours de mrres et silencieuses r6flexions; des entreprises et des fondations que l'on
taxait de temeritd, d'imprudence ; et qui sait si on ne
murmurait pas le mot de folie, a voix basse ou hdemivoix! Vous avez constat6 en lui cet esprit 6minemment
pratique ennemi-n6 des abstraites theories, esprit
d'ordre, de mesure, d'organisation : le bon sens fait
homme, a-t-on pu dire de lui.
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Par-dessus tout, le bel assemblage des vertus de
saint Vincent-vous a charm6 et vous avez ienti tout ce
que la beaut6 d'une Ame sainte ajoute de fini a de
belles qualitbs naturelles pour r6aliser le veritable
grand homme.
On a dit, je crois, que les vrais grands hommes,
honneur et bienfaiteurs de 1'humanit6, ce sont les
saints. Vois n'h6siteriez pas h donner une place, et
non la derniere, dans la galerie des grands hommes
de l'lglise et de la France, an saint que vous avez
6tudie et aim6.
Vos joies intellectuelles et de c&ur, savouries au
cours de la lecture des nombreux volumes susindiqu6s, vons avez tenu a les faire partager, au moins en
partie, par ceux qui n'auraient pas le loisir ou l'occasion de lire on de parcourir ces volumes.
Vous pensez, et avec raison, que, si le grand coeur de
saint Vincent est &pen pros connn de tous, la puissance de son esprit est trop geniralement miconnue
et qu'il fallait que, par une connaissance plus comprehensive de votre h&res, on pft lui donner une
louange plusparfaite.
Vous avez voulu, par suite, qu'il fft connu, autrement et un pen mieux que par 'imagerie pieuse et la
statuaire 6difiante, lesquelles n'ont pas toujours, 'une
et L'autre, une parfaite ressemblance avec le grand
art; qu'on vit en lui non pas, toujours ni uniquement,
un bon vieux pirtre charitable avec', entre les bras,
un pauvre petit &tre abandonn6, et, accroch6 ,h sa
vieille soutane rapte, un autre jeune orphelin; mais
aussi l'homme qui savait fonder et organiser, qui
s'entendait a diriger suavement et fortement muvres
et pcrsonnes.

Votre volume prisente done au public, chr&6ien ou
simplement curieux des choses de I'ime, le fruit de

.
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vos trouvailles sur un point de la plus haute importance, sur ce que saint Gr6goire appelle l'art des arts,
I'art par excellence, c'est-i-dire la conduite des ames,
et vous pr6tendez montrer 4 chacun que M. Vincent
d'autrefois, le saint Vincent de Paul de nos jours,
etait un veritable artiste, un maitre et docteur dans
cet artde la conduite.
Je crois pouvoir vous dire que votre pr6tention n'est
point timerit6 et que votre lecteur, quand il aura parcouru les dix-huit chapitres de votre volume, sera de
mon avis, pour avoir trouvi profitt agrement a vos lire.
Les titres eux-memes de vos chapitres, par I'inattendu
de leur 6nonck, engageront a la lecture et assureront
a 1'esprit chr6tien da lecteur et a son gout de lettri,
un interet non seulement soutenu, mais toujours croissant. D'autant plus que souvent, habilet6 de trbs boa
aloi, pour donner a votre travail valeur plus grande
et int6r&t plus penitrant, vous vous effacez devant
votre saint et le laissez parler lui-m&me. Vous savez
d'ailleurs bien choisir le passage et le mettre en an
relief merit6.
Un des premiers, sinon le premier, vous avez pa
profiter des facilit6s que donne la r&cente publication, a peineterminee, des dires et des 6crits de saint
Vincent de Paul, pour le mieux connaitre. De nouveaux chercheurs viendront sans doute qui l'ktudieront et le pr6senteront sous d'autres aspects, car il y
a matidre abondante a 6tudes en cet homme unique et
divers. L'int&ret de leurs travaux sera certainement
tres grand. Peut-4tre atteindra-t-il celui du v6tre; ils
auront peine B le dipasser.
Je souhaite donc, et de tout coeur, la plus large
diffusion a votre volume. En verit6, il s'adresse a tous,
aux directeurs, comme aux diriges. Et qui done, icibas, n'est pas, plus on moins, directeur de conscience,
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meme sans compter les directeurs proprement dits?
Les confesseurs et les sup6rieurs, les maitres ou maitresses de novices, les parents eux-m6mes ; les formateurs on educateurs et quiconque a autoriti sur autrui
dans n'importe quel ordre d'idies. Croyez-vous, ou
croit-on, que les gouvernants eux-memes, quel que
soit le champ d'action vaste ou restreint de leur commandement, n'auraient pas profit reel a s'inspirer des
principes de direction de saint Vincent de Paul? S'ils
essayaient!
Et si tout le monde est plus ou moins directeur de
conscience, il est bien vrai aussi que tout le monde
rentre, d'une maniere ou d'une autre, dans la cat6gorie
des dirigis. Quel avantage de nous rendre compte de
la direction dont nous sommes l'objet, de la comprendre et de la faciliter en nous y adaptant, en connaissance et amour de cause.
Que votre livre ait done beaucoup de lecteurs; je
les lui souhaite parce qu'il les merite. Je les lui souhaite aussi afn que saint Vincent, peut-etre pas assez
bien connu, le soit plus et mieux &l'avenir.
Merci done a nouveau, mon cher Abbe, et croyezmoi en Notre-Seigneur et Marie Immaculke,
Votre tout devou,.
F. VERDIER,
Su•irieur gindral.

ESPAGNE
VOYAGE DE M. LE SUPERIEUR GENERAL (suite).

Le .d6part pour l'Andalousie enso18 octobre. leillie devait avoir lieu & dix heures du matin. Notre
Tres Honori Pare prenait 1'express avec ses accom-
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rejoindre la petite troupe apostolique qu'a Granada.
On a nomm- 1'Andalousie easoleilUe, mais il fallait
compter sans les caprices du mois d'octebre et ses
averses torrentielles qui vous surprennent et transforment les chemins en riviires. A Valdepeiias, nos
saeurs ne peuvent s'approcher du train, car toutes les
cataractes du ciel sont ouvertes; dlles se contentent
de regarder.de loin et font un vrai sacrifice, devant
renoncer au petit mot paternel si desire. En quittant
Valdepeias, le train ralentit sa marche; c'est qu'on
approche de la Sierra Morena, c61bre autrefois par
les exploits de ses bandits. II faut la traverser par le
precipice de Despeiaperros, la porte obligee, pour
ainsi dire, de tons ceux qui veulent se rendre de la
province de la Mancha & celle de I'Andalousie. Le
coup d'ceil est vraiment grandiose : les montagnes
d'un bleu ardoise forment une s6rie de pics, si aigus,
si bien ranges, qu'ils font penser que c'est avec raison
qu'on appelle ces montagnes sierra, scie. De petits
incidents devaient se produire dans le parcours, mais
tout au benfice de nos chires sceurs de Linares,
1'ancienne maison de sceur Isabel Yoldi, econome de
la rue de Jesus, et qui s'y 6tait m&me rendue la veille
pour pr6parer la riception. De Madrid on lui avait
t6lgraphi6 que notre Tris Honor6 Pare n'y descendrait pas, ainsi le disaient les compagnes un pen attristees que no,-s trouvions a la gare avec nos sceurs
de Bailin; mais les unes et les autres, voyant que
nous hesitions a descendre, tenterent si bien notre
bon Phre qu'il se laissa convaincre et passa du train
dans l'auto publique pour Linares, tandis que
MM. Mac-Hale et Comellas continuaient directement
vers Andjiar. Nous voila an magnifique hpital de
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Linares; comme pour aller a Andujar en auto ii fallait passer devant la porte de nos sceurs de Bailen,
celles-ci se hbterent de s'en aller pour improviser la
rception de notre Tres Honor6 PAre. Pendant que
nous visitions la maison, on cherchait les autos, mais
le temps passait et les autos n'arrivaient pas. Une
heuse, deux heures, trois heures se passent, impossible
d'en trouver malgr6 les recherches et les demarches
de nos soeurs, qui souffraient du contretemps... Ou
6taient done les autos de Linares ? A Ja6n sans doute,
eo il y avait des courses de taureaux. Mais les choses
les plus fAcheuses ont toujours leur bon c6ti; on
avait an moins le temps de prier, de prendre une
lkgere refection et enfin de d6liberer si on devait
passer la nuit a Linares on arriver a Andujar par le
train de onze henres et demie du soir. On se decida
pour ce dernier parti. Mais ce furent les pauvres
sceurs de Bail6n qui eprouverent une cruelle deception! Dieu la leur comptera. Ce petit incident devait
mettre en relief la patience et le calme de notre Tres
Honor6 Pere, restant toujours souriant et affable :
c'est un exemple pour tous.
g9 octobre. - De Andujar, a quatre heures vingt et
une, on arrivait a C6rdoba a six heures et on descendait A la Casa-Cuna (Enfants Trouv6s). Nos sceurs des
autres maisons de C6rdoba assistirent nombreuses a la
messe de notre Tr~s Honore Pire. Vers neuf heures,
Monseigneur se rendait chez les sceurs, ne voulant pas
que Ie Pere se derangeat pour aller le saluer, prenant
lui-meme les devants ; c'etait bien delicat de sa part.
Il y avait a visiter, A C6rdoba, la celibre mosquie
arabe convertie en cathbdrale, oil l'on admire de
v6ritables ill1es de colonnes de marbre offrant un
dessin particulier selon I'endroit o4 I'on se place
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pour en admirer les merveilleuses enfilades. Notre
Tres Honore Pere en 6tait 6merveillb, mais it fallait
6courter, puisque i onze heures dix nous prenions Ie
train pour Sevilla, perle de l'Andalousie, oi nous
arrivions &trois heures.
Directement on se rendait au grand h6pital Central,
oh les Soeurs-nombreuses des diff6rentes maisons de
la ville et des environs attendaient notre Tres Honore
Pere, qui itait regu aux accords de 'hymne espagnol.
Le cortege se dirigeait ensuite vers la chapelle, oi
se chantait un Te Deum tres solennel. A la salle de
Communaut6, oi l'on se rendit apres, une soeur lut un
compliment, auquel notre Tres Honore Pere r6pondit
avec sa bont6 habituelle et si paternelle. Ensuite,
visite de la maison, magnifique, pour mille malades;
puis de l'H6pital militaire, de l'Hospice, des Enfants
Trouv6s, de la Maison d'ali&nes et de I'Asile San Fernando.
21 octobre. - Aprbs la messe de Communion, on
visite la Cath6drale, puis on fait le tour des maisons
de nos sceurs. C'est d'abord l'H6pital de la Charit6,
fond6 par le ven6rable Miguel de Mafiara, un laique,
puis la Croix-Rouge, le Protectorat de l'Enfance, les
Icoles Catholiques, car les maisons sont nombreuses
i Sevilla et personne.ne veut 8tre oubli6. II y avait
encore deux visites importantes a faire : l'une a Mgr
l'archeveque et 1'autre a l'infante Louise d'Orleans.
Celle-ci recut notre Pere tout d'abord en particulier;
puis fit appeler M. Ballester, que Son Altesse avait
connu au Portugal; vint ensuite le tour des autres
confreres qui accompagnaient notre Tres Honor6
Pere. L'Infante se montra tres aimable. EIle apprecie
beaucoup nos soeurs et avait un vrai plaisir F'exprimer a notre Tris Honore Pere. S'il fallait s'itendre
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davantage sur les maisons de nos sceurs de Sevilla, ce
serait bien long! La plupart d'entre elles sont de vrais
musies et contiennent des trisors artistiques d'une
grande richesse.
A trois heures, on partait pour Cidiz et on trouvait
des sceurs sur le parcours : A Dos Hermanas, A Lebrija,
A Jerez, A San Fernando et au Puerto de Santa Maria.
On arrivait a Cidiz A huit heures du soir; Ie maire,
capitaine g6neral, le president du Comit6 provincial
et plusieurs autres personnalitis itaient A la gare et
.saluaient notre Tres Honore Pere; puis I'on s'orientait vers la residence des missionnaires, oih 'on devait
loger.
22 oetobre. - Notre Tres Honor6 Pere dit ]a messe
chez eux et, d&s neuf heures, se pr&te A commencer la
visite des maisons, desquelles il sera permis de faire
une petite 6numeration pour avoir une id6e de la
prosperite des CEuvres :
i. Sanatorium de la Mere de Dieu : 40 enfants, 12 sceurs.
2. Patronage de Saint-Joseph : 25o enfants, 8 sceurs.
3. Asile du Doux Nom de Marie pour les pauvreshonteux:
40 pauvres, 12 sceurs.
4. H6pital Saint-Jean-de-Dieu : 22o malades, 20 sceurs.

5. Asile Gaditain : 15o enfants, 9 sceurs.
6. Ecoles catholiques de Saint-Martin: 43oenfants,

x5 sceurs.

Cette visite des maisons devait s'interrompre un pen
pour aller saluer Mgr I'dveque du diocese et 1'6vcque
des Iles Canaries, son h6te. La visite fut tr:s cordiale:
notre. Tres Honore Pere dut s'asseoir entre ces
deux prilats et, comme I'Angelus sonnait, ils le prierent
de le r6citer lui-meme; ce que notre Tres Honore Pere
fit bien simplement. Au sortir du palais episcopal, on
visitait la cath6drale.
Aprýs le diner, on reprenait la visite des maisons:
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7. College de Jesus, Marie et Joseph: 400 enfants, i3 sicurs.
8. Enfants Trouves.
9. Academie populaire Saint-Joseph : 450 enfants.
io. Maison d'alidnes : 320 aliiens, 14 sceurs.
is. Hospice Provincial : 400 enfants, 20 sceurs.
x2. H6pital civil Mora: 5oo malades, 24 sceur-.
a3. Asile Saint-Joseph pour vieillards: 4ovieilards,7s(eurs.
14. Hbpital Militaire, 3oo malades, 03 sceurs.
15. Collige de la Sainte-Famille: 2o internes, 5 sceurs.

A sept heures et demie, les-visites 6taient termin6es. Notre Tres Honore Pere s'6tait done pr&t6, en
huit heures et demie, a visiter quinze maisons de sceurs,
Mgr de Cadiz et celui des Canaries, puis la cathedrale; ii avait beni solennellement un autel et avait
pris la parole dix-neuf fois. C'Atait un tour de force,
et vraiment on 6tait tent6 de dire que c'6tait trop.
L'impression de notre'Tres Honori Pere sur Cadiz fut
trbs bonne : l'aspect des maisons, en effet, est simple,
la charit6 bien organis6e; nous y trouvAmes des id6es
nouvelles, par exemple, a l'Asile du Doux Nom de
Marie, appel6 vulgairement Caxdelaria,ou les femmes
hospitalisies appartiennent a des families ruindes et y
logent, sauf pour les repas qui les r6unissent, dans
des chambres particulieres, entrent et sortent pendant
la journ6e, a peu pres comme si elles 6taient dans un
h6tel : c'est leur rendre la charite bien attrayante.
23 octobre. - Notre Tres Honore Pere dit la messe
de bonne heure et nous tous avec lui, car nous devons
prendre le train a sept heures et quart pour Malaga.
La brume marine qui s'616ve nous emp&che de-jouir
du splendide panorama qu'offre Cidiz de la ligne du
chemin de fer.
Nous arrivons & Marchena a douze heures et demie.
La Supirieure de l'h6pital, avec trois de ses compagnes, avait tout privu et montait bien vite dans notre
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compartiment, avec le diner pour nous tons : elle nous
servait en route et il faut bien dire a sa louange que
rien n'y manquait. La bonne Supirieure s'acquitta
mime si bien de ses fonctions qu'elle merita d'etre
baptisee par notre TrBs Honor6 Pere du nom de swur
Providence et rebut comme juste r6compense la permission de nous accompagner jusqu'a Milaga, avec
rune de ses compagnes, dans 'un des compartiments
-voisins. Arriv6e & Malaga la belle A sept heures et
demie du soir. Parmi les autorit6s se trouvait, en qualiti de maire-adjoint, le frere de ma sceur Heredia,
Visitatrice, qui s'ktait occupe des autos,qui restirent
entiirement a notre disposition. L'entrie ,& H6pital
civil fat d'un effet splendide : un reflecteur tres puissant projetait un chemin de lumiere sur le parcours de
notre Tres Honor6 Pere, qui passa entre deux haies
formtes par nos seurs des huit maisons de MAlaga et
par les soldats hospitalis6s. Apres une courte adoration A la chapelle, les autorites prenaient cong6 et
nous nous dirigions vers la salle de Communaute, oi
une sour de la Mis&ricorde accompagnait au piano
un chaeur form6 par des seurs des huit maisons.
Une autre, de 1'Asile Saint-Jean-de-Dieu, adressa au
Tres Honor6 Pere un compliment tres d6licat. Ce
fut un des moments les plus heureux de notre voyage,
car nous jouissions vraiment de voir des sceurs si
nombreuses s'unir pour feter leur Pere commun.
24 ocitbre. - La messe est i sept heures, pour commencer ensuite la visite des maisons A neuf heures et
demie.
La premiere maison visitie fut 1'Asile des Coilleras,
pour des petites de quatre &douze ans qu'on ramasse
dans la rue; leur nombre est de 60, et les seurs au
nombre de 6. Cette maison plvt beaucoup a notre Tres
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Honore Pere parce qu'elle est pauvre, bien pauvre.
Nous visitons, apres, 1'Asile Saint-Jean-de-Dieu, ou
de la Goleta, o I 50oo enfants recoivent I'6ducation
gratuite. Les sceurs sont au nombre de 20 : c'est une
des maisons d'6ducation les plus importantes de la
Communaut6 en Espagne.
A onze heures, c'est le tour des Enfants Trouvs :
6o enfants et ro sceurs. La mine superbe de ces petits
attire l'attention de notre Trbs Honore Pere.
A onze heures et demie, visite a Mgr l'6veque, puis

on rentre a la cathidrale.
Des seurs des diff6rentes maisons de Malaga assisterent, a l'H6pital civil, an diner de notre Trbs Honork
Pere : beaucoup de gaiet6 et d'amcnit6 prisidait cette
r6union de famille,qui fut trbs agr6able pour tons.
A trois heures et demie, .isite de I'H6pital militaire : 15o malades, 8 sceurs. Le colonel adressa
quelques mots touchants a notre Tres Honori Pere et
un sergent lui it un compliment, apres lequel les sol-

dats entonnirent des chansons patriotiques.
A quatre heures, on 6tait a l'H6pital Noble, auquel
sont annex6es des classes pour les enfants pauvres;
c'est une maison oi il se fait un grand bien. A l'Asile
de San Manuel, qu'on visite ensuite, un millier d'enfants reqoivent l'instruction; c'est une fondation de
la famille Heredia. Situ6 dans un quartier pauvre, il
sert surtout aux enfants des classes pauvres.
Vers cinq heures, nous arrivons a la Mis6ricorde, i
2 kilombtres de Malaga. La bUtisse est neuve et magnifique et abrite 3oo personnes, garcons, flles, vieillards
des deux sexes et 16 soeurs. Les garcons habill6s en
marins, arm6s jusqu'aux dents - iln'y avait rien g
craindre! car les fusils comme les balonnettes 6taient
en boisl - font les honneurs au Tres Honor6 Pere,
en lui prisentant les armes... puis la fanfare de cette
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arm6e eifantine joua quelques marches militaires,
assez bien riussies pour de jeunes talents. A la chambre
de Communauti, r6union intime; chants tres bien

accompagn6s par une sceur, excellente musicienne. A
sept heures, nous 6tions de retour a l'H6pital civil;
Mgr 1'6veque du diocese y attendait notre Tris Honore
Pere pour lui rendre sa visite.
25 octobre. - La messe est dite dans P1'glise de la
Patronne de Malaga, Notre-Dame-des-Victoires., Le
dejeuner a lien chez nos soeurs de 'H6pital militaire,
qui est tout i c6t6.
A huit heures et demie, nous visitons le s6minaire
du diocese, en construction; Monseigneur, qui tenait
beaucoup A cette visite, s'y rendit pour expliquer tous
les d6tails du plan i notre Tris Honore Pere, qui s'y
int6ressa beaucoup.
Le diner fut avanc6 A onze heures et demie,car, a
une heure vingt,il fallait partir pour Granada, oi nous
arrivions a neuf heures du soir. Notre Tres Honor6
Pere descendit a l'Institution Riquelme. M. Atienza et
son secretaire, M. Barriocanal, 6taient a la gare.

26 octobre. - Deux soeurs de Granada eurent le
bonheur de faire les saints voeux A la messe du Tres
Honore Pere.
Mgr 1'archeveque, prenant les devants, rendit visite
a notre Tris Honore Pere et nous restames touches
de son amabilit6.
A dix heures, nous visitons 1'H6pital oh v6cut saint
Jean de DieU, oh son corps est conserve et qui porte
son nom. Seurs, malades, employes, tout le monde
veut baiser la main du successeur de saint Vincent,
qui sourit et laisse faire.

Nous visitons encore I'H6pital de Saint-Lazare oi
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sont internes 60 lepreux... les pr6f6rbs de NotreSeigneur... quasi leprosum, et, ensuite, le-Refuge et la
Goutte de Lait, maison module dans son genre.
A trois heures, nous sommes a 1'Hospice, et, a
quatre heures, au Collige Calderon, oh .nous avons
. 1'agr6ment d'une courte s6ance au programme bien
int&ressant. A remarquer une toute petite fillette faisant le r6le de poup6e et sortant subitement d'une
grande boite de carton. Elle joua si bien son r6le
qu'elle nous ft passer a tous un moment delicieux.
-27 octobre. -. La messe est au College Calderon, i
six heures et demie; puis, dans la matinee, visite de la
cathedrale et de 1'Alhambra, le. iameux palais des
Maures, si r6pute, dont la description r6clamerait un
volume; 1'on se rend ensuite chez Mgr I'archeveque
et eifin & Atarfe, fondation de la respectable seur
Heredia, visitatrice, et de son frere.
Nous assistons,A deux heures, a une s6ance a 1'Institution Riquelme, ounous logeons; les enfants nous
font une excellente impression.
A trois heures et demie, c'est le tour du College des
Enfants Nobles. Nous devions garder tres longtemps
le souvenir de Ia fete organisbe dans cette maison en
l'honneur de notre Tres Honort Pare; les jeunes filles
interpretent tres bien leurs rbles; nous remarquons
surtout une pobsie declam-e par one des enfants
chantant les gloires incomparables de Granada. C'est
une des meilleures seances qui aient et6 offertes i
notre Tres Honor6 Phre pendant son voyage.
Avant de rentrer a la maison, nous ,allons nous prosou des
terner devant Notre-Dame-des-Angustias
Douleurs, patronne de Granada.
28 octobre.-

A cinq heures quarante du matin, nous
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prenons le train pour Murcia, sauf M..Comellas, qui,
indispose, reste Granada. La journee sera dure, car
le wagon de cJemin de fer n'est pas confortable et,
pour parcourir 335 kilometres, nous resterons quatorze
heures dans le train, toute une journe I Pendant le
trajet, nous faisons remarquer a notre Tres Honor6
PNre une multitude de details qui rappellent la longue
possession de cette province par les Maures,et,comme
les pays orientaux se ressemblent beaucoup quant aux
moeurs, nous rappelons aussi plusieurs schnes de
1'Evangile. Un aveugle que nous trouvons assis par
terre A la gare de Cuadix, demandant I'aum6ne, nous
fait penser & I'aveugle de Jericho; les maisons sans
tuiles et avec terrasses, et d'autres creusses a moiti6
ou entierement dans le roc, nous font penser aux
maisons et aux tombeaux juifs; des gens oisifs sans
travail et regardant les passants, d'autres debout, attendant que quelqu'un les emploie, nous rapprellent les
ouvriers envoyis i la vigne. Nous trouvons encore de
longues caravanes d'&nes charges, des charrues identiques & celles dont on usait du temps de Notre-Seigneur, et dont usent encore les Maures et les habitants
de Palestine. A chaque instant, nous revoyons l'olivier, le figuier, le sycomore, le grenadier, des.vignes
entrelacees aux fers des fen&tres ou aux arbres, des
orangers, des citronniers, des palmiers. Nous faisons
de l'lcriture sainte et des dissertations sur I'architecture mauresque; c'est une maniere agreable de
passer le temps.
A midi, nous arrivons a la gare de Baza. Malgr6 la
precaution que nous avions prise, la veille, d'envoyer
une depeche pour qu'on nous preparat a diner - sans
cette precaution nous risquions de rester a jeun jusqu'&
notre arrivee &Murcia - nous diimes, nous contenter
de bien peu-'de chose... Baza, 6tant une petite gare
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trýs pcu fr6quentie, n'a pas de ressources; aussi le
garcon qui nous servait avait I'air bien embarrasse !
Albox fut la premiere gare oh nous trouvAmes des
soeurs, deux heures apres notre depart de Baza; elles
portaient de quoi diner pour nous tous; nous les
remerciames, mais que Dieu surtout soit leur ricompense!
Une quinzaine de soeurs de Cuevas- de Vera nous
attendaient a Zurgena. Elles avaient dfi faire une
heure et quart d'automobile pour venir-a la rencontre
de notre Trbs Honore Pere. Elles dirigent A Cuevas
un h6pital et un collkge tres florissant. Les Soeurs de
Vera, au nombre de quatre, vinrent saluer M. le Sup&rieur general A la gare de Huercal Overa.
Nous arrivAmes A Lorca a quatre heures et demie.
Plusieurs pr&tres, une quinzaine de seurs, un grand
nombre d'Enfants de Marie 6taient A la gare. Dans les
locaux du chef de gare, on avait prepare une petite
rifection pour notre Tres Honore Pere; aussi la demiheure officielle d'arr&t du train fut aimablement prolongie de vingt minutes par-le chef de gare pour que
les sceurs pussent jouir un peu de la presence de leur
Pere viner.
Une heure apres, nous 6tions A Totana, oi les soeurs,
comme a Lorca, sont tres aimees. La manifestation
de syrapathie en I'honneur de notre Tres Ionor6
Pere fut imposante quant an nombre de personnes
accourues A la gare et quant aux acclamations, l'arrivee et au depart du train,qui s'arreta,comme A Lorca,
un peu plus qu'A 1lordinaire.
A huit heures et demie, nous arrivames a Murcia. Les

principales autoritbs civiles et ecclbsiastiques 6taient
a la gare. Parmi ces dernieres se trouvaient plusieurs
condisciples de M. Ballester.
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29 octobre. - Notre Tres Honor6 Pere dit la messe
A la Misericorde; des sceurs accoururent de toutes les

maisons de Murcia, meme de Cehegin, ville situee a
quatre heures d'automobile de Murcia.
Le Tres Honor6 Pere visite, dans la matinie, l'h6pital Saint-Jean-de-Dieu, la cuisine iconomique, les
convalescents, puis Monseigneur I'yveque du diocese
et enfin la cathedrale.
Monseigneur, un vnebrable vieillard de quatre-vingtdeux ans, qui, malgr6 son age, fait rigulierement la
visite de son diocese, se montra fort aimable et donna
des pouvoirs dans son diocese a notre Tres Honor6
Pere et a ceux qui I'accompagnaient.
La cathbdrale n'a rien de remarquable, a part la
tour de 146 metres; on peut y monter a cheval-jusqu'a
la moiti6 par dix-huit rampes tres commodes.
L'H6pital d'Alibn6s est la-premiere. maison que le
Tres Honor6 Pere ait visit6e dans la soiree. L'impres-

sion fut grande pour tous quand Fun des malades,
medecin de profession, lut un petit discours dans
lequel il sollicitait les prieres du successeur de saint
Vincent pour obtenir sa gu&rison.
A quatre heures, ce fut le tour des Enfants Trouv6s.
Apres les saluts d'usage, le Tres Honore Pere passa
dans la salle oi les enfants l'attendaient. Une &llette
costumee en photographe fit bien rire notre v6nbr6
Pere. Apres s'&tre pr6sentee elle-meme i toute l'assistance en racontant tous ses hauts faits et prouesses,
elle dit qu'elle venait de tres loin, attir6e par la nouvelle de l'arriv6e de notre Tres Honori Pere, desireuse
de prendre sa photographie. Et, se tournant vers lui,
elle ajouta :, Monsieur le Supirieur general, voulezSur la
S
vous me permettre de faire votre portrait?
elle
Pere,
riponse affirmative de notre Tres Honore
se mit . l''euvre, sortant son appareil, et imitant tous
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les gestes et faoons da photographe. Puis elle donna
ses instructions a notre Tris Honore Pere: a Nebougez
pas, ne riez pas. n Et comme tout le monde riait en
m&me temps que notre Trxs Honore Pere, elle se
tourna vers l'assistance, disant : a Et vous, Mesdames
et Messieurs, veuillez ne pas faire rire Monsieur le
Superieur g6neral. , Elle prit alors la photographie,
mais de la bont6, de I'esprit de foi, de la charit6 de
notre Tres Honor6 Pere et fit un eloge original et
parfait de sa personne.
' Les ecoles de la Purisima furent les dernieres de
Murcia que le Tres Honore Pere visita.
A six heures du soir, on partait pour Cartagena.
Notre Tres Honore Pere prenait place dans une automobile avec son assistant, M. Mac Hale, et M. Ballester; MM. Atienza, Sierra et Barriocanal suivaient
dans une autre.
La route est bonne, de sorte qu'une heure apres,
i proximitA de la maison des sceurs, I'arrive de notre
Tris Honore Pere 6tait annoncke par des fusees de
couleurs variees. Nous sommes a l'asile Saint-Vincent,
A un kilometre et demi de Cartagena, chez la bonne
smur Peyrat, v6enrable ancienne, que-lotre bon Pere
avait connue a Beziers, ou elle fut autrefois sceur
servaate. La cour d'entree etait illuminee par quantit6
de lampions et de lampes 6lectriques. Des sceurs des
sept maisons de la ville, le clerge, les Enfants de
Marie externes et les enfants des classes attendaient
M. le Superieur g6neral. Cette belle r6ception de nuit
6tait impressionnante. Les sceurs se reunissent ensuite
dans une salle pour slueIr leur v6n&ri P ,re,
qui leur
adresse quelques mpts et leur dit sa joie en se voyant
entour6 de telles marques de filiale veneration de la
part de ses enfants.
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3o octobre. - Le lendemain, la messe de Communion
eut lieu b sept beures.
La premiere visite de notre Tres Honor6 Pere fut
pour une sceur de I'H6pital Militaire, tres gravement
malade - elle devait mourir quelques jours aprss; pais ii visita la maison et se dirigea ensuite vers la
Misericorde, oi les enfants l'attendaient dans la cour.
Un petit garcon de dix ans, a un porte-drapeau » d'un
beau drapeau espagnol, lui adressa un compliment,
ou il chantait les gloires de la France et de l'Espagne
en une po6sie tres chaude et tres bien rendue, associant tour A tour les gloires politiques et religieuses
des deux nations : saint Ferdinand et saint Louis,
Agustina de Arag6n et Jeanne d'Arc, Isabelle la
Catholique et sainte Clotilde, sainte Th6irse et sainte
Marguerite-Marie Alacoque, saint Jean de Dieu et
saint Vincent, Pelayo et Charles Martel, Notre-Dame
del Pilar et Notre-Dame de Lourdes.
Notre Tres Honore Pare salua ensuite la soeur
servante de la maison, sceur Carmen Azpiazu, qui ne
cessait de b6nir le bon Dieu pour la grace qu'Il lui
faisait de voir, chez elle, avant de mourir, le successeur de saint Vincent, personne de foi, de grand tact
et tresbien dou6e; elle a et6 rappelee au ciel dans les
premiers jours de novembre, laissant aprbs elle de tres
vifs regrets.
A dix heures et demie, notre Tres Honort Pere
visite l'asile de Saint-Michel, maison importante de
I 200 enfants internes. Depuis plus de soixante ans
que l'asile existe, on peut dire que presque toutes les
enfants de Cartagena ont defil6 par les classes de la
maison. On avait reuni toutes les enfants dans un vaste
salon. A remArquer parmi les morceaux jouis, une
petite comidie : 12 fillettes habill6es en enfants de
choeur, 6voluant tres gracieusement et chantant des
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r6pons et des alleluias avec un sirieux qui faisait sourire et rire meme.
A onze heures et demie,.le Trbs Honore Pere 6tait
& la Cuisine 6conomique, petite maison oi l'on fait
un bien rtel aux ouvriers et aux pauvres honteux.
Dans l'apres-midi, M. le Supirieur general visita
les ecoles pour l'enfance abandonnie, oi l'on donne
a manger tous les jours a Soo enfants; Ih6pital et
I'glise de la Chariti (la patronne de Cartagena) et
les Enfants Trouvis avec son annexe du patronage du
Sacr&-Cceur. Dans cette derniire maison 600 garcons
reooivent une bonne instruction; plusieurs pr&tres, et
quelques missionnaires en sont sortis. L'h6pital de la
Charit6 fat fond6, en 1693, par Jos6 Maria Roldan, un

soldat, et vit de la charit6 des Carthaginois, tres
divots a cette Institution.
31 octobre. -

C'est une des rares journ6es du voyage

de-notre Tres Honore Pire, oi il ait pu avoir quelques
instants A lui.
La messe est dite a l'h6pital de la Charit6. A douze
heures, il est

la Mis&ricorde,oi ii dine; a cinq heures

vingt, il prend le train pour Alicante, oui il arrive i
dix heures.
C'etait i regretter que le Tres Honord -Pre fit ce

voyage pendant la nuit, car, a partir de la gare d'Alquerias, oh il fallut changer de train, la voie ferrie
traverse de viritables vergers d'une magnifque frondaison jusqu'a Alicante et au delU. II aurait done pu
voir Elche et sa foret de ixSooo palmiers, quelquesuns avec les plus hautes feuilles relevies et li6es en
c6nes pour les faire blanchir et les transformer en ces
belles palmesqu'en toute l'Espagne et nume & Paris...
on admire a la procession du Dimanche des Rameaux.
Au passage de notre Trbs Honore Pre par Orihuela,
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1'6veque de cette ville, qui parle trbs bien le francais,
cut la d61icatesse de se rendre a la gare pour le saluer
a son passage et lui donner les pouvoirs.

-

rnovembre.-Notre Tres Honore Pere visite, dans

la matinee, les quatre maisons d'Alicante : la Beneficencia, I'asile de Notre-Dame-des-Remedios, I'h6pital

et le dispensaire de la Croix-Rouge,bh la presidente,
tres aimable, mit a sa disposition une magnifique automobile, que notre Pere 6trenna pour aller a Alcoy, oi,
apres une heure et demie d'auto sur une route bordede precipices, il arriva. cinq minutes avant le depart
du train pour Valencia.
Nos sceurs d'Alcoy, de Onteniente, de Albaida, de
Benigamin et de Jativa, vinrent en petits groupes, au
passage du train, pour saluer ce venere Pere.
A huit heures cinq, arriv6e a Valencia, ou les principales autorites civiles et ecclesiastiques 6taient a la
gare. On se dirige vers l'h6pital general, oi des
chambres vraiment princieres 6taient pr6paries pour
notre Tres Honor6 P&re. La cour de l'h6pital est littiralement comble: on y voit, outre nos sceurs de Valencia,
des sceurs de-plusieurs lieues a la ronde, des employes,
des malades. Bien que cette cour ne soit pas tres
grande, notre Tres Honore Pere mit presque un quart
d'heure A la traverser, car tout le monde voulait lui
baiser la main, Ie toucher. Vint,apres, un second salut
officiel des autoritis. Notre voen6r Pere ne cessait
de sourire et d'avoir un mot aimable pour tous. II
tait neuf heures quand il put prendre quelque chose
avant. de se retirer dans ses habitations.
(A suivre.)

BALLESTER.
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PROVINCE -DE MADRID
ANALES 1925.

Le 17 avril, on bnit et inaugura le grandiose retable
du grand-autel de l'6glise Saint-Vincent, a Madrid.
On voit sur ce retable la Vierge Miraculeuse, son apparition i Catherine Labouri, a Ratisbonne, les images
de saint Vincent, du bienheureux Perboyre et de la
bienheureuse Marillac. La c6r6monie fat presidee par
le cardinal Casanova, qui officia pontificalement, assist6
des iveques de MAlaga, Ja6n et Barbastro. Le soir,
exposition, rosaire et predication par l'6veque de Jain.
i8 avril. - Messe de communion pour les membres
de la Visite domiciliaire, de Chamberi, auxquels se
joignent 400 pilerins venus de Tolade. Les pridicateurs furent,.le matin M. .Orzanco, le soir I'6v&que de
Milaga.
19 avril. - Messe de communion a laqielle assistent
800 Enfants de Marie. M. Escribano leur parla de la
puret6 et de la charit6. A neuf heures et demie, messe
pontificale en plein air, par 1'6veque de Ja6n; on a
CQmptt 12000 enfants presents. M. Orzanco precha
sur I'innocence du coeur. Le soir, predication par
l'eveque de Jaun.
20 avril. - Predication, par l'6v&que de-Jaen, aux
Associations de la Medaille Miraculeuse des paroisses
de la Conception, de Sainte-Barbe et de S6govie.
21 avril. - L'6v6que de Eiudad Real pr&che aux
Associations du Sauveur, de Saint-J6r6me et d'Alcali
de Henares.
22 airil.-

Pilerinage des paroisses de Covadonga,
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Santiago et Carabanchel. Predication par l'6veque de
Cuenca, qui rappelle que les parents de saint Vincent
6taient originaires d'Espagne et que saint Vincent a

puis6 a Saragosse la constance, la fermete particuliere
- ce pays. 11 dit, entre autres choses, que la Congregation de la Mission, depuis trois siicles, n'a pas eu
besoin de changer.
23 avril. -

Pelerinage des paroisses de San Gin6s,

de Notre-Dame-des-Douleurs et d'Avila. L'6veque de
Sigiienza montre que les Paules ont pour mission de
precher la Miraculeuse, comme les Jesuites le Sacr6Cceur.

24 awril. -

Pelerinage

des paroisses de Saint-

Louis, du Bon-Conseil, de Saint-Michel de Leganes.
Le predicateur fut le tres illustre Magistral de Madrid.
25 avril.- PNlerinage des paroisses de Saint-S6bastien, Saint-Millan, les Almudena, Guadalajara, Sigiienza. Predication par M. Orzanco. B6nediction
papale par M. Atienza, visiteur.
26 avril. -

Messe de communion pour les Associa-

tions de la MWdaille, les Dames de Charit6, les Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul. Messe pontificale
par 1'dveque de Madrid-Alcali. Le soir, exposition
et rosaire. Sa Majest6 la reine Dofia Maria Christina
assista a la c6remonie. Pendant cette neuvaine on distribua 2ooo0 communions.
Une nouvelle loi de recrutement militaire vient
d'etre promulgue en Espagne; notreconfrre M. Ignace
Martin la commente.
Dans-le nord-est de 1'Espagne, les Filles de la Charitt possedent 32 asiles, 9 bienfaisances, 6 prisons,
5 misiricordes, 33 &coles, 3 hospices, 24 h6pitaux
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civils, 5 b6pitaux militaires, 6 maisons d'enfants trouvis, 5 maisons de fous.
L'infante Isabelle est venue assister a la messe dans
la basilique Saint-Vincent, le 29 aoit.
Le 2 juillet, les 6tudiants organiserent une s6ance en
I'honneur du troisieme centenaire de la Congregation.

PROVINCE DE BARCELONE
GERMANOR.
7 mars. - -Les etudiants ont fait une s6ance en
1'honneur de saint Thomas.
Le fr•re Torres, coadjuteur, deced6 & la maison de
Figueras. 11 s'est fait remarquer par une pi6t6 solide,
pleine de ferveur et de tendresse, uae conscience
delicate, timor6e, mais 6clair6e. Pendant soixantequinze ans il a r6pandu un parfum d'edification qui a
embaum6 la communauti. II etait tris mortifi6; il a
souffert longtemps d'une plaie sans en rien dire; il se
donnait la discipline, portait un cilice. Il etait tris.
obeissant, d'une obbissance extraordinaire, hCroique.
Les moindres dispositions de ses sup6rieurs 6taient
pour lui des emanations de la volont, de Dieu, meme
quand ces dispositions etaient desagr6ables et apparemment pen raisonnables. II a rempli & la perfection
ses emplois de sacristain et de portier. 11 se confessait
deux fois par semaine. On lui fit remarquer que c'etait
une singularit6, les autres ne se confessant qu'une fois
par semaine. II all6gua le texte des Regles qui dit
saltem semel; on lui r6pondit que cela 6tait pour les
pr&tres et non pour les freres; il se permit d'ajouter
que, depuis les decrets de Pie X, les freres 6tant
assimil6s aux pretres pour la communion quotidienne,
il lui semblait qu'ils pouvaient aussi leur atre assimiles

S783pour la confession; ayant presente ses raisons, il se
soumit 5 ce que r6gla le visiteur. Sa vertu n'6tait pas
diplaisante ni ennuyeuse, mais douce et aimable,
aimable pour tous, meme pour ceux qui n'6taient pas
aussi reguliers. II aimait a enseigner aux pauvres les
rudiments de la doctrine chrFtienne. II 6tait entierement uni a Dieu. habituellement silencieux, recueilli.
II aimait . entendre toutes les messes qu'il pouvait
entendre sans manquer a ses devoirs. 11 n'a jamais
manque l'oraison du matin. (Virgili.)
Le 29 juin, a kt6 celrbree la fete da troisieme

centenaire, a Barcelone. II y cut conference et office
pontifical par Mgr Sastre. M. Daydi pr&cha,le soir,
devant les fiddles.
Notice sur M. Jaume, premier visiteur de la province
de Barcelone. - Ii naquit a Igualada, le 29 aofit 18 48, de
parents religieux A la foi patriarcale, dont quatre
enfants se consacrerent a Dieu. L'intelligence du

petit Jean Jaume etait vive, son ame candide; il entra
dans Ia Copgr6gation en 1864, vint'se r6fugier au
Berceau pendant la revolution de 1867, et y resta
jusqu'en 1870. I.partit alors pour les Philippines, oi
il fut destine au s6minaire de Jaro comme professeur.
II remplit cette charge a la satisfaction de tous et y
ajouta la predication au dehors, oi sa parole vibrante
produisait" d'heureux resultats. II avait one intelligence claire, un caracrt&e noble, enthousiaste, ingenu,
ane grande pi&t, une regularit6 exemplaire. I16tait
estim6 de tons, des externes et des membres de la
famille. En 1884, il revint en Espagne; il demanda i
faire un peu de s6minaire de renovation a Paris. En
1885, il fut nomm6 supirieur d'Orense; il rtablit
-dans cette maison I'ordre et la r6gularite et pr&cha un
grand riomhre de retraites. 11 fut place A Barcelone,
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mais il avait oubli6 sa langue maternelle et il lui fnt
diffcile de prkcher dans la Catalogne. On le remit
done dans les pays o/i se parle l'espagnol et il conquit
une grande popularith dans les environs. Tout le
monde aimait et estimait Ie Pire Catalan, comme on
I'appelait. 11 avait des manieres populaires et distinguees, uai caractere expansif et jovial, mais toujours
digne, une voix sonore et musicale, un grand zile
pour la gloire de Dieu; il parlait un langage biblique
qui imouvait. Franchise, cordialit6, condescendance
envers ses inf6rieurs, en sorte qu'on ne savait pas qu'il
itait le Superieur; d6licatesse envers les cures,
decorum dans les r&creations, n'y permettant jamais
aucune parole malsonnante : telles 6taient ses qualits.
principales.
On ouvrit, a cette epoque, une nouvelle maison aux
iles Canaries, et ii fut charg6 de diriger la nouvelle
fondation. Sa vertu, son talent, son affabilit6 lui
gagnerent tons les coeurs.
Quand la maison fut bien etablie, on le nomma
supirieur de l'importante maison de Barcelone. II fut
la tete, le coeur, l'Mue -de la maison; il imprima une
direction intelligente, douce, efficace.
Lorsqu'en 1902 le Pere Fiat accordala constitution
de la province de Barcelone, M. Jaume en fut le
premier visiteur. 11 fit rigulixrement et.consciencieusement Jes visites des maisons de sa province. Mais,
en 1904, ii demanda k 6tre decharg6 de son office, et
il v6cut disormais comme un simple confrere, le plus
idifiant de tous, le plus ob6issant, le plus respectueux
de I'autorit&.

IL.eut une attaque c6r6brale et il mourut, le 8 janvier 91 1, dans les sentiments de la plus vive pi6t6.
(Virgili.)
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PROVINCE DE HOLLANDE

SINT VINCENTIUS A PAULO. Juillet 1924.
Le cerge sc•ismaitqued'Abyssinie, par de Wit. - I y a
beaucoup d'iglises. Chaque iglise a, comme chez les
catholiques, son patron. 11 n'y a pas de seminaires.
-On apprend aux futurs pr&tres, pendant qu'ils gardent
leurs troupeaux- a lire et a chanter. II y a beaucoup
-de pretres, car c'est un metier avantageux; le tiers des
propri6tes leur appartient. Ordinairement il y a deux
pretres et trois diacres pour le service de chaque
-6glise. Pour recevoir le diaconat on offre un morceau
ie sel a-1'v&que ; celui-ci presse sa croix sur le front
des ordinands et souffle sur eux, et c'est tout. S'ils ne
zsont pas tl, il souffle dans un sac; on leur porte le
sac, ils l'ouvrent, pressent dessus et l'air qui en sort
leur procure le Saint-Esprit. Pour etre pretre il faut
offrir deux morceaux de sel, lire quelque chose et
l'eveque leur fait comme aux diacres. Les -pr&tres
peuvent avoir une femme; ils la prennent au diaconat.
Ils ne devraient pas en prendre une autre i sa mort.
Le c6lRbre Abouna Salama avait sept femmes, que le

peuple appelait les sept pech6s capitaux. En dehors
de la messe, le pr6tre cultive les champs, garde les
troupeaux. 11 ne r6cite pas de breviaire,mais comme les
boas fideles un peu instruits, il recite tous les jours
quelques psaumes. On ne dit qu'une messe les
dimanches et fetes; point en semaine. II n'y a pas de
sermon ni-de cat6chisme.
Les pretres accompagnent les chants liturgiques
avec des tambours et des claquoirs. A la .tte de
'lglised'Ethiopie se trouve un Abouna qu'ils vont
-chercher au Caire. Pendant trois siecles ils se sont
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adresses a 1'6veque catholique; mais, quand 'Egypte
fut prise par les Musulmans, ils ne trouverent pas de
catholique et 1'ev6que schismatique leur donna un
Abouna; c'est ainsi qu'ils sont devenusschismatiques.
L'Abouna posshde une arme puissante, I'excommunication. Il y a beaucoup de moines. Ils vivent tout a
fait separis. 11 n'y a pas de couvent de femmes; quand
une femme veut se consacrer A Dieu, elle va presenter
son vcqu i 1'Abouna, elle se coupe les cheveux et elle
I
vit seule dans une hutte 6loignee.
HUBERT MEUFFELS. Sainte Lydwine de Schiedam
(138o-1433). Collection les Saints, 1925. Lecoffre.
.Ce n'ktait pas un travail facile d'6crire la- vie d'une
sainte si extraordinaire; il fallait, d'une part, condenser en 5o pages des- faits qui demanderaient des
explications, et,d'autre part,il fallait se faire accepter
d'un public qui n'est pas port6 a la crbdulit6 et qui ne
.goite pas toujours, comme il le devrait,le r6cit des
6tats extatiques. Hatons-nous de dire que notre confrere a r6ussi a 6viter tous ces ecueils et qu'il nous a
donn6 un livre bien interessant dans sa brievet6 et de
nature a satisfaire les esprits les plus difficiles. Le
chapitre in des Historiens montre que 'auteur est dou&
d'un sens critique tres avis6; on lira avec satisfaction
ce qu'il dit de Huysmans, note I, p. 3i; c'est mesur6,
c'est exact. L'auteur fait preuve de sagesse dans le
chapitre VI, l'extatique; on reconnait un esprit pond6re, ur vrai disciple de saint Vincent de Paul, dont
la qualitA intellectuelle maitresse a ete le bon sens.
La conclusion est sage. Citons-en ce passage : Elle

est longue la s6rie des faiblesses et des crimes qui
d6shonorent la terre. Mais longue aussi est la thkorie
des ames qui renouvellent a leurs depens 'action
reparatrice d'un Dieu redempteur: Ces victimes de
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choix ne soot pas toutes couchies ou malades, comame
Lydwine. Ellesmarchent, ellestravaillent, elles peinentde mille manires A travers le monde. H6roiques
pionniers d'une oeuvre divine, elles ne semblent avoir
recu, elles, du Pere de famille, d'autre tVche du jourquecelle de souffrir et de souffrir en souriant et bnissant toujours... Elles s'en vont par la vie, riconciliant
le monde a Dieu par leur simplicite dans le devoir,
par leur patience dans l'ipreuve, et par leurs males
vertus. Tout pretre les connait et les admire dans la
belle inconscience oi Dieu les laisse de la beaut6
morale de leur Ame et de la grandeur du r6le qu'elles
jouent ici-bas. Elles sont vraiment le sel de la terre,
la ranoon de notre heritage, le parfum de_notre
jardin, la gloire de notre race. Dans le nombre de ces
nobles coeurs, on volt d'ordinaire I'homme agir et se
dipenser davantage; A la femme semble plut6t riservie
lamission plus belle encore de dominer par la douleur. rj
Le livre a le nikil obstat-de MM. Mac Hale et
Veneziani, assistants de la Congregation, et lepermis
d'imprimer de M. le Sup6rieur gendral -

ITALIE
Lettre de la swur BUMAN, Fille de la Chariti,
a M. VERDIER, Supirieur giniral
Rome, Sainte-Marthe, 3o juin 1925.

MoN TR~E

HONORt PERE,

Volte binediction, s'il vous plait!
Connaissant le bienveillant interet que nos vener6s
Suprieurs portent A la petite maison de I'Oratorio,
notre bonne Mere desire que je vous fasse une petite
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relation de 1'apris-midi d'hier. C'etait le jour fix6,
pour la premiere fois, pour ia distribution des recompenses; un groupe important -des a Chevaliers de
Colomb n devait y assister, c'itait grande fete!...
Dis trois heures, tous les enfants Ataient reunis, les
filles au nombre de cent quatre-vingts, et les garcons
plus nombreux encore. Apres une rapide derniere inspection de toilette, tout ce petit monde se rendit a la
chaplelle,"sous le regard vigilant de notre chore sceur
Marchisio, qui vraiment domine cette petite jeunesse
avec une aisance parfaite. Sa tenue fut irriprochable,
et la benediction du Saint-Sacrement acheva 1action
de graces de plus de cent de ces petites filles qui, le
matir, avaient fait la sainte communion pour le SaintPere.
Sortant de la chapelle, on se rendit, toujours dans le
mmmeordre, a la belle salle de theitre otI l'on devait
recevoir les augustes visiteurs, et oi une petite seance
de cin6ma devait &tre donnee.
Mgr Borgongini apparait, radieux, donnant le signal
de se lever, puis- arrivent successivement sept cardinaux,dont Son Em. le cardinal Ragonesi, puis le cardinal vicaire et un cardinal ambricain, Mgr Pizzardo
et plusieurs autres, qui ne nous sont pas connus non
plus... enfin, une soixantaine de Chevaliers de Colomb,
dont le chef supreme...
La marche triomphale d'entr6e ktant termin&e, les
souhaits de bienvenue furent offerts par une toute
petite fille qui r6cita en anglais un petit compliment
fort bien dit et qui lui valut de chaleureux applaudissements, puis ce fut, en italien, le tour de trois petits
garcons, et le cinema commenqa.
Avec un a-propos merveilleux on avait choisi pour
sujet le d6fil de la procession du Saint-Nom de Jesus
en Am&rique. C'6tait tres beau, tr6s touchant, et plus
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d'une fois on eutl'occasiond'applaudir Son Em. le cardinal O'Connell et les d6elgations des Chevaliers de
Colomb et de la jeunesse catholique am6ricaine.
Le second sujet choisi 6tait a l'Oratorio ,.

Nous

vimes alors passer tres rapidement devant nos yeux
les vieilles masures qui 6taient autrefois sur l'emplacement actuel de I'Oratorio... puis la construction
de la maison, la chapelle, les classes, la salle de
the~tre, et les enfants en r6cr6ation dans les vastes
cours... Tout 6tait pris au vif, je vous assure, et les
applaudissements ne discontinuaient pas.
Enfin, on vit la superbe procession qui, pour la premiere fois, eut lieu cette ann6e dans les grandes cours
de l'Oratorio. LA, furent vivement applaudis Son
Em. le cardinal Ragonesi qui portait le Tres SaintSacrement,et Mgr Borgongini, que l'on voyait partout,
allant et venant pour maintenir partout le bon ordre...
Ici se termina la premiere partie de la seance, et
tandis que les dignitaires passaient directement dans
les salles pour voir 1'exposition des travaux manuels,
trbs bien ex.cates et ranges avec un goat parfait par
nos sceurs, les petites filles descendaient une a une en
grand silence pour se rendre dans la cour. Je dois
vous signaler ici, mon Tres Honor6 Pere, que le mirite
de ces cheres enfants fat vraiment grand,car, au fond
de la cage de l'escalier qu'elles descendaient, on voyait
deux patissiers preparant glaces et gateaux pour le
g.oiter!... Elles 6taient vraiment amusantes A voir,
fr6tillant de joie, mlis pas une ne dit un mot!
Dans la cour,rendue tres vaste par I'enievement de
la cloture,, les enfants se, rangkrent en deux grands
demi-cercles, les filles d'un c6te et les garcons en
face, tandis que l'auguste assembl6e se trouvait au
milieu, dans les fauteuils de velours rapidement
apportis du theitre. Alors commenca une seance de
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gymnastique tres bien ex6cut6epar les jeunes gens
repartis en trois groupes, qui firent des mouvements

d'ensemble, des tours, des sauts, etc. Le tout fut
apprecie a sa juste valeur et vivement applaudi. La
seance dura plus d'uee heure, a la satisfaction ginerale; tout le monde 6tait g la joie, et le bon Mgr Borgongini dans la jubilation! Les spectateurs de ce
jour ne savaient comment assez le feliciter, et ceux
d'autrefois, du debut, lui rappelaient malicieusement
les journees du commencement, oi il n'arrivait pas a
jouir de ces malheureux petits indisciplines!... Lui,
tres aimablement et avec beaucoup de reconnaissance,
renvoyait tout I'honneur aux seurs, disant que c'itait
leur ouvrage a elles, et leur patience de chaque jour
qui avaient obtenu un si beau et si consolant r6sultat.
Pour achever le recit, il faudrait vous relater a le
gouter.) merveilleux, fait a 1'americaine!... et dont a
6t6 charge le premier confiseur de Rome, pour la
somme de Sooo lires! Les autorites furent servies
dans une des classes, mais les soeurs n'y parurent pas,
bien entendu, et les enfants, a leur place respective,
-dans la cour, servis par les valets de chambre des cardinaux, en grande tenue! Chacun avait une glace,
une brioche, deux gateaux, une boite de chocolat, un
sac de caramels et un verre de sirop! Jamais ils n'avaient

vu pareille fete, et le soir, il leur fallut faire un reel
sacrifice pour quitter les soeurs!...
Sceur BUMAN.
II a paru un fascicule de 20 pages, intitul : A
rloccasion du
itoisikme Centenaire de la fonddtiox de la
Congrigation de la Mission (Lazaristes), 1625-1925,
-extrait de-la Revue illustrie de 1'exposition missionnaire
Vaticane.

Voici les articles que renferme ce numero, qu'on
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,peut se procurer, 95, rue de Sevres, et qui est tres
bien illustre:
Pour un tricentenaire de charit6 apostolique;
L'ouvre de saint Vincent;
Rapport g6neral surl'oeuvre du Saint;
L'aeuvre missionnaire de la Congr6gation;
Un ap6tre lazariste (Mgrde Jacobis);
La fleur des martyrs lazaristes (bienheureux Perboyre);
La Compagnie des Filles de la Charit6;
Les Lazaristes pour le clerg6 indigene.
EPHEMERIDES LITURGICAE.

Les num6ros de 1925 contiennent des articlestintiressants sur les hymnes du breviaire, l'origine du
careme,. e baiser de paix, 1'origine des b6endictions,
la distribution des psaumes dans le br6viaire, l'oraison

dominicale a la messe, le coeur de Marie, 1'6piclise
dans la liturgie romaine, la fate de Jesus-Christ, roi
universel des nations, etc, ainsi qu'une foule de ren-

seignements sur les questions liturgiques a l'ordre du
jour.
ANNALI DELLA MISSIONE, mars 1925.
Trapani. On rtunit les petits enfants et on leur fait

le catechisme pour les preparer a la premiere communion.
Alcanio. On a erige6 'oeuvre Louise de Marillac, pour
les jeunes filles qui vont visiter les pauvres, et une
petite Societrmissionnaire vincentienne, ainsi que la
croisade de la M6daille Miraculeuse.
San Lorengo. Le scapulaire vert a converti un
pecheur.
Canton Ticino. Les missionnaires de Turin ont
trouve une 6glise, d6diee a saint Vincent de Paul,
qui remonte I 1867.
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Laconi. On a inaugur6 un asile dirigk par les Filies
de la Charite.
M. Joseph Dami naquit le 20 aoft 1842, d'une
famille savoyarde oi rfgnait l'intigriti des maeurs, la
foi, la pietk. II fut mis en pension chez les Freres des
Ecoles chretiennes oi il fit de grands progris. Une
maladie le conduisit aux portes de la mort, mais ii en
fut gu6ri par l'intercession de saint Francois de Sales.
On le mit chez un commercant, oi il se montra toujours assidu i son devoir et plein de bonnes qualites;
mais, ayant entendu dire qie, pour reussir dans lecommerce, il fallait savoir tromper, sa grande sinceritA et simplicit6 le firent aussitbt sortir de cet 6tat.
II gntra au seminaire dioc6sain de Turip et,lorsqu'il
eut achev6 sa philosophie, ii frappa 5 la porte de la
Congregation, le 28 octobre 1863. Ses compagnons
de s6minaire ont remarqu6 sa bonti, sa simpliciti,
son humilit6, sa modestie, sa douceur, sa piete,qui en
faisaient l'edifcation de tous. II fut un excellent etudiant de theologie et ses -uperieurs, en particulier
M. Durando, l'avaient en grande estime.
Ordonn6 pr&tre en 1868, il fut plac6 au college de
Finalmarina comme professeur de francais, langue
qu'il avait apprise en famille et qu'il parlait et icrivait parfaitement. De Finalmarina, il passaau college
des Nobles a Savone; un trait montre sa belle ame :
pendant les s6ances donnies sur le theatre par les
jeunes gens, il tenait compagnie A son supirieur
malade et,pour couvrir cet acte de vertu, ii declarait
que la conversation de son supirieur lui 6tait plus
agreable que les representations th6Atrales. I1 fitane
c'.rigrave maladie; les medecins le declarerent
naire; il en gu6rit et v6cut jusqu'a quatre-vingt-deux
ans. On le placa k Chieri pour aider le directeur du
seminaire interne. En 1883, ii fut nomm6 directeur
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des itadiants a Turin; ii se fit remarquer par son
humiliti, sa'prudence, son tact; son prid6cesseur, en
effet, restait dans la maison et les 6tudiants continuerent A s'adresser A iui; M. Dam6 ne s'en montra
pas froiss6; il patienta et gagna peu A peu les cceurs
des itudiants. En 1895, on le chargea des confessions

des Filles de la Charit6 et des Soeurs Nazar6ennes. I1
temoigna un grand zele pour la communion quotidienne, ce qui lui attira des ennuis et des amertumes;
mais les decrets des Souverains Pontifes lui 'donanrent
raison.
En .I95,-M. Parodi ayaat et6 4levi a la digniti
d'archeveque de Sassari, M. Dam6 lui succ6da dans
ses charges de visiteur de la province, directeur des
soeurs, directeur des Nazareennes et suptridur de
Turin. II accomplit toujours son devoir avec rectitude,
impartialit6, bont&. On I'a accuse de trop de bonte,
mais sa patience et sa longanimit6 s'exercaient 1• oh
la sevirit6 n'aurait produit que de mauvais resultats.
II demeura toujours humble dpns ses hautes charges.

Eu 1920, ii se demit de ses fonctions de visiteur et
directeur des sceurs et ne garda que celle de superieur
de Turin. iitomba malade A la fin de 1924 et montra,
dans sa douloureuse maladie, une grande patience; ii
demanda pardon a ses confreres; il recut les derniers

sacrements avec grande pi6t6, et lorsque le visiteur,
M. Traverso, lui demanda s'il desirait encore quelque
chose, ii r6pondit : a le Paradisn, et ce fut sa derniere
parole. II mourut le 7 fivrier 1925.
Sa mort fut regrettee d'un grand nombre de personnes. Les t6moignages les plus 6logieux furent
adress6s A nos confreres A son sujet : ( II etait vraiment bon, simple, affable, charitable, g6n6reux.
C'etait un bon Pere, un homme de Dieu, un saint! C'etait un veritable exemple de toutes les vertus sacer-
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dotales. - C'etait une personae pleine de sincirite et
de bonte. - C'6tait un vrai fis de saint Vincent. ,
Sa foi 6tait remarquable; il se conduisait en toutd'aprbs les maximes de Jtsus-Christ. I1 avait une ferme
esperance en Dieu et un grand abandon a sa misericorde. La charit6 6tait vraiment la reine de son coeur.
On voyait qu'il aimait Dieu de tout son coeur, a la
maniere tres 6difiante dont il c61lbrait la messe, sans
pr6cipitatton, plein de respect et de devotion dans ses
gestes et ses paroles. II 6tait fiddle a l'exercice de
l'oraison; c'itait un homme d'oraison, il priait beaucoup, il priait bien, ilpriait tQujours. Sa charit6 envers
le prochain 6tait remarquable, il aimait les pauvres et
leurfalsait d'abondantes aum6nesen secret. I1se faisait
tout a tous, particulibrement avec ses confreres, pour
lesquels il avait une tendresse exquise, surtout quand
ils 6taient afflig6s on malades. 11 savait supporter leurs
d6fauts, il ne gardait aucune rancune pour les procedes peu delicats et se.montrait toujours plus affable
a l'6gard de ceux qui l'avaient offense. Quand il
croyait avoir fait de la peine a quelques confreres, il
leur demandait aussit6t pardon. Sa conversation 6tait
agr6able, pleine de set, mais jamais indelicate, ni
basse, ni contraire a la charit6. Son affabilit6 lui attirait tons les coeurs. 11 serait trop long de passer en
revue ses vertus. Disons que sa pauvreti, sa chastete
6taient parfaites. II 6tait d'une simplicit6 colombine,
n'usant jamais d'aucune fiction, duplicit6, mensonge,
ktant toujours la rectitude m6me.m I 6tait tres humble, ne
voulant Ai honneurs, ni louanges, acceptant volontiers
les reproches, les mepris, les manques d'6gard sans la
moindre alt6ration de ses traits. II 6tait tres temp6rant
dans le boire et le manger, pr6f6rant toujours les
nourritures les plus grossieres. Son zele 6tait admi-
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rable. Son exactitude aux saintes regles d'une fidilite
scrupuleuse.
- Son souvenir demeurera indelebile dans le ceur de
ses enfants, soit missionnaires, soit Filles de la Charit6, soit Soeurs Nazareennes, qu'il a dirigies, aidees,
encouragees jusqu'a sa .mort. (Rosselo.)
Catane. Le toit de la chapelle des soeurs s'est
kcroalk subitement; mais, providentiellement, il n'y
avait personne a ce moment dans la chapelle, alors

que regulierement il y a des enfants qui prient a
I'heure oit s'est produite la catastrophe.
- Juin 1925.
Forino. Les Dames de la Chariti travaillent avec

bne6diction au soulagement des pauvres.
Cagliari. On a inaugur6 une chapelle et un autel en
1'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac dans
I'eglise Santa Lucia in Castello.
Monlfiaascone. Prodiges de grace obtenus par la

Midaille Mirac'uleuse.
Catane. Conversion d'un vieux p6cheur.

Sarzaae. Collge de la Mission. Fetes centenaires
de la Congregation.
Chieri. Casa dellapace. Fetes centenaires. Le premier
jour, saint Vincent fut glorifi6 par les Salesiens de
Don Bosco; le second jour, par les J6suites; le troisiime jour, par les Dominicains. Les Dames de la
Charit6, les Enfants de Marie, les Meres chr6tiennes,
vinrent nombreuscs. Mgr Bartolomasi presida les fetes
le troisieme jour. Le soir, en guise de cl6ture, les
jeunes gens du college de Scarnafigi executerent un
drame compose par M. Bechis et intitul : le Saint
Esclave de Tunis.
Catane. Cceurs g6nereux, Ce sont les orphelines de
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la maison qui, pour riparer le toit de la chapelle, se
sont djvou~es a organiser une,loterie.
Sienne. M. Dellaspezia raconte comment il a chapp6
a un grave danger grace a Notre-Dame de la MWdaille
Miraculeuse.
Turin. F&tes centenaires. Turin se devait de cklbrer dignement le troisibme centenaire de la Congregation. La maison de Turin a Wt6 fond6e do temps de
saint Vincent par le marquis de Pianezza. II y avait
6 missionnaires, dont I seulement, M. Martin, parlait
bien i'italien, les autres le begayant a peine. Les missionnaires firent le bien dans les diff6rentes maisons
qui leer furent affect6es. En 1776, a la suppression
des J6suites, on leur conLa la residence des Peres et
leur eglise. En 1799, ils durent quitter cette maison
lors de l'invasion des Frangais; mais, quelque temps.
apres, Souvarow les y ritablit. Le 3 mai I8oo, Napoleon
supprima la Congr6gation; les missionnaires furent
disperses jusqu'en 1821; alors Victor-Emmanuel I"

les r6tablit par d6cret du i3 .fvrier; mais ils ne
purent reprendre la maison des Jisuites, car ilsn'6taient
pas assez nombreux pour assurer le service de l'6glise;
ils ne. purent non plus reprendre la maison qu'ilsavaient avant la suppression des Jesuites, car elle 6tait
devenue palais archiepiscopal; ils occuphrent une
maison, place Saint-Charles; en 183o, le roi Charles.
Felix leur donna le monastire de la Visitation; grace
a M. Durando, la province-se releva de ses mines; en.
1854, M. Durando put envoyer en Crimbe 6 missionnaires et 6o Filles de la Charite. En 1866, il y eut un
nouveau d&cret de suppression; une partie de la
maison fut enlev6e aux missionnaires; -on ne leur
laissa que l'6glise et une quarantaine de chambres;
c'est ce qu'ils occupent encore actuellement.
Les fetes du centenaire ont et6 somptueuses; I'6glise

S- 797 bistorique de la Visitation avec l'apotbeose de saint
FranCois de Sales, le fastueux autel de saint Vincent
de Paul, la devote chapelle de la Passion 6taient
magnifiquement decor6s; toute 1'6glise paraissait un
paradis de lumibre sur un fond dor6. I1 y eut un t/iduum pr6paratoire les 14, i5 et 16 avril, avec grand
concours de fiddles et predications par M. Righetti.
Les trois jours de la fete eurent lieu les 17, 18 et
19 avril.

Le 17 avril, Mgr l'archeveque de Turin cifebra la
messe de communion, y parla avec onction paterrelle
et y prononca, le soir, un discours mianifestant la plus
grande sympathie pour notre Congregation. La messe
solennelle fut celbrbe par le superieur des J6suites.
11 y eut une grande foule de pilerins.
Le 18 avril, Mgr de Suse dit la messe de communion
et parla, le soir, avec une grande persuasion. II fit

1'6loge, dans son discours, de M. Durando et de
M. Dame.

Le 19 avril, dimanche, la foale fut extraordinaire.
Les membres des Conferences assisteient B la messe

de communion dite par Mgr Castrale, ev&que titulaire
de Gaza. L'ofice pontifical fut chant6 par Mgr Rossi.
Les &tdiantsexicuterent, ces trois jours,les messes
de Perosi, de Ravanello et de Ferro. Mgr Castrale
donna le dernier discours, qui fut remarquable par sa

parole incisive, vibrante, ses id&es giniales.
Au repas fraternel qui r6unit les invites, M. Cervia,
superieur

de Turin, adressa

t tons une heureuse

improvisation, et les convives s'associerent au vivat,
rZoreat, crescat, formulA par un des convives.

Naples. Fetes centenaires. Elles furent precedies
d'un jour de retraite et d'une conference particulire.
Outre les membres de la maison, il y avait les confreres
de Al'ssembl6e provinciale. La fete eat lieu le 3o avril.
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Le matin, une troupe tres nombreuse de Filles deJa
Charit6 remplissait I aile gauche de notre l66gante6glise; le maitre-autel semblait baign6 dans un ocean
de lumiere. L'6glise ressemblait a un magnifique
coffret enrichi de tentures rouge et or. Les chanoines.

de la cathedrale et des coll6giales de la ville, les
representants des communautis religieuses s'unirent
aux corfreres pour c616brer le centenaire. Plusieurs

Iv6ques s'excuserent de ne pouvoir venir. Le cardinal
AscaltSi, archev6que de Naples, vint dire la messe de
communion. Les membres des Conferences de SaintVincent-de-Paul 6taient nombreux. La messe pontifi-

cale fut chantee par Mgr d'Alessio, auxiliaire de Son
Iminence. Les c6r6monies furent ex6cuties avec
ordre, majest6 et precision. La schola cantorum, compos6e des apostoliques, siminaristes et 6tudiants, chanta
la messe de Ravanello. L'orgue joua de magnifiques
symphonies. Parmi les visiteurs, il faut signaler l'exreine Amblie de Portugal, fibre de son titre de Dame
de la Charite. Mgr Gennaro Struno prononca le discours i la fonotion du soir. II prit pour texte : Nolite
timere pusillus grex, et il en tira de magnifiques applications. Mgr 1'6v6que d'Ischia donna la bn6ediction
du Saint-Sacrement. A la salle des anciens, M. Sco-

gnamillo donna lecture d'un t616gramme du Souverain
Pontife et exprima au cardinal les sentiments de la
Communaut6.

Naples. H6pital des Pelerins. Conversion d'un Juif
par le scapulaire vert.
LE MISSIONI ESTERE VINCENZIANE.

Les Dames de la Chariti. A Rome, il y a 636 dames
visiteuses, parmi lesquelles 7 baronnes, 42 comtesses,

31 marquises, 5 duchesses, 12 princesses et 3675 dames
honoraires.

-

799

-

En Sardaigne, il y a 3122 dames visiteuses et
5689 honoraires, aid6es par 414 jeunesfilles visiteuses
et 780 honoraires de f'CEuvre Louise de. Marillac.
La pieuse Societ missionnaite Vincentienne. On donne
ici le ceremonial de l'enr6lement.
Cariespostales, imag~s- Nos confreres ont 6diti pres
de 600 sujets religieux tires du saint' vangile, de la
vie des saints, des missions, tous empruntbs a des
maitres. Statistique. Les Lazaristes ont dans les pays des
missions 27 eveques, I 307 pr&tres, 176 freres coadju-

teurs; dans les m&mes lieux, on'compte 3694 Filles de
la Charite;
Le saint Esclave de Tunis. Drame sacr6 en 3 actes.
Voici l'appriciation du jury de concours pour les productions dramatiques : a La vie 6pisodique de saint
Vincent de Paul comme' esclave nous y est racontie
par M. Barthelemy- Becchis, pr6tre de la Mission.
L'intbr&t est toujours soutenu, soit par une trame bien
itudibe, soit par des contrastes fr6quents et vivaces.
La figure du saint est bien expos6e aux yeux du spectateur, le dialogue est vif, le style discret. , Le premier acte se passe chez l'alchimiste; le second an
temat du renegat; le.troisieme sur le bord de la mer.
VITA CRISTIANA.

Les Dames de la Charitide Sarzane ont 6te fondees
en 1894; elles secourent les vieux, les veuves, les
malades et les orphelins.
Le centenaire de la Congregation a &t6 celebr6 an
college le 21 avril. La chapelle etait ornde des plus
pr6cieux tapis, riche de fleurs et de chandeliers dor6s.
Les Filles de la Charite, par une exception tout a fait
singuliere., assi'strent. a la messe, a cinq heures et
demie, dans la chapelle du college. Les sdminaristes
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vinrent y communier, a six hdures et demie, pour honorer saint Vincent, la perle des pr&tres. L'ev&que dit la
messe de communion pour les coll6giens a sept heures
et d.emie. La grand'messe fat chantie a dix heures et
demie avec assistance au trdne. A 1'evangile, monseigneur pronona un splendide discourssur saint Vincent
Set son meuvre. Aprbs la messe, on prit une photographie
des invit6s, parmi lesquels 6taient les chanoines, les
-curds voisins, les religieux de la ville. Le soir, avant
la b6nddiction du Saint-Sacrement, brillant discours
par Mgr Corona.
Le college de Sarzane s'agrandit par des constructions
nouvelles, en particulier par un grand dortoir qui
pourra recevoir 80 lits.
Le 24 mai, on a didie une plaque commemorative
des 6elves du collbge morts a la guerre.
PASTOR BONUS.
L'oeuvre des vocations s'6tablit dans beaucoup de
maisons d'instraction. Des fetes sont cilebrees pour
promouvoir l'ceuvre. L'ceuvre vient de perdre M. Borgna, pr6tre de la Mission, qui s'y divouait depuis
dix ans, et qui vient d'etre nomm6 directeur des soeurs
de Turin. Les s6minaristes de Sassari ont organise

une journ6e de chant; on donne le programme de
<cette fete, destinee a promouvoir les vocations. On
signale parmi les nouveaux saints ce qui est de nature
a faire estimer le sacerdoce.
Divus THOMAS. Commentarium de philosopkia et
kteologia. Series ertia. Annus secundus. Plaisaxce,
collkge Alberoni, 1925, avril. Le prix de l'abonnement

est de 25 francs; on s'abonne chez Marietti, Turin.
Ce num6ro contient des articles en latin, en francais,
en italien, des PNres Chenu, Ulloa, Pirotta, dominicains, et de M. Petrone, lazariste. Vient ensuite un
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resume des articles de revues concernant la theologie
dogmatique, la theologie asc6tique, la theologie morale, la philosophie, l'ecriture sainte, I'histoire. Plusieurs ouvrages, nouvellement parus, sur les m6mes
matibres, sont analyses et appr6cies par nos confreres
MM. Castagnoli, Petrone Raphael, Marina, Rossi. On
passe en revue les principaux pays de 1'Europe pour
y signaler I'activit6 th6ologique et philosophique.
Signalons parmi les collaborateurs indiques sur la
couverture de cette revue les noms'de nos confreres :
MM. Andres Anselme, Jean Charles, Michalski
Constantin, Michalski Guillaume, Ricciardelli Raphael, Spiegl Charles, Taddei Ferdinand, Van PoL
Antoine.,

POLOGNE
VOYAGE DE M. LE SUPERIEUR GENERAL

SSuite)

5 juillel 1924. - A Wloctawek et Aleksandrow, les
soeurs attendaient a la gare le train qui nous amenait,
voulant au moins, au passage, voir leur bon Pere et recevoir sa ben6diction. Ayant d6pass6 Aleksandrow,
nous approchions de la province de Chelmno. Bientt
nous arrivions a Toran. Pour aller h Chelmno, le trajet par le train local est tres long et fatigant, aussi
M. le directeur Bieniasz s'6tait procure une auto et
nous attendait d6ji. La route etait pleine de charme,
notre auto filait . toute vitesse, d6passant les prairies
et les champs converts de florissantes moissons de la
terre si riche de la Pom6ranie. Nous allions trop vite
an d6sir de M. Bieniast, qui craignait, arrivant trop
t6t, que, la-bas, tout ne soit pas encore pret et les
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decorations et les ornements de la maison; mais l'auto
eemblait defier cette inquietude et redoublait de vitesse,
comme si elle-meme ressentait ce. que -nous ressentions, et la joie et l'attente et le desir d'arriver enfin.
Bient6t nous voyions ce Chelmno devant nous, sur la
colline dor6e par les rayons du soleil.
MalgrDnous, nos yeux cherchaient la tour du cloitre,
croyant apercevoir, conime jadis, 1'ceil sanglant de la
sentinelle nous guettant au passage, mais, au lieu de
ce cauchemar, nous apergcmes deux cornettes qui s'approchaient de la portiere 'de notre auto. Nous nous
trouvions devant la ( maison de sant6 n, d'oi les sceurs
itaient sorties pour se rendre a la Maison Centrale,
pour recevoir,en la compagnie de la Soeur visitatrice,
leur Pere general. Deux d'entre elles etaient restees
a la maison, garder les malades. Elles 6taient sorties
et devant la porte du jardin attendaient I'auto qui
nous amenait, et, I'arr6tant dans sa course, les premi&res de toute la province saluerent notre Tres Ho-

nor6 Pere, lui offrant des fleurs. Oui, des fleurs, pour
ne pas faire d'exception en Pologne,ou, partout ou il
s'arr&tait, on lui jetait-es fleurs. Leur emotion 6tait
grande, aussi elles perdirent leurs langues et oublierent la formule de salut qu'elles devaient prononcer.
Ce ne fut qu'apres que 1'une d'elles, accourant i la
Maison Centrale, s'empressa. de r6parer cet oubli,
disant d'un air solennel : a Notre Tres Honork Pere,
nous vous saluons. ))A qiatre heures trois quarts,
nous entrions dans la cour de la Maison Centrale de
la province ue Chelmno. La crainte de M. Bieniasz
n'avait pas raison d'etre. Tout etait pr6pare, et le&
d6corations et l'ornement de la maison 6taient achev6s. La respectable soeur visitatrice Pradzynska, en
-tte des sceurs, attendait d6j;,de, mme les sceurs du
s6minaire, les Enfants de Marie, avec leur etendard;
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les vieillards, appuyis sur leurs bitons, et les orphelins 6taient presents a la fete. Les cloches firent
entendre leurs joyeux carillons et notre Trhs Honor6
Pere fit son entree a l'eglise,oi on entonna le Magnijicat. Bient6t, il prit place dans la salle de Communaut6, oi les soeurs s'6taient r6unies. La seur directrice prit la parole, au nom des petites soeurs du seminaire, le saluant avec emotion. Notre Trbs Honor6
Pire y r6pondit affectueusement, disant sa joie de se
trouver parmi elles, dans cette province qui avait tant
_souffert des protestants ennemis de la Pologne et
de la religion. Le miracle que Dieu accomplit en nous
larendant fut la cause du relevement des ceuvres qui
jusqu'alors avaient 6t6 supprimees. II leur affirma
qu'il connaissait parfaitement leur devouement et leur
attachement a leur vocation, qu'il savait tres bien quels
m&rites avaient eus les Superieurs de cette province.

Les seurs, attirees par sa naturelle bont6, s'approcherent de lui. On lui pr6senta tout d'abord les soeurs
servantes, venues de tres loin pour le voir. 11 y en avait
de la Pomaranie. Une longue conversation pleine d'attrait rendit sa presence douce et agr6able a tous.
Apres avoir visite la maison a l'extbrieur, on le conduisit aux appartements qu'on avait choisis pour lui,
donnant sur une vue des plus attrayantes. On apercevait la Vistule qui coule majestueusement au pied de
la colline sur laquelle s'6leve la ville de Chelmno. Au
loin, on apercevait encore les rives du fleuve, et I'ceil,
qui suivait son cours, semblait deviner sa chute magnifique dans la mer, 11 ou Dantzig 6elve ses murs.
Le lendemaisq, 6 juillet; notre Tres Honor6 Phre
disait la messe a la tribune, qui jusque-la est conservee dans cette 6glise des Peres benedictins, et ou nos
sceurs, s6parbes du public, qui est en bas, peuvent
entendre la messe et s'adonner a leurs prieres dans le
*
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silence et le recueillement. C'est donc la qu'elles assistirent a la messe de leur Pere.
Plus tard, les sceurs du s6minaire eurent le bonheur
d'avoir pour elles,quelques instants, leur bon Pere, qui
leur parla avec sa bonth ordinaire, leur disant comment
eies doivent profiter du sbminaire pour devenir de
petites sceurs qu'elles sont - plus tard - de grandes
soeurs, en fait de dbvouement et de vertu. On lui presenta ensuite 'oeuvre qui est la favorite chez les sceurs:
celle des orphelins.
Le gouvernement precedent, ne voulant pas pousser
l'audace jusqu'i expulserle.s Filles de la Charitd,avait
pourtant defendu a ces dernifres de s'occuper d'une
mani~re quelconque de '1ducation de la jeuaesseElles avaient df fermer toutes leurs 6coles et tous
leurs orphelinats. Le premier de leurs actes, aussit6t
aprbs avoir recouvert la liberte, fut d'ouvrir les orphelinats qui, dans cette province, avaient itk ferm6s. La
Maison Centrale donna 1'exemple la premiere; aprs.
elle d'autres s'empresserent de suivreses traces: Posen,
Bydgoszcz, Wolsztyn, Gostyn, etc. II n'est done pas.
6tonnant que cette maison soit devenue la prif&rbe et
le benjamin de la province. Les soeurs voulant donc
partager leur joie avec le Tres Honor6 Pere, lui prdsentaient tout d'abord les orphelins, qui, ici, sont.
r6unis dediff6rents endroits,des.coins les plus reculbs.
II en est de Murmanie, recueillis par Haller et arrives.
avec lui en Pologne; il y a des enfants qui viennent
des frontieres les plus 6loignies de la Russie. Comme,
ailleurs, eux aussi loi firent leurs petits compliments,
deposant des fleurs aux pieds de ce digne visiteur.
II ne manquait pas de declamations et de chants. Ce
fut, pour notre Tres Honork Pere, une grande consolation de voir aussi l'attention maternelle dont les
sceurs entourent les enfants nouveau-n6s, qui ont, eux
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aussi, leur place dans l'orphelinat. II n'oublia pas non
plus l'hopital qui touche a la Maison Centrale. Les
malades eurent sa visite et il put apprecier 1'organisa-

tion mbdicale, des plus modernes, que possede la
salle chirurgicale.
Notre Tres Honor, Pere rendit ensuite visite a M. le
ChaLoine, qui uhi-meme 6tait d&ja venu le saluer. I1
visita aussi 1'6glise de la paroisse, qui avait jadis
appartenu aux missionnnaires. 11 laissa sa carte de
visite au prefet,M. Wybichi. Ce dernier avait fait le
voyage de Toron uniquement pour pouvoir saluer
notre Trbs Honori Pere. Au diner 6taient r6unis
quelques personnages importants de la vile, entre
autres, des medecins, puis des membres du clerge
avec M. le chanoine. Ce dernier porta un toast en
l'honneur de notre Phre et celui-ci y repondit en paroles affectueuses et-avec bontW.
Pendant ce temps, les orphelins, r6unis dans la
grande cour qui separe 1''glise du batiment, pr6pa-

raient une grande a revue militaire >. Les petites filles
et les garqons de I'asile formaient des rangs sous le
commandement de leurs t chefs ). On y voyait un

regiment d'infanterie en uniforme, l'artillerie avec
canons improvises et enfn la cavalerie sur des chevaux en carton. Rien ne,manquait ; cette. petite
armke pour la revue. Lorsque notre Tres Honor6 Pere
apparut et prit place dans un fauteuil pr6par6 pour
lui, les exercices commencirent. Les manceuvres bien
ex&cut es et accompagndes de chants et de musique
amusaient evidemment notre cher b6te, car il les suivait avec iatbz&t. Le colonel, lui surtout, se tira parfaitement.de sa tiche et m6rita son attention particuliere,
car il Fattira pour lui faire des caresses et 1'embrasser.
Suivit la.prise des photographies, pendant laquelle le
petit colonel fut plac6 k c6te du Tres Honor6 Pere. On
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dut se diviser en quelques groupes, car tous voulaient
6tre tires en la compagnie du bon Pere et on etait
trop nombreux pour tenir sur une scule photographie.
La petite armae se groupa done autour de lui, avec
ses chevaux et ses canons, ce qui faisait tres bon effet.
Au lieu de se reposer apres ces fatigues, notre Trs
Honor6 Pere voulut recevoir les socrs qui d6siraient
lui parler.
Vers six heures, une autre armee se forma dansla
cour. C'6tait les Enfants de Marie. Celles-ci aussi
avaient eu leur persc&ution, car te gouvernement pr6c6dent d6fendait express6ment toute reunion, meme
celles-lk, craignant l'influence qu'elles pouvaient avoir
en favour de la religion et de la nationalite polonaise,
ce qui, en ce temps, &tait un crime. Malgri cette
defense, la tradition des Enfants de Marie 6tait soutenue, et aussit6t que notre pays eut retrouv6 sa complite libert6, on vit bient6t la M6daille Miraculeuse
briller suspendue an ruban bleu; a Chelmno, la Congregation des Enfants de Marie se diveloppa rapidement.
C'est pourquoi, ce jour-la, la grande et belle cour
de la Maison Centrale 6tait tout entiere occupde par
les Enfants de Marie, qui s'alignaient fierement autour
de leur 6tendard. Elles, avaient prepare, pour leur
Pere g6ndral, un fauteuil pose sur une estrade magnifiquement ornee de fleurs. Lorsque ce dernier fit son
apparition parmi elles, ce fut une acclamation unanime
en son honneur. Suivirent les chants etles d6clamations, dans lesquels elles exprimaient bien gentiment
leurs sentiments filiaux et leur all6gresse de l'avoir
parmi elles. -Notre Tres Honor6 Pere y r6pondit,
exprimant de meme ses sentiments : u Je sais tris bien,
disait-il, quelles sont les difficultes contre -lesquelles
les Enfants de Marie ont du lutter. Je sais aussi que

-- 807 les Enfants de 'Marie de Chelmno ont su tirer profit
de la persecution, la force et un zkle nouveau pour
leur Congregation. Y II les encourageait a profiter de
lear libert6 actuelle pour aider au d6veloppement de
la Congregation, et, avant tout, pour pratiquer les
vertus que doivent poss6der les Enfants de Marie.
Grande fut encore leur joie, lorsque chacune d'elles
pat s'approcher du Trbs Honore Phre pour recevoir
de sa main, qu'elles baisaient avec respect, une image
en souvenir et quelques mots d'encouragement et de
felicitation.
La c Maison de sante , devait, le lendemain, avoir
la visite du Tres Honore Pere. Cette maison est un
Sh6pital, elevb, un an avant la guerre, par le gouvernemeat d'alors, qui voulait, de cette fagon, detruire
celui des Filles de la Charit- de la Maison Centrale.
Cette perfde manceuvre 6tait, soi-disant, comme
d'ailleurs toute persecution, sous pr6texte d'une loi
quelconque.. L'h6pital des Soeurs de la Charite le
g&nait, parce qu'il 6tait catholique et polonais. On
essaya done de fermer I'h6pital,cherchant differents
reglements pour l'h6pital, au noma de la loi; mais les
Soeurs tenaient ferme, et, tachant de faire front aux
attaques, r6ussirent A se rendre aux exigences ~1gislatives, mais au prix de combien de d6penses et de
peines! Elles purent enfin 6lever leur h6pital au niveau
des plus grandes exigences du gouvernement. Enfin,

celui-ci, n'y pouvant reussir, decida d'ilever un
h6pital, inutile d'ailleurs, pour faire concurrence aux
Soeurs et attirer les malades par un plus grand confort
et bien-4tre. Mais la guerre eclata lorsque l'h6pital
etait achev6; on y plaga des soeurs diaconesses protestantes. Ce devait &tre,semblait-il, le couronnement
de tous les efforts, jusqn'alors sans r6sultats, pour

attirer A la religion protestante le peuple de Chelmno
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et des environs. Mais la Nemesis implacable, oh
plut6t, la justice supreme de Dieu, 6tait 1a pour joger
les actions de l'tat
: De la crainte de Dieu et des
bonnes maeurs x. Bient6t les maitres de Chelmno
dureot se retirer, et la premiere disposition donn6e
par le Gouvernement polonais fut de renvoyer les diaconesses et de les remplacer par les Sceurs de la Chariti. Donc, ce qui avait ete dirig, contre les Sceurs
servit au developpement de leurs ceuvres, puisqu'elles
possedent disormais un h6pital de plus a Chelmno.
Le 7 juillet, par une belle matinee d'&te, notre Trs
Honor6 Pire se rendit a la Maison de Sant6. II y
arrivait comme un chef victorienx a une forteresse
enlevee a l'ennemi. Aussi y fut-il requ avec joie par
les soeurs et les malades. Tous &taient en f&te; on y
avait repandu des fleurs partout. Apres la messe, les
Soeurs lui.firent le r6cit des peripities par lesquelles
elles avaient passe avant de posseder cet h6pital et
avec quel regret les diaconesses protestantes en
prenaient conge, pr6tendant etre I~eses dans leurs
droits. Ah! il fant l'avouer, ces gens-l4 at
tonjours persecutes, a leurs dires; mais eux, ils ne font
jamais de tort A personne. Est-ce juste? Notre Tris
Honork PAre se mit, en plaisantant, a faire un examea
de conscience a la sceur servante, pour son manque de
pitik envers les diaconesses, et pour penitence lui
infligea de venir a Paris faire sa retraite.
Le me6decin en chef de I'h6pital, M. le docteur Bogustawski, qui avait servi dans l'armne allemande pendant la guerre, fit le tor de 'h6pital en compagnie de
notre Pere; il lui raconta comment lui, officier
prussien, mais polonais de coeir, ttchait d'adoucir aupeuple francais le joug des Allemands.
Dans l'apris-midi, notre Txrs. Honore Pare se
rendit a la maison, qui avait autrefois appartena
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aux missionnaires, et qui aujourd'hui est la propriete
id diocese,oit se trouve le petit s6minaire dioc6sain.
II visita en meme temps le confrere qui remplit les
fonctions de chapelain et est le directeur du petit
seminaire. Apres, on fit une excursion en radeau i la
c Kepa ,, ferme appartenant aux Soeurs et qui se
trouve sur 1'autre rive de la Vistule. Notre h6te ch6ri
admirait les eaux de la reine de nos rivieres et ses
Tots traitres et changeants. Notre voiture traversait
des chemins bordes de champs et de prairies. Les
belles moissons couvrant les champs etaient si hautes
qu'elles dipassaient notre voiture. Arrives a la ferme,
aotre premiere pensee et nos premiers pas furent pour
le Cr6ateardecette splendide nature, qui est Lui-meme
enfelmr
prisonnier dans le Tabernacle, oi nous
allions l'adorer.
-Les sceurs offrirent a leur Pere le goater, qu'il prit,
.eur donnant, en passant dans la cour du menage,
sa ben6diction. Puis, il partit rendre visite aux soeurs
de I'h6pital de Swiecie, qui avait aussi appartenu aux
.seurs diaconesses. Apres avoir visite les soeurs et
conversi avec elles, il tourna ses pas vers la Creche,
qui est tout pres. Ici aussi on fit son portrait.
Ensuite, il se rendit a la maison, lappelee a l'Asile,,,
nouvellement fond6e par les soins des membres de
. la soci6te de Saint-Vincent, hommes et femmes, et
diu cur6 M. Konitzer et du pr&tre tatechiste. Au seuil
de l'asile, notre Tres Honor6 Pere fut accueilli par le
maire de la ville, en compagnie de quelques messieurs
et dames de fa Charitk et du cure. Dans la salle
commune etaient reunis les membres de la Conference
-de Saint-Vincent, au nombre de quatre-vingts. La
petite fille d'une des dames de la Charit6 fit au Tres
Honore Pere tin petit compliment en francais; aprls
elle, M. le cure. Dans sa r6ponse, notre Tres Honor6
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PNre exprima sa surprise de voir, dans une si petite
ville, un si grand nombre de personnes appartenant
aux conf6rences de Saint-Vincent, et de constater les
oeuvres qu'ils avaient fon4~es, entre autres l'asile pour
les vieillards et les orphelins.
II les remercia des iloges qu'ils lui faisaient as
sujet des enfants de saint Vincent et les encouragea ,
au devouement et au zele dans leurs oeuvres. Ayant
quitt6 l'asile, notre Tres Honor6 Pere alla remercier
M. le cure et le filiciter de son travail dans les ceuvres
de saint Vincent.
Nous rentrions k Chelmno vers le soir. Le soleil
couchant dorait de ses derniers rayons ia ville oi nous nous dirigions. Situee sur une colline, on la voyait
eclair6e encore par l'astre du jour, qui reflltait ses
clartbs mourantes dans les vitres des bitiments qu'oA
apercevait au loin.
Le lendemain, 8 juillet dimamnce, toutes les pieuses
soci6tes et un grand nombre d'enfants qui avaient
salu6 notre Tres Honore Pere a son arriv6e, s'etaient
r6unis a l'6glise des seurs pour entendre la messe.
Les chants et toute l'attitude recueillie de l'assistance
donnaient a cette messe un cachet de solennit6 particulihre. II faut noter aussi qu'il y cut un si grand nombre
de communiants que notre pauvre Pete dft surement
ressentir de la fatigue.
Dans l'apres-midi les 'seurs se riunissaient de nouveau pour lui dire adieu. I1 est impossible de rendre
1'expression des paroles que notre bon Pere leur
adressa encore, avant de les quitter. Comme les
enfants d'un bon Pere, chacune d'elles voulait encore
s'approcher de lui; dans leur simplicit6, elles voulaient encore- lui parler, attendant encore quelques
mots de sa part, disirant profiter de cette bonte sans
bornes. Etles paroles de notre Seigneur : c Qui aura
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quitt6 pour Moi son pere,sa mere,etc.,celui-la recevra
au centuple... , nous revenaient a la m6moire.
A six heures un quart, dans la soiree, nous quittions
Chelmno, pour prendre le chemin de Bydgoszcz. M. le
Prefet, voulant lui rendre hommage, accompagnait
notre Trbs Honor Pere dans son voyage. En passant
devant la Maison de sante, on dut arrater 'auto,
pour entendre les paroles d'adieu : t Tres Honor6
Pere! Au revoir!) Et une pluie de fleurs couvrit l'auto,
qui en debordait d6ja. La voiture filait a toute vitesse
et, au bout d'une heure, nous voyions devant nous
Bydgoszcz.
Bydgoszcs. Cette ville qui comptait, du temps de la
domination allemande, a peine 15 p. ioo de Polonais,
6tait alors presque entierement allemande et protestante.
Cinq ans aprts la chute du gouvernement prussien, elle comptait Iooooo habitants; il s'y trouve
.aujourd'hui IS p. Ioo d'Allemands. Les temples protestants ne sont presque pas friquent6s, tandis que
les 6glises deviennent trop 6troites pour contenir les
Polonais catholiques.
Du temps de la domination prussienne, nos seurs
n'avaient dans cette ville qu'un itablissement, I'h6pital Saint-Florian, pour les enfants- malades. Elles
ont aujourd'hui, de plus, l'h6pital de la ville qui
autrefois 6tait desservi par les diaconesses. Apris la
visite de notre Tr:s Honore Pere, elles prirent la
direction d'un 6tablissement pour orphelins, qui auparavant 6tait entre les mains des protestants.
C'est donc une ville intbressante pour notre Tres
Honore Pere, qui eut le loisir d'6couter les r6cits que
lui firent nos seurs. Nous nous arrztions done devant
I'h6pital Saint-Florian, oii, d6ej, de loin on apercevait les blanches cornettes entouries d'une foule d'en-
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fants, de personnes de service et d'autres, venues
de la ville. La comtesse Potulicka 6tait venue de
ses propriktis uniquement pour saluer notre Tres
Honore Pere. L'accueil fat des plus charmants, les
decorations on ne peut mieux riussies; le lendemain la chapelle etait pleine, pendant la messe de
Tres Honore Pere. Aprbs le dejeuner, les enfants
comme partout, le salu&rent par des chants, des compliments et differents exercices. Les fleurs 6taient

disposees partout avec gout. Aprbs la visite de l'6tablissement et de l'h6pital, notre Tres Honore Pere se
rendit en ville, oui, tout d'abord, il laissa sa carte de
visite Aquelques hauts dignitaires de laville, et ensuite
alla jeter un coup d'ceil sur le terrain qui avait et6 ctde
aux Missionnaires, en partie, par M. Paszkowski et,
en plus grande partie, par la ville, pour y batir leur
eglise et un batiment pour leur 6cole apostolique.
Notre Tres Honore Pere voulut aussi aller rendre
visite A ses flles de l'h6pital de la municipaliti, ou il

passa un temps assez long. On invita i diner, pour
honorer sa presence, M. le pr6sident de la ville, le
president des Conferences de Saint-Vincent, quelques
docteurs en m6decine, etc.
Une jolie photographie, reprisentant notre cher
h6te, entouri de soeurs et d'enfants, nous resta en
souvenir de ces instants agreables et inoubliables.

A quatre heures, dans 1'apres-midi, nous disions
adieu la ville de Bydgoszcs, prenant le chemin de
Posen, par Gniesno et Snowrocsaw.
A Snowrocsaw, les soeurs,entourkes de leurs orphelins, attendaient A la gare 1'arrivie du train. II y eut
quinze minutes d'arr&t; notre Tres Honore Pere en
profita pour descendre un instant et s'approcher de
cette joyeuse compagnie qui lui offrait des fleurs. Les
autres passagers, que cette scene interessait, 6taient
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aussi descendus du train pour mieux voir et entendre
les compliments que les enfants diclamaient avec
enthousiasme. Notre Tres Honbre Pere, touche de
leurs charmants efforts, les remercia avec bont6. Le
public ktonn6 regardait avec respect ce pretre,qu'on
Ini disait htre le successeur de saint Vincent, et qui,
ne comprenant pas lui-meme le polonais, savait cependant se faire comprendre par sa physionomie pleine
de bonte et attirait A lui tous les cceurs. Sans donte,
plus d'un, parmi eux, se disait qu'il n'y a que la charit&
chritienne qui soit capable de s'approcher ainsi des
pauvres orphelins et que saint Vincent 6tait un de
ceux qui avalent eu le talent, apres Jesus-Christ, de
comprendre les malheureux, pour les secourir. O
bienheureuse lemon de ce Maitre de la charit6 chr6tienne! Ce fut an. milieu des acclamations et des cris
d'enthousiasme que nous quittions la gare de Snowrocsaw. A huit heures, nous descendioas a Poznan.
Poznan. L'auto qui nous emportait, arriva bient6t
devant la maison des sceurs, appelee la Transfguration de Notre-Seigneur. On eut tout d'abord de ta
difficult6 i passer, a cause de la-foule,qui attendait,
avec nos s0eurs, I'arrivee du Pere gn&eral. La foule,
s'6cartant peu a peu, saluait avec enthousiasme, et
lui faisait son entree dans la plus ancienne maison des
soeurs qui existe en Posnanie, pui'sque, cette annie,
on cil6brait le centenaire de sa fondation. Un
grand nombre de seurs etaient venues de province et
toutes les sours servantes itaient pr6sentes.
Le lendemain, o1juillet, fut consacr6 a la visite de
cette maison et des dames de la Charit6. A la messe,
toute la province etait reunie dans la chapelle, representee par les sceurs qui avaient pu faire le voyage.
La visite de I'h6pital eut- lieu dans la matiide. Restaure, a I'occasion de son centenaire, I'h6pital fit
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sur le visiteur une impression favorable, d'autant plus
que l'administration

de l'Universiti, desirant qu'il

reponde aux exigencies actuelles des etudes medicales, I'avait magnifiquement d6velopp6. Dans la
matin6e, notre Tres Honore P&re alla encore rendre
visite i Mgr l'ivtque et a quelques dignitaires de la
ville. II se Tendit ensuite a la cathedrale et fit le tour
de la ville pour voir ses plus int&ressants c6tes.
Dans l'apres-midi, il passa au milieu des smcurs une
agr6able r6creation. Apres s'etre laiss6 complaisamment photographier, il se rendit a l'autre importante
maison que les soeurs possedent a Poznan. C'est l'tablissement Saint-Joseph, qui comprend, outre 1'h6pital
des enfants, d'autres ceuvres tres belles, comme celle
des Dames de la Charit6, la visite a domicile des
pauvres, asile pour vieillards, congregation des
Enfants de Marie, etc. II ne put cependant, ce jour-l,
consacrerbeaucoup de temps aux sceurs, car les Dames
de la Charite, r6unies en grand nombre, I'attendaient
avec impatience avec leur pr6sidente, la comtesse
Chlapowska. Quelques cur6s des paroisses voisines,
qui,eux aussi, dirigent les Conferences de Saint-Vincent, etaient presents, ayant a leur t&te M. le prelat
- Mayer. La presidente, dans un compte rendu, prsenta Ie developpement des oeuvres de charit6 dans
l'archidiocýpe de Gaiezno et de Poznan. Ce compte
rendu fit plaisir a notre Tres Honor6 Pre et, dans un
discours adress6 aux auditeurs, il exprima sa joie et
son coatentement. Apres .cette partie officielle de la
r.union, les Dames de la Charite apporterent le the,
quelques douceurs et des fruits, ce qui fut le d4but
d'une conversation amicale sur les oeuvres de saint
Vincent. Encouragees dans leur ferveur, les Dames
se s6parkrent enflamn6es par les paroles du bon Phre,
pretes aux plus grands sacrifices pour leurs oeuvres.
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Ayant pris conge d'elles, notre Tres Honor6 Pere
alla trouver ses filles de l'h6pital de la ville. Ce grand
h6pital 6tait auparavant entre les mains des diaconesses, qui se trouvPrent l6stes par les sceurs lorsque
celles-ci prirent leur place. II ne restait pas beaucoup
de temps a consacrer aux sceurs, mais notre bon Pere
sut bien en profiter pour leur donner quelques conseils, comprenant leurs devoirs de pharmaciennes et
d'infirmieres, sans omettre leurs devoirs spirituels,
pour avancer en perfection.
Le lendemain i juillet furt onsacre a la visite des
Sceurs de Saint-Joseph qui avait et6 abr6g6e le jour
prec6dent, comme je l'ai dit plus haut. Il y eut done
la messe, apres laquelle il visita l'etablissement et
I'h6pital des enfants, puis il dirigea ses pas vers
l'asile des vieillards et infirmes a G6rczyn. La il soubaita a la sceur servante la r6alisation de ses d6sirs,
c'est-i-dire la prompte 616vation d'une chapelle sur
le terrain qui est destine a cet usage. 11 donna sa
benediction pour que ce projet se realise au plus vite
et, en effet, cette benediction eut un effet miraculeux,
puisque aujourd'hui ra chapelle estpresque achevee. On
passa, en revenant, par la clinique du docteur Wicherkiewicz et chez les sceurs du Seminaire diocesain. Le
diner eut lieu a la maison de la Transfiguration de
Notre-Seigneur. Les soeurs avaient eu la delicatesse
d'inviter certaines personnes importantes en son honneur, entre autres Mgr I'eveque Lukomski, le president des Conferences de Saint-Vincent, M. le senateur
Bronsfort, M. le prblat Mayer et le docteur Wicherkiewicz, M. le professeur Jurasz, etc.
S. Em. Mgr le cardinal Dalbor venait de rentrer
d'un voyage; aussi notre Tres Honor6 Pere s'empressa
de lui rendre visite, a cinq heures de I'apres-midi.
Son secretaire attendait le digne visiteur, qu'il conduisit
37
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aux appartements de Son
eminence. La cdnversation
dura assez longtemps; Son Pminence, entre autres,
exprima, au nom du clerg6 de Pologne, quelle admiration et quelle estime il porte aux membres de la
Communaut6, dont notre P:re general est le chef.
Apres cette visite, M. Verdier se rendit i Czekalsko,
ferme qui se trouve dans les environs de Poznan.
Puis, on retourna k la raison de la Transfiguration de
Notre-Seigneur, oi l'attendaient les sueurs pour lai
faire leurs adieux. En passant, il s'arrta quelques
instants A la maison Saint-Casimir, qui ne voulait pas
6tre oubliee. Donc, personne n'eut i se plaindre 1
Poznan.
Le lendemain, notre Tres Honor6 Phre devait quitter
Poznan et la Pologne pour se rendre A Paris en traversant 1'Allemagne. Le moment si triste des adieux
approchait. A sept heures du soir, les soeurs, r6unies
dans la salle de Communaut6, entouraient leur Pere
pour la derniere fois. Elles entonnirent un chant
plaintif d'adieu. Quoiqu'il ne comprit pas les paroles,
mais, disait-il, la milodie, me dit que c'est un chant
d'adieu. Ses paroles, A lui aussi, refl6taient an fond de
tristesse, puisqu'il se separait non seulement des scurs
de Poznan, mais aussi de toutes celles de Pologne
ainsi que des Missionnaires. II repassa avec douceur
les moments agriables qu'il v6cut en Pologne pendant
ces quelques semaines. Mais, disait-il, nous disons
adieu, ce qui vent dire a Dieu, done an revoir en Dieu.
II a, dit-il, 1'espoir de revoir encore nne fois ses
enfants de Pologne, sinon sur la terre, du moins un
jour au ciel. II remit entre les mains de Dieu ses
chers enfants, le priant de les rendre telles qu'itaient
les premieres filles de la Charit6 envoyees en Pologne
par saint Vincent. II leur rappela en quelques paroles
en quoi consiste cette ressemblance. (Ainsi,dit-il, nous.
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ae nous s6parons pas; au contraire, nous serons desor-

mais plus unis que jamais, nous penserons plus souvent
les uns aux autres, nous prierons plus souvent les uns
pour les autres. n I1 assura que,de sa part, il ensera de

la sorte. Oh i avec quelle joie il reviendra en pens6e
vers la Pologne. Aussit6t arrive a Paris, il ira se prosterner aupres des Reliques de saint Vincent pour lui
parler de la Pologne et de ses enfants, qu'il avait tant
aimes. II se r6jouissait de pouvoir lui dire qu'il a vu
en Pologne an grand nombre de ses filles et lui assurer
qu'elles sont dignes de leurs premieres soeurs de
SPologne.
Ensuite, il se rendra i. la rue du Bac, pres de leur

bienheureuse Mere, pour le lui r6peter. Puis il verra
sa remplaqante, leur Mere ici sur la terre. Oh ! que
de choses consolantes il aura a lui raconter! II lui
dira enfin qu'il faut absolument qu'elle aussi se rende
bient6t en Pologne, pour qu'elle aussi 6prouve les
memes sentiments de consolation que lui a ressentis.
Remerciant en paroles chaleureuses les Sup&rieurs
de la Province pour leurs peines et leur devouement,

il leur donna sa ben6diclion, au nom de saint Vincent
et du Tres Saint-PNre, leur exprimant ce que lui
ld6sire pour eux en leur donnant cette benediction.
Tous rejurent de ses mains la benediction dans un
recueillement touchant.
Le jeudi, 12 juillet, des le matin, notre Tres Honor6

Pre quittaitlaMaison de la Transfiguration de NotreSeigneur. Encore une fois, une grande foule 6tait
reunie, avec les soeurs et les habitants de la maison.
On disait adieu i ce cher h6te et celui-ci envoyait a
tous un mot de bont6 et distribuait des souvenirs.
A sept heures cinquante-cinq, le train emportait
notre cher Pere vers la frontiere d'Allemagne. La
dernire station polonaise, Zbaszyn, ou nous arrivions
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apres deux heures de course, lui m6nageait une
agr.able surprise. Des enfants polonais,accompagnes
de soeurs aux blanches cornettes, l'attendaient et lui
faisaient ovation. A 23 kilometres d'ici, se trouve
la ville de Wolsztyn qui possede deux maisons de
sceurs : un h6pital et un hospice pour les orphelins. La veille, deux soeurs 6taient venues annoncer
au chef de gare qu'un digne personnage passerait
par 1& le lendemain. Le pere d'un de nos seminaristes et le frere d'une sceur, qui travaillent dans
les chemins de fer, les aiderent a bien disposer le
personnel du chemin de fer pour I'arriv6e du Tres
Honor6 Pere. On mit done . la disposition des
soeurs une salle-salon. Elles mirent le couvert et
pr6parerent un excellent dejeuner. Quand le train
s'arreta, notre Trbs Honore Pere vit avec surprise les
cornettes des sceurs sur le quai. Les employ6s euxmemes s'approcherent,lui demandant de bien vouloir
passer au salon et qu'eux se chargeaientdes formalit6s
du passeport. Tandis. qu'il se reposait dans la salle,
une voiture, orn6eIde fleurs,amenant quarante enfants
avec les soeurs, s'arrktait devant la gare. Lorsque notre
Pere s'avanga pour les recevoir, une petite fille
entonna un chant de circonstance, lui offrant en souvenir un ouvrage confectionna par les enfants, et un
petit garcon lui donna une canne de montagnard, qu'il
avait confectionn6e lui-meme. Le public ktonn6 regardait cette scene avec attendrissement. Un monsieur
s'approcha de-la soeur, lui remettant une somme assez
importante pour l'hospice. 1I est inutile de r6p6ter
combien ce dernier adieu des enfants polonais a la
frontiere de Pologne avait touche le cceur de notre
cher Pere.
Le chef de gare, cependant, nous engageait a
presser le depart, car le train allemand attendait et
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les employds n'auraient pour nous aucun igard. Nous
le conduisimes done au wagon qui lui 6tait destin6,
hblas! a notre gr6, pas aussi commode que celai qu'on
lui avait donn6 en Pologne. Nous lui baisions les.
mains pour une derniere fois, avec un serrement de
coeur; nous regardions le wagon, d6ji ferm6, oi notre
Pere etait installe. Pres de nous, un demi-cercle des
employes de la gare et de la douane, la main a la
casquette, saluaient, rendant honneur, sur la frontiere
de Pologne, au digne successeur de saint Vincent de
Paul. Encore le signal du depart, jet6 par la voix du
fonctionnaire allemand, et le train emportait vers de
nouveaux horizons notre Pere ch6ri. Quelques orphelins, emport6s par leurs sentiments, suivaient en courant la marche du train, comme s'ils voulaient le rattraper et voir encore une fois celui en qui ils avaient
devin6, pendant ces courts instants, le vrai successeur
du Pere des pauvres orphelins. Hl6as ils revinrent
sans nous le ramener.
Cependant, son souvenir est rest6 chez nous, par les
paroles fortifiantes qu'il nous adressait, par son coeur
qu'il nous laissa, par les conseils qu'il nous donna et
d'apres lesquels nous voulons disormais r6gler notre
vie. Ce sont les fruits de sa visite, et bien d'autres
encore, car pertransiit beefeaciendo.
SLOMINSKI.
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GRECE
Lettre de M. SALIBA, Pritre de la Mission,
& M. VERDIER, Supirieurgindral.
Santorin, le 21 aout 195.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE
Votre bexndiction, s'il vous plait!
Le volcan de Santorin, qui semblait dormir d'un
profond sommeil depuis pros de soixante ans, vient de
se reveiller, jetant tout le monde dans 1'6pouvante.
Tandis que tous les alentours du volcan jusqu'k
deux heures de l'aprss-midi do mardi I aoit ne
trahissaient rien d'anormal ni de suspect, tout a coup,
sans bruit et sans secousse, la mer commenqa a bouillonner a l'endroit dit a Eaux Rouges , dans lesquelles
les bateaux allaient nettoyer leur carene.
Une heure apres, de petits nuages de fumie commencaient a sortir et i couvrir les alentours du volcan
et, en meme temps, des bruits souterrains semblables
an bruit du tonnerre et de la chute de la foudre, se
faisaient entendre. Et lorsque l'on vit les nuages de
fomu e devenir de plus en plus grands et 6pais, formant une longue chaine allant du nord au sud, que
l'on entendit les bruits souterrains devenir de. plus en
plus forts et frequents, alors il n'y avait plus de doute
pour personne qu'il s'agissait d'une nouvelle 6ruption
du volcan. Et exactement a trois heures et demie de
l'apr6s-midi de ce jour, mardi i aouit, nos yeux
6tonn6s virent sortir au milieu du canal - Eaux
Rouges , une ile microscopique qui 6tait aussi le
crathre du nouveau volcan. Cette ile, appelee Daphire,
a pris aujourd'hui les proportions d'une petite montagne.
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Mais, lorsque la nuit arriva, que l'obscurit6 se
ripandit sur toute Pile de Santorin, le volcan nous
donna un spectacle si grandiose, si magnifique, mais

en meme temps si terrifiant, que presque tout le
monde resta sur pied toute la nait. C'etaient des d6tonations 6pouvantables, des bruits comparables au
bruit occasionne par un train de chemin de fer que
'on entend circuler sous un tunnel,ou a celui que fait
la vapeur qui s'echappe de la chaudiere des convois
du chemin.de fer lorsqu'ils arrivent a la gare; d'autres
fois, c'etaient des mugissements, des bruits lugubres
qui glacaient d'effroi; tout le sommet de 'ile sortie
di fond de la mer itait en feu,et, par moment, lorsque
avaient lieu les grandes detonations, les pierres
incandescentes lances avec force dans les airs ressemblaient a des fustes : on e-it dit un feu d'artifice./
Et lorsque ces pierres tombaient sur les iles avoisinantes Nba Kameni et Micra Kameni, on eut dit des
villes illuminees. Et voila le spectacle que nous avons
tous les soirs depuis dix jours.
Comme il fallait s'y attendre, les habitants furent pris
de panique aussit&t que la nouvelle de l'iruption du
volcan fut ripandue dans l'ile. Plusieurs families ont
quitt6 Santorin, d'autres abandonnerentleurs demeures
situees au-dessus des precipices pour aller se mettre a
l'abri dans d'autres plus a 1'int6rieur de l'ile. Bien des
les
personnes viennent me voir et s'informer si
les
que
deji
salt
On
pas.
a Monasteres a ne partent
que
bateau,
sceurs etaient au d6barcadere, attendant.le
Monseigneur 1'ltvque .tait parti pour ailer trouver
une autre ile plus bospitaliere et y installer ses ouailles,
que le Superieur des Lazaristes avait d6clare qu'il
Mais
allait tout vendre et quitter d6finitivement l'ile.
le
que
parce
enfin, puisque nous restons, c'est, dit-on,
danger n'est pas si imminent; et on se rassura un peu.
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I1 est certain que, si nous parlons,ce sera la d6solation

generale et comme le signal du i sauve-qui-peut n.
Les autorites de Pile elles-memes ne furent pas
exemptes de cette panique. Aussi envoyerent-elles au
gouvernement d'Athenes des d6epches oi 1'on disait
le besoin urgent de secours pour les habitants, qui
avaient tous quitt6 leurs demeures pour ne pas etre
ensevelis sons leurs ruines. Aussi, dis le lendemain,
des bateaux de guerre grecs et de transport arrivaient
dans notre golfe pour prendre les habitants qui pouvaient encore partir, porter secours aux bless6s, distribuer des vivres et des medicaments aux rescapis!
Des d6p&ches arrivies d'Athenes, du Pir6e et d'ailleurs demandaient combien il y avait- de morts et de blesses, s'il est vrai que u Therassia n, ile a l'ouest de
Thira et faisant partie de Santorin, a -t& engloutie,
etc., etc. Dieu merci ! nous n'avons &.dplorer aucune
victime; le volcan n'a fait de mal a personne; il mugit
toujours; il crache toujours de la lave et des pierres;
d'6normes colonnes de fum&e s'616vent toujours audessus du cratire, des bruits lugubres se font toujours entendre, mais, assure la commission de geologues grecs envoy&e par le Gouvernement pour examiner les phenomines, ii n'y a aucun danger i
craindre... pour le moment.
SALIBA.

SUISSE
V1SITE DE M. VERDIER,

SUPERIEUR GENERAL,

A LA PROVIDENCE DE FRIBOURG
(17-18 mai t925).

Nous l'attendions depuis des mois ou, pour mieux

-

823 -

dire, depuis des ann6es, depuis... toujours, notre
Tres Honore Pere, puisqu'il n'avait fait que traverser
la Suisse au cours de ses voyages sans avoir le loisir
de nous accorder quelques heures! Fribourg est
pourtant aux portes de la France! Cette lacune,
t cause d'un gros remords , pour notre Tres Honor6
Pere, fut enfin combl6e durant les journ6es inoubliables
des 17 et 18 mai.
Au retour de Strasbourg, il eut la bonti de faire un
crochet vers la Suisse. Arriv6 samedi soir, i seize
heures, il fut salue par les diff6rentes sections
d'externes et d'internes (400 environ), I'attendant
" sous les armes », de chaque c6t6 de la rue : depuis
les bambins de 1'asile, jusqu'aux ti Grands Peres a de
l'hospice. Ces derniers eurent les prbmices des salutations du Pere, qui, en descendant de l'auto,
s'approcba d'eux pour leur dire un bon mot. Quant
aux premiers, grande fut leursurprise de voir le Tres
Honore Pere en tenue ordinaire d'eccl6siastique.
Comment s'attendaient-ils
.le trouver? Mystere de
leur petite imagination! Quoi qu'il en soit, l'un d'eux
d6cr6ta, desappoint6 : Iln'y a personne dans I'auto! ,
et un second : I1 n'y a que du noir!! , et un troisiime:
i C'n'est qu'un homme! ,
Dis le dimanche matin, notre Tres Honore Pere
eut la delicate bontd de commencer sa journ6e (qui
devait &tresi remplie) par les Enfants de Marie. Leur
reunion mensuelle coincidait avec sa presence parmi
nous et il accepta de dire la messe, durant laquelle it
commenta, en les placant sur les levres de Marie, ces
paroles de 1'llvangile du jour: , Tout ce que vous
demanderez (A J6sus) en mon nom, II vous l'accordera. n,, J'imagine, dit-il en substance, quenotre Mere
Immaculee vous dit : a Jusqu'i pr6sent, vous avez 6t6
trop timides dans vos prieres ou'piut6t, vous n'avez
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rien demand6 en mon nom. » Mais demandez donc!
Qui de vous n'a besoin d'obtenir : graces de perseverance, de conversion poor des ames chbres, de guarison!... Que sais-je! - Demandez, ripkte Marie;
demandez a mon Fils, mais a en mon nom ". Demandez la force dans le devoir quotidien: les
ain&es savent ce qu'il conte parfois de renoncement!...
Vous n'aurez, sans doute, jamais l'occasion de verser
votre sang pour affirmer votre foi, mais le martyre du
labeur obscur, ingrat, d4cevant, beaucoup d'entre
vous le connaissent!... Le sang du cceur,le bonDieu le
demande goutte a goutte et c'est en le versant, tout ea
gravissant notre calvaire journalier, que vous parviendrez, vous aussi, a votre Assomption. Je dis:
Assomption, parce que c'est aid6e par Marie que vous
atteindrez le ciel. ,
Le soir, notre Tres Honor6 Pere voulut bien encore
presider la riception des Enfants de Marie. M. le
Directeur le remercia de cette condescendance et protesta de la soumission filiale des associ6es an successeur de saint Vincent. Celai-ci remercia A son tour
et dit sa joie de presider semblable c6rkmonie. C'est
la premiere fois, depuis son g6nixalat, qa'il a cet
a honneur , et ce a bonheur >.. cLes cinquante jeunes
illes recaes Ltitre d'associ6es, d'aspirantes ou pretendantes auront donc, dit-il, une place de choix dans
mon souvenir et mes prieres. Si ma sollicitude s'dtend
sur toutes les associees, celles de Fribourg, les nonvelles recrues, demeureront de plein droit les
privilegiees ,, ,tant les <cprEmices ). II continua ensuite:
( Je vous trouverais bien tim.raires de vous affilier i
une Association qui fait profession d'imiter Marie, si
je ne savais que vous puiserez dans les secours memes
qu'elle vons offre le. moyen assur6 de devenir non seulement de K bonnes a mais de paifaites chretiennes. ,>
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J1 developpa cette pensee en passant en revue les
vertus de la Vierge, vertus que s'engage a pratiquer
toute Enfant de Marie.
La r&ception suivit. Qu'elle etait solennelle,
passant lente, grave, par ses ltvres, la formule consacree : * Recevez ce ruban, etc. > !
Apres le salut du Saint-Sacrement, les associees
offrirent, par la bouche de leur presidente, leurs
souhaits de bienvenue au Trbs Honor6 Pere.
11 repondit encore, retrajant 1'histoire des euvres
de saint Vincent, proclamant les Enfants de Marie
les t priviligi6es a du coeur de notre bienheureux
Pere parce que les benjamines : elles n'ont encore
que... cent ans environ, alors que les dames de
la Charite en comptent trois cents, ainsi que les Lazazistes, et les sceurs. II supputa les secours multiples
que chacune reooit en vertu de son affiliation a
l'immense famille de saint Vincent, assura de prieres
sp6ciales, aux pieds de Marie Immaculee, toute 1'Association de la Providence!..
On se souviendra de cette bonne journ6e! L'une des
nouvelles revues disait : o Oui, mais il faudra 6tre a
la hauteur! 11 n'y aurait qu'i ajouter : Amen!
Les Enfants de Marie ne furent pas les seules a
jouir de la presence du Tris Honor Pere. Les sections
internes (orphelinat, pensionnat, ecole professionnelle) lui offrirent leurs veux. Voici le programme de
la petite"stance, bien simple, qui eut lieu dbs lesneuf
beures: I, Chant de biexveuu;e;'II, La montee 3 l'AlIV,
page, choeur; III, Sur os Monts, chant national;
de
petites
les
par
sages,
bien
La ronde despetits oiseaux
trois i huit ans; V, Compliment.
Avec un a-propos charmant, le Tres Honore Pere
complita lts couplets de la ronde, dont le refrain
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redisait:
l
Comme on danse bien quand on est
entrain! ,
II paraphrasa : II est de petites ames qui ont de
petites ailes etqui prient bien quand ellessonten train. ,
J'en connais beaucoup de ces jeunes ames qui, lgeres,
s'i1kvent vers Dieu en r6p6tant : Amour! Amour.
Comme on aime bien le bon Dieu et la sainte Vierge
quand on est en train!...
Puis: a Comme on travaille bien quand on est
en train! » Ici allusion a l'tude et aux travaux
manuels : a I est ardu,pour de jeunes totes, de retenir
ces vilains caractires qui semblent se r6jouir de notre
embarras; mais, comme on lit bien malgre tout quand
on est entrain!i, etc. Notre Tres Honor6 Pere souhaita
ensuite que toutes soient, non pas , sa couronne

,,,

comme disait le chant, mais celle de saint Vincent
dans le ciel. Enfin, le compliment faisant allusion a la
deception 6prouvie lors de sa visite manquee en
janvier et de sa r6ponse d'alors : " Vous avez eu une
grosse deception, vous aurez une grande consolation ,,,
il conseilla : ( Ne parlez pas trop, mes enfants, car,
voyez-vous, pour un mot que l'on dit, l'on vous le sert
a propos!... D'ailleurs, je ne le regrette pas! ,
Dans la m&me journee, a onze heures, r6ception du
patronage des garcons, nos , gars », drapeau en tete.
IIs donnent plusieurs chants du pays et entre autres: le
Ranz des vackes. Les solistes, en costume d'armaillis,
sont fiers comme Artaban. Dans un momentnotre Trbs
Honori Pere aura la bont6 de se laisser photographier
au milieu du groupe des chanteurs : la ( maitrise des
va-nus-pieds >, comme l'intitule leur maitresse de chant
sceur G... En attendant, illeur comnente la devise de
leur drapeau : Pour Dieu et la Patrie, hardi les gars,
en avant! Hardi! leur dit-il, dans le bon sens du mot,
et puis a Excelsior ), en haut, toujours plus haut!
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Des lundi matin, le Tres Honore Pere devait nous
quitter. Le pere d'une de nos t petites Saeurs a du
seminaire s'6tait mis, lui et son auto, avec grand esprit
de foi, a sa disposition. 11 devait le conduire vers les
autres maisons de Suisse et jusqu'a Lausanne.
Mais auparavant, les 6elves de nos classes externes

voulaient offrir leurs voeux au Pere! Voici le programme de la reception tout intime : I, Chant de bienvenue, lequel disait : Sans crainte des douaniers, nos
coeurs, par avance, franchissaient la frontibre; II, Au
-Chalet, chant des petites; III, Toutsimplement, chant;
IV, I1 hiail deux petits enfants; V, Les chevriers, chant
de couleur locale; VI, Poesie, cantique i Dieu et i
Marie; VII, Petils pages, saynette.
Dans le compte .rendu de la s6ance (donne comme
composition)- l'une des enfants (dix ans) ecrit: ( II
n'y avait pas que nous, qui it 6taient ) heureuses, le
Pere aussi I'6tait, Ca se voyait dans ses yeux! n
Quoi qu'il en soit, il complimenta les chanteuses, les
assurant qu'elles auraient certainement une place an
ciel, comme la po6sie en formulait le vceu. On chante
au ciel, dit-il, puisque, sur son desir, saint Franqois
d'Assise ouit un jour un concert d'anges et it entra
dans la mort en chantant ,! Puis, il remercia de lui
avoir enseign6 que les sentiments du coeur out franchise de douane. 11 usera de notre stratagime pour
nous envoyer, de la chore chapelle, I'expression de

son affection paternelle, fecond6e par la priere. II
encouragea les croisees (toutes parses de leurs
insignes) k aller de l'avant, maintenant que les difficult's du debut sont vaincues. Quant a Paul et a Marie,

les deux petits enfants perdus, ils etaient si troubles,
ils avaient tant pleure en arrivant ý 1'h6pital du bon
M. Vincent, que, s'ils avaient vu la soupe et le lit

blanc, il y avait quelque chose que leursyeux, brouilles
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par les larmes, n'avaient pas su remarquer : c'etaient
les soeurs... les soeurs qu'il leur faudrait voir une
autre fois qu'ils seraient perdus, parce que les seurs
6taient toujours li pour servir aux enfants la nourriture corporelle, spirituelle et intellectuelle...
H61as! 'heure du depart approchait. Spontin6ment
la grande famille de la Providence se trouve groupie
aux abords du trottoir. On s'agenouille pour une derniere bIn6diction. Le Tres Honor6 Pere salue de la
main a droite, H gauche, et disparait a l'horizon.
L'une des petites se met a pleurer. Tout le monde de
dire : t Ce fut trop court n, et I'une resume l'impression

g6nerale par ces miots: Ac On est comme les ap6tres
la descente du Thabor. »

Puisse cette bonne visite porter ses fruits pour le
temps et 1'4ternit6 et le bon Dien rendre au centuple au
Trbs Honor6 Pere tout le bonheur que sa paternelle

bonte nous a procur !

ASIE
CHINE
A 1'occasion du procss de bdatification des martyrs de TienTsin, nous donnons la notice suivante :
NOTICE SUR SCEUR VIOLLET
FILLE DE LA CHAIUTE

Nde ; Tours en i83i, Marie-Pauline Viollet, en
communaut6 soeur Louise, 6tait, dans sa paroisse, la
pr6sidente des jeunes filles associees pour v6tir les
enfants pauvres. Admise, a vingt-denx ans, au ( seminaire wdes Filles de la Chariti, elle dbbute, I'anne
suivante, a Villers-en-Arthies (1854).
Elle sait le prix d'une ame et fait, l'hiver, la
classe a deux enfants, comme si elle avait eu ses cinquante Olbves, cernees par les neiges. Trois ans apres,
Mile Viollet a les mains durcies aux besognes de la
cuisine et du jardin, I'air humble et cordial des
disciples de saint Vincent de Paul, mais si distraite
parfois, qu'elle prend ( le chemin du grenier pour
celui de la cave n... On en trouve ia cause, moins

banale que de tels effets, dans son union a Dieu,
qu'elle voulait continuelle. Son desir de se d6vouer

aux missions la fit, en 1857, placer a Smyrne pour
cinq annees : ce n'tait encore qu'un essai prudent,
une premiere 6tape. Elle y connut M. Bore, futur
#
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Supirieur g6n6ral de sa confrerie, et sceur Clavelin,
qui devait la rejoindre dans le martyre.

Rappelee a Paris en 1862, sceur Louise est destinde
a fonder la maison de charite de Tien-Tsin. Le 3o janvier de la meme annee, elle descend a Tours, cbez les
sceurs de la rue des Ricollets; le jour de son depart,
elle r6unit a la chapelle, pour une messe oi iUs communierent ensemble, les membres de sa famille, leur
distribue des images et des souvenirs; et sa parente,
Marie-Th&rese Viollet, qui seule devait, huit ans plus
tard, la revoir dans une clartA beatifique, Atait sans
doute la.
Cependant, le vicaire apostolique de Pekin, Mgr
Mouly, quitte Paris le 19 f6vrier, emmenant quatre
missionnaires, deux freres et quatorze Filles de la
Charit6, dont soeur Louise.
On s'embarque a Toulon, sur le Descartes, pour
Alexandrie, d'oa 1'on s'eloigne le 25 mars, pour aller
querir, a Suez, le Japon qui s'ensable le lendemain, et
finit tout de meme par atteindre, le 7 avril, Aden,

d'ou M. Favier, plus tard successeur illustre de
Mgr Mouly, raconte I'aventure.
Aprbs escales a Ceylan, Singapour,

Saigon,

les

soeurs, joyeuses, mettent pied a terre & Hong-Kong,
sur cette terre d6sir-e, et qu'elles'ne savaient pas

avide du sang de quelques-unes d'entre elles.
Recues chez les Dames de Saint-Paul, les voila
entourees de petites Chinoises, (( qui chantent leurs
prieres ,.« Cela fait battre le coeur, dit l'une d'elles,
peut-6tre sceur Louise, de songer que bient6t, chez
nous, a Tien-Tsin, il en sera de m6me. , Et les
Dames achttent, pour 5 piastres, un petit garqon
dont ses parents ne veulent plus.
Tien-Tsin, oi soeur
Op arrive, par mer encore,,
un t Jen-tse6tablir
va
autres,
trois
Louise, avec
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t'ang n,, un asile de piti6, tandis que soeur Azais, qui
veille a leur installation sommaire, s'en retournera
chez elle . P6kin, oh les chr6tiens veulent, pour son
retour, lui servir a diner " cinquante-quatre plats,
petits, ii est vrai, mais le tout tres bon et gracieusement arrang6 : les Chinois ne sont pas si nigauds
qu'on se le figure! ,
Mais voici, rest6es seules et a pied d'ceuvre, les
quatre fondatrices, inspir6es de cet amour " qui pr6tend plus qu'il ne peut ). On ne sait mot de la langue;
la maison minuscule possede deux marmites et cinq
chaises. Elle est offerte par le pr&tre indigene
M. Tsieou, qui baptise tant de petits moribonds, en sa
qualite de pharmacien habile!
Les sceurs parcourent la ville, traversent en barque
le Pei-Ho, trainant apres leurs coiffes la foule amus6e
des curieux.
II pleut des mots disobligeants, incompris des
Frangaises, et dont le plus tendre est celui de , d6mons-femelles ,, bient6t si familier au peuple que les
bonnes femmes, accourues montrer aux sceurs leur
prog6niture souffrante, ne les nomment pas autrement.
Revenues A la maison, elles s'6meuvent, dans la
soir6e, d'un tintamarre renouvelh de celui qui fit
crouler les remparts de Jericho. Or, c'est l'effet d'une
6clipse de lune. Les CUlestes, avec un succes que seul
Chantecler surpassera, effrayent de leurs cris le chien
noir qui la mange, et lui arrachent saproie, tandis que
le Jen-t'se-tang, rassbr6n6, s'endort.
Mais ces gens de Tien-Tsin n'ont pas la douceur
tourangelle; iis se tirent par les cheveux, se battent
jusqu'au sang et au meurtre. Ils crachent devant les
soeurs, en signe de m6pris; les femmes surtout, des
qu'elles les entrevoient, courent se cacher. Les Euro-
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piens ne sont pas goutis, surtout depuisles scandales
r6cents des armies alliies.
On commence par P1'uvre de la Sainte-Enfance, a
laquelle soeur Louise sera d'abord appliquie. Les
petits mouraats, alors que, selon l'usage, leur cercueil est dtji pris de leur couche, recoivent des
soeurs l'eau reg&neratrice; elles iront aussi dans les
villages, a une ou deux lieues : six cents baptemes en
un an! (c II faut avaler quelques mepris; mais on se
rejouit de cette ressemblance avec Jesus. »
Des Chinoises converties persuadent aux paiennes
qui veulent se d6faire de leurs enfants, de les porter
au Jen-t'se-tang. Une fille est 6tie des mains de sa
mere qui la noyait; une autre, retir&e vivante de la
chIsse oiu on allait 1'enterrer avec Ie cadavre maternel,
car personne n'en voulait; une autre, encore, ramassee
sur la ronte, ne vivra pas: jetde sur le pave, une large
blessure t6moigne de la violence de la chute.
Les sceurs constatent que ( dans ce pays, I'igoisme
est universel ), et apercoivent, en passant le fieuve,
trois petites filles, attachies ensemble, qui surnagent
dkji mortes.
Mais, pen apr:s I'arriv6e des siours, le cholera
iclate. Un ouvrier, qui se mourait sur le chemin, est
ramass6, frictionnk et... sauvi. 1l raconte sa chance,
et voici qu'on amene des contagieux tant et plus. Les
seurs se voient admises chez les grands comme chez
les petits : des qu'elles passent le seuil, on croit tout
sauvh. Une u vierge chr6tienne ), qui les comprend a
peine, sert d'interprete. La farifie de moutarde,
.'huile, le th6, l'eau de riz font merveille : on n'a pas
alors d'autres madicaments.
La soeur Pavillon est prise du mral et pense mourir :
les autres lui dcclarent que, venues de si loin, il faut
au moins dix ans de travail avant de prendre conge.
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L'h6pital s'ouvre dans une petite pagode : ses deux
vieux bonzes, que leurs t poussas ) laissaient a jeun,
soat ravis de louer une piece qui contiendra douze

malades.
Mais soeur Louise est chargee des orphelines
recueillies. Les pauvrettes n'ont qu'une seule chambre,
oi l'on dort-sur des banes de briques, adossis au mur,.
chauffcs, paidessous, d'un peu de braise; laliterie se
compose d'une natte, d'un couvre-pieds, oii Von s'enveloppe, la tate appuyee sur un coussin de paille de
millet. Le dortoir, chaque matin, devient 1'ouvroir, 1
midi le r6fectoire, apres midi la classeDeux ans plus tard, en 18&64, on achete, d'un grand
mandarin, la maison que d6truira l'incendie criminel
de i870. On l'eft dite bitie A dessein : d'un c6te, ce
sera l'orphelinat des garcons et l'h6pital des hommes;
de l'autre, les sceurs et les orphelines; au centre, la
chapelle, construite par le frire Marty, le dispensaire et la cuisine.
Quelle fete pour les pupilles de soeur Louise que
l'entr&e dans la spacieuse'demeure! On se met en
route; ce cortege propret et modeste 6tonne lespaiens.
Vingt minutes de chemin, c'est long pour les petits
pieds entour6s de bandelettes, resserr6s dans 1'etroit
-soulier aux semelles de bois; quelques larmes coulent,
mais on fait bonne contenance. Et voici que les enfants
mesurent avec stupeur les salles. c J'ai mis soixantedix pas a parcourir l'onvroir ),dit une Chinoise; mais
une Tartare n'en compte que. cinquante-huit, et

replique : ( Avec tes petits pieds, tu marches comme
une cane qui court L la mare! , On improvise, an pinceau, une 6pitre aux bienfaiteurs; le missionnaire y
joint une opportune traduction francaise.
L'oeuvre adopte bient6t les enfants, an nombre de
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56 : 32 garjons, 35 filles a l'orphelinat; x3 enfants a
la creche, et 76 en nourrice.
Les quatre soeurs ne m6nagent pas leurs forces,. et
acceptent parfois d'6tranges clients. L'h6pital h6berge
la femme d'un mandarin, avec sa fille, d6bile et
maigre. Cette mere s'est livree, elle et son enfant,.
aux esprits infernaux: elles sont posskdies. Mgr Mouly
les exorcise de son mieux, mais Satan passe, comme
l'eclair, de l'une a l'autre, a travers plusieurs murailles.
Une conversation avec le d6mon de la jeune fille, qui
n'6tait pas, sans doute, le demon muet de 1']vangile,
dure presque toute la nuit. Les soeurs humilient de
leur mieux le bavard; mais il les contrefait sur tous
les tons dans leurs prieres pour la malade. II faut lui
couper la parole : on apporte l'image de Marie concue
sans p6ch6. c Impossible de lui faire ouvrir les yeux
pour qu'il la regardMt; il baisse la t&te, si piteux que
les petites orphelines s'en moquent : a Diable idiot!
lui crient-elles. La gu&rison de ces d6moniaques fut
suivie de leur baptme.
Parmi ces peripeties, sceur Louise forme ses eleves
et leur propose en module une petite sourde fort
avisee, et laboricuse a faire rougirbien des orphelines
mieux partagies. Toutes recoivent leurs ktrennes du
jour de l'an : les grandes, 0oo sapeques (environ
o1 sous), les autres de 20 a 3o. Elles comptent et
recomptent leur tresor, mais, apitoyees par la sceur
sur la d6tresse des enfants d6laisses, elles donnent
tout.
II ya aussi un pensionnat de vingt jeunes filles,
o presque toutes resolues a rester vierges; on en tirera
parti pour les 6coles de village; vous diriez de vraies
religieuses; nous les avons surnommees la Petite Communaut6 n.
Les missionnaires, dont la r6sidence, le Ouang-Hae-
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Leou, "a la Pagode aux bambous violets ,, est a un
quart d'heure de la, encouragent lea soeurs qu'ils ont
appel6es A lear aide. Sceur Viollet se montre A leur
igard tris serviable, empress6e de demander leur
b6n6diction pour elle et ses enfants. M. Ou, futur
martyr, donne des lemons de chinois, traduit le n&cessaire pour les catechismes, la visite des malades. Vers
.la fin de 1866, M. Chevrier devient directeur de la
maison de Tien-Tsin, tandis que, deux ans plus tard,
Mgr Mouly suceombe, apres trente-cinq annies de
missions chinoises.
Des 1866, I'une des quatre sceurs de la fondation,
C&cile Dodat, meurt a trente-cinq ans. « Elle aurait
pass6 par le feu et 1'eau pour trouver un ange A
enyoyer au ciel n; quatre heures avant sa fin, elle
avait encore baptis6 deux petits moribonds, et ce fut
le dernier emploi de sa vie. Pour la premiere fois, on
se risque A faire un enterrement selon toutes les cr&monies de 1'lglise : l'impression est vive sur ces
Jaunes, qui se preoccupent des morts plus que des
vivants. Plusieurs Europeens, avec les consuls de
France et d'Angleterre, y viennent. Le tam-tam precede, pour faire passage a la croix; puis les orphelins,
ils ont la ceinture blanche de deuil et un cierge; les
orphelines, la tete ornee d'un bandeau blanc de trois
doigts. L'officiant chante tout le long du trajet, qui
est d'une heure
En mai 1867, soeur Clavelin, de Ning-Po, remplace
A Tien-Tsin la ddfunte; et le nowbre des sceurs va
bient6t s'6lever A huit. Soeur Louise a WtC charg6e des
malades. t Me voilk done encore avec ma chore soeur
Viollet, ecrit la nouvelle venue, et surtout dans un tris
grand rapport d'office. Comme elle est I l'h6pital, et
moi an dispensaire et A la visite des malades de la
ville, je lui fournis plus de monde qu'elle n'en peut
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loger, car il y a eu cet 6t6 beancoup de cas de fi&vre
typhoide. Ma seur Viollet d6clare qu'elle n'a plus de place;
tous les coinssont pris, des malades couch6s sur des
planches. On en apporte sans cesse deux ou trois dans
des paniers; a peine f'un est-il mort qu'un arrivant
lui succede, et sa couchette n'a pas le temps de se
ppuise dans la rue.
refroidir. Un pauvre tombe
Des n6gociants, que sa vue importune, offrent 200
sapeques a qui voudra le trainer un pen plus loin; il
arrive ainsi gratuitement aux soeurs; on le recueille
dans la boue, a la surprise des passants, qui se
creusent la tete a saisir le b6nefice d'an tel commerce.
Atteinte a son tour, soeur Louise revient des portes
du tombeau. On l'envoie a PNkin, pour changer un
pen d'air. Elle s'y remet, achete une statue de NotreDame des Victoires pour la chapelle du Jen-tse-t'ang,
et reprend son office. Au surplus, presque toutes ses
compagnes avaient &t6malades a cette 6poque.
L'annee suivante, 1868, une s6cheressede huit mois
cause la famine; puis c'estl'inondation, d'oi 6mergent
leschaumieres restees debout; l'hiver survenu fait de
cette plaine une mer de glace. Des soeurs vont visiter,
en char, a travers plus de trente villages, cent cinquante enfants en nourrice et qui pbrissent d'inanition. 11 faut une bonne journ6e pour faire dix lieues.
On ramene les plus grands, seuls capables de supporter
Ia route. D'ailleurs les enfants abandonnes sont si
chitifs, que beaucoup Ineurent a la creche on &l'ouvroir.
Et dans cette pratique ininterrompue d'une charit6
hiroique, les soaurs Andreoni, Viollet, Adam surpassent encore les autres.
En i870, la maison agrandie voit l'h6pital, oi sour
Louise est aidee de seur Adam et seur Sullivan, se
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subdiviser en trois salles, leux pour les Chinois, une
pour les Europeens.
Plusieurs de ces derniers, soignes par la soeur
Louise, et qui &taient protestants, voulurent mourir
dans la religion de leur bienfaitrice; d'autres, gauris,
n'oublieroet jamais sa patiente douceur, comme ce
Hollandais, dont personne ne savait la langue, et avec
qui 1'on ne s'entendait que par gestes. A peine guwri,
il se rendit chez son consul pour qu'il remerciAt, en
son nom, I'obligeante sceur; a elle ne comprenait pas
mes paroles, disait-il, mais elle devinait tout ce qui
m'etait nicessaire, et ne manquait pas de me l'apporter >. Cependant l'hbpital regorge de Chinois. Un

fumeur d'opium vient d'arriver, sans connaissance.
Soeur Louise s'adresse a tout le monde pour avoir des
prieres. Revenu enfin a soi, il commence a dire bient6t qu'il veut sauver son ame; on fait une neuvaine a
Notre-Dame des Victoires.
En mai, sc~ur Louise raconte, dans une lettre, la
transformation et 1'embellissement de la maison SaintJoseph, et la venue d'un nouveau missionnaire, qui
s'en va tout seul dans l'interieur, pour apprendre A
parler chinois: virile m6thode! M. Ou aide M. Chevrier a preparer la Pentec6te, ou il y aura trente baptemes d'adultes, et beaucoup de premieres communions, dnt le Jen-tse-t'ang fournit une bonne part.
Mais sceur Adam et sceur Pavilion ont eu le typhus :
4 Pendant quatre mois nous avons toujoars ea des
malades parmi nous. y
Or, il y a une trentaine de malades en traitement a
l'h6pital; il en arrive de cinq a sept par jour, et il en
sort autant. La superieure, nomm6e en 1867, sceur
Marquet, crache le sang; ses forces s'en vont ; rsignke
A tout, elle agit comme si de rien n'itait. A PAques,
M. Chevrier, en mission, 6crit une lettre dont le por-
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teur conduit vingt elives pour l'Ncole de la residence,
et remet aussi un jeune garcon de Yen-Cban, 4 pour
le compte de ma sceur Louise Viollet ,. c Qui veut
servir le Maitre du Ciel? n Ainsi d6bute chaque entre-

tien avec les gens de Tchen-Kia-Tsoui, oh plus de
quarantes families se font catechumnes en un an.
Mais voici done nee la jeune 9Iglise de Tien-Tsin,
6close parmi les sacrifices des missionnaires et des
soeurs: elle s'empare si fort des ames attiries vers
elles, que l'ouragan qui va secouer 1'ceuvre et emporter ses auteurs, ne pourra I'aniantir. Au dehors tout
est calme; rien ne laisse pressentir la persecution que
l'enfer, en trois semaines, fera bestialement surgir.
Le 21 juin, a deux heures apres midi, les sceurs fai-

saient, comme d'habitude, la lecture spirituelle, conclue par la formule : ( Dieu est charit6, et celui qui
demeure dans la charit6 demeure en Dieu et Dieu en
lui. D
L'emeute etait dechainre depuis le matin; de l'autre
c6t6 du fleuve, la residence des missionnaires flambait; les soeurs ne gardaient aucune illusion. Vers
trois heures, quand se rue la populace, l'une d'elles
communie ses compagnes. La porte cede. Tel Celui
qui disait aux Oliviers : u Me voici, laissez aller les
miens ),, soeur Marquet va au-devant des meurtriers :
,, Epargnez mes orphelins ,, dit-elle. La tete fendue

d'un coup de sabre, on lui coupe les mains et les pieds.
Les autres furent immoles tres vite, presque simultanement, k coups de couteau, de lance, de massue.
Soeur Viollet, a l'angle sud-est de la chapelle, eut
la tete aplatie du coup requ, sous les regards de la
vierge Ho CUcile, la jeune possed&e en 1862, 6pargnee
comme pour raconter le massacre. Avant qu'il fit
quatre heures, les martyres avaient cueilli leurs
palmes.
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Et l -bas, en Touraine, au meme instant, c'6tait
environ minuit, lorsqu'une des victimes vint rompre le
repos d'une parente tendrement aimbe, une amie d'enfance, devenue sa belle-sceur, Marie-Thirese Viollet.
M. Viollet et soeur Louise 6taient les plus jeunes
de la famille. La temme de ce frere pref6rA devait
en ressentir les effets, quand bien meme la sympathie
n'eut pas itk d'avance, comme elle le fut, r6ciproque.
Mais voici, 6crit de la main meme de la voyante, le
r6cit de ce fait singulier.
«( Au mois de juin 1870, j'6tais avec mes quatre
enfants, in Haut-Lieu, a Vouvray, a. la maison de campagne de mon pare et de ma mere, et cette derniere
y 6tait avec moi. tltait-ce le 21 juin ou le 20, ou le
22? Voilk ce que je ne puis affirmer; mais je suis a
peu prbs certaine que cela s'est passe Ie 21.
(,J'eus un songe des plus pinibles, une immense tristesse m'environnait, j'touffais sous un poids accablant et j'eprouvais une souffrance g6nkrale tres forte,
un sentiment on ne peut plus douloureux, que je ne
puis definir. Je ne puis dire combien de temps cela
dura; pas tres longtemps, je crois, et l'impression
pinible ne fut pas longue.
t Puis, je m'6veillai, regardai A ma montre, et, voyant
qu'il n'6tait environ que cinq heures du matin, je me
dis qu'il Atait trop t6t pour me lever; d'ailleurs, j'6prouvais encore une impression de souffrance vague tres
penible.
(t Je me rendormis presque aussit6t. Et apres fort
peu d'instants, tout sentiment douloureux cessa et fit
place, an contraire, a un bonheur immense, qui remplit
mon ame tout entiere.
( Et bientot, il me sembla que tout naturellement je
levais les yeux vers le ciel, et que j'y voyais monter
une personne tres gracieuse, vetue de blanc, entour6e
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de fleurs blanches, principalement de lys et de roses,
et je la voyais jusqu'A la ceinture a peu pris; et je
voyais tres distinctement la t&te, les 4paules; le reste
6tait nuageux, tres a&rien. C'etait notre chtre-Pauline. Elle montait doucement vers le ciel; elle me souSriait, semblait vouloir me parler. Un instant, un doute
me traverse l'esprit : ce n'6tait peut-etre pas notre
chere soeur, dont je voyais ainsi l'image... Mais a
peine cette idWe m'ktait-elle venue, et comme je i'admirais tcujours et la suivais dn regard, je l'entendis me
dire : a Eh! comment, tu ne me reconnais done pas?
t Je suis ta soeur Pauline! wEt a l'instant, cette meme
figure m'apparut revetue de l'habit des seurs de saint
Vincent de Paul; les fleurs l'environnaient toujours,
et je la reconnus parfaitement; je la vois telle que je
I'avais vue huit ans auparavant, lorsqu'elle partait
pour la Chine. Mais, cette fois-ci, son visage rayonnait de bonheur. Elle me regarde toujours et me dit:
« Tu reeonnais tiien maintenant ta scur Pauline; je
cprierai le bon Dieu pour toi n; et son doux visage
i transfigure d'une beautk cl6este, elle ajouta : Tu
* pourras me demander tout ce que tu voudras, je
(

suis au ciel maintenant. n

a Et la douce vision montait toujours vers Ie ciel et
disparaissait peu a peu; enfin, elle s'evanouit compldtement.
, Je m'6veillai tout impressionn6e de ce que j'avais
vu, qui me laissa pendant quelques instants dans un
6tat de joie et de bonheur inexprimables. Une joie
immense remplissait mon ame. Je ne pensais qu'au
bonheur du ciel dont jouissait notre cheresaeur; i me
fallut un certain effort de volonti pour revenir aux
realites materielles de I'existence; j'aurais voulu rester
toujours si pros du ciel; je ne voyais que ma chere Pauline-au ciel.
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((Et ce ne fut qu'apres un certain temps de riflexion
qu'il me vint A la pensee que, pour aller au ciel, avant
de jouir de cet immense bonheur, elle avait di
mourir.
je me rappelai l'impression pinible que
Alors,
M
j'avais 6prouvee d'abord; je compris alors que ce que
j'avais souffert etait l'image de son martyre, et je ne
doutai pas un instant de sa mort.et de son entree au
ciel.
(Dans lajourn6e, je racontai tout a ma mere, qui partagea mes croyances a cet egard. Mais nous convinmes
de ne point parler A mon mari, qui put ainsi jouir de
quelques semaines de tranquillite a ce sujet. 11 etait i
Tours; lorsqu'il vint a la campagne, un on deux jours
aprss, je ne lui en parlai pas, craignant de lui faire
de la peine; car il me semblait que ce r&ve nous annoncait la mort de notre soeur Pauline.
IcQuelques jours apres, c'est-a-dire a la fin de juin
1870, la Superieure des seurs de saint Vincent de
Paul de Tien-Tsin vint a Tours; presque tous les
membres de notre famille la virent; moi, j'en fus privie, ayant 6t6 oblig~e de rester a la campagne pour
garder mes quatre enfants. Cette bonne Superieure
avait quitt6 la Chine peu de mois auparavant, et elle
donna d'excellentes nouvelles des seurs de saint Vincent, et en particulier de la maison de Saint-Joseph &
Tien-Tsin, et de notre chere Pauline elle-meme. Cette
circonstance fit que je n'attachai plus aucune importance a mon r&ve, ce qui m'emplcha d'en remarquer
exactement la date; cependant je sais que ce fut le
2e, ou le 21, on le 22 juin 1870, je suis i pen pres certaine que ce fut le 21, mais je ne pourrais l'affirmer.
" On sait quellestristes nouvelles arriverent de Chine
au mois de juillet et au mois d'aofit 1870; enfin, nous
apprimes que ce fut le 21 juin 1870 que notre ch&re
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Pauline fut martyrisie avec ses compagnes, au pied de
l'autel de la chapelle des soeurs de Saint-Vincent-dePaul, a Tien-Tsin. ,
Mine Viollet, qui nous a laiss6 deux relations de ce
, reve n, est morte i l'age de soixante-dix-huit ans, le
12 mai 1921; son mari s'est iteint en 1911; I'un et
I'aatre furent assistis, i l'heure supreme, par le fils
l'A
Iglise. La. ferveur exceptionqu'ils avaient donn
nelle de ce foyer ressort clairement du fait que, sur.
quatre enfants, un fils entra dans la Compagnie de
J6sus, une fille chez les religieuses du SacrC-Coeur,
tandis qu'une autre mourut novice du Carmel a Tours.
Les apparitions d'origine surnaturelle dans le sommeil se retrouvent chez les &crivains sacris de 1'Ancien comme du Nouveau Testament; elles different
d'autant moins de celles de 1'Ctat de veille que ces
dernieres paralysent, le plus souvent, les sens ext&rieurs, rendent la vue et l'ouie insensibles a tout ce
qui ne se rapporte pas a la vision elle-mn.me.
SLa haute conscience de Mme Viollet la fait h6siter
d'un jour sur la date du songe, qu'elle s'efforca de
negliger et d'oublier . la suite de l'arrivee, le 25 join,
de la seur Azais, Sup6rieure

.

P6kin, mais venue a

Tien-Tsin, d'oi elle s'etait embarqu&e pour la France.
Ses affirmations trbs optimistes paraissaient ldetruire
la verite de I'apparition dont la voyante s'etait d'abord
si fortement pinetr6e.
Elle se dit, malgri tout, c presque sfre » de la date
du 21, ce qui ne laisse que bien peu de prise an doute.
Et le " reve eeat-il etC d'un jour posterieur au massacre, qu'il anticiperait encore de trois mois environ
sur les nouvelles certaines qu'on eut en septembre.
Ce songe n'a rien de l'incoh6rence du r&ve naturel;
quoique assez long et complique, il est precis, bien
lii et harmonieux; il est en opposition avec l'6tat
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d'esprit de la voyante, puisque les nouvelles rcentes
de Chine avaient 6t6 favorables.
Ses deux phases reproduisent bien, comme Mme Viollet en eut le sentiment imm6diat, l'angoisse, puis la
dilivrance de la victime.
Enfin ces ames, riunies dans un adieu touchant,
&taient,l'une et l'autre, saintes. Tous ces 616ments,
pris du temps, des faits, du caractere des personnes,
furent-ils done rapproch6s par le simple hasard d'un
reve ordinaire, pourtant logique en toutes ses circonstances, survenu aune telle date, et qui se trouva en
accord fortuit avec de lontaines r6alit6s? II est permis
d'y voir autre chose, et une preuve de plus, que la
mort de la missionnaire martyre ne fut que sa naissance au ciel.
LESAGE.
M. GUILLOUX
Comple rendu des Conferences faites &Kashing
sur les vertus de M. Guilloux,
visiteur de la Province meridionale de Chine.
Le 25 d&cembre 1924, vers une heure du matin,
s'!teignait, dans la maison provinciale de Kashing,
M. Claude-Marie. Guilloux, visiteur de la province
meridionale de Chine et directeur des Filles de la
Charit6 en Chine.
SCelui qui aimait tant J6sus-Enfant et JEsus-Hostie
fut appel6 par les anges de Noel a se rendre, non
pas a la creche de Bethlem, oi sa devotion le poussait,
mais au ciel m6me, pendant la communion de la
messe de minuit. II venait de terminer sa retraite
annuelle, le 8 decembre, qui avait &t6, comme il I'a
dit, tcsa pr6paration A la mort ».
Vers le mois de juillet, une crise de coeur avait
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failli l'emporter. Elle avait it6 comme l'avertissement
de la prochaine s6paration. Aussit6t remis, M. Guilloax
reprit son travail avec l'&nergie qui le caracterisait.
( II faut que j'emploie bien le pen de temps qui me
reste ,,disait-il. Et, en effet, il I'employa si bien qu'il
succbmba en travaillant. La veille de sa mort avait
-ti une journie trbs occupee. Beaucoup de ses correspondants ont reca apres sa mort des lettres dat6es de
ce jour,dans lesquelles il parlait surtout de sa mort
prochaine. A un Vicaire apostolique, il disait : (( Donnez-moi votre b6endiction, Monseigneur, car je crois
que ce sera la derniire. a Aussi, quelques instantsavant de mourir, it avouait v qu'il avait trop travaill6
aujourd'hui n. En lui s'est done realisbe la maxime de
saint Vincent : u La mort qui nous surprend les armes
a la main, pour Ie service de Dieu, est la plus glorieuse et la plus desirable ,,et cette autre-: c Bienheureux ceux qui consomment leur vie pour le service de
Dieu. a
Pour avoir une idee des vertus qui ont fait l'admiration de ceux qui l'ont connu, on pourrait les classer
sous trois titres :
L'HUnOM

DE DEVOIR. -

LE PRETas

DE LA MISSION.

LE VISITEUR.

I. L'komme de devoir. -- N'est-ce pas- celui qui, le
devoir une fois conniu, le veut de toute l'6nergie de
son ame et s'applique a [le remplir avec la perfection
dont it est capable, "malgrt les reclamations de la
nature, malgre les obstacles qui se rencontrent? Cette
<caracteristique semble se rencontrer dans les diverses
conditions oh s'est trouv6 notre regrette Visiteur.
Jeune homme, il aimait 1'ttude et s'y appliquait
avec ardeur. 11 a racont6 lui-mene qu' I'epoquie de
la preparation du baccalaureat, dans le disir de
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reussir, il prenait le matin sur son sommeil un temps
pour etudier d&s l'aurore. Mais craignant d'etre vaincu
par le sommeil, il usait alors d'un stratagime. Tenant
son livre d'une main, il prenait de 1'autre un soulier
pour que, celui-ci venant a tomber, le bruit le riveillat.
Arriv6 a Paris avec le d6sir de travailler A sa perfection, il avoua que quelques exemples moins parfaits
l'avaient un pen 6tonni, mais sans le faire devier de

la ligne qu'il s'etait trac6e. Au seminaire interne, a
cause du changement de directeur, il se trouva dans
des conditions'assez diffciles; les uns, par affection,
manifestant leurs preferences pour 1'ancien directeur,
les autres pour le nouveau. Lui fut toujours, comme
il le disait, pour a 1'autorite-n, et il s'y tint, malgr6
bien des petites miseres qa'il eut a subir i cause de
cela.
Pendant son sejour a Paris, il avait donne a ses

superieurs de tels exemples de vertu et de r6gularit6,
qu'apres sa pr&trise, ii fut nomm6 sous-directeur du
seminaire interne. It n'y resta que quelques mois,
-aprýs lesquels il fut envoy6 au grand seminaire de
Saint-Flour, ob manquait un professeur.
II y enseigna la philosophie pendant deux ans,
apres lesquels, un jeune confrere arrivant comme
directeur avec une reputation de savant, - il 6tait
bachelier en theologie, - M. Guilloux pria M. Ie Sup&rieur de donner la classe de theologie dogmatique an
nouvel arrivant, disant qu'il la ferait beaucoup mieux
que lui et que, pour lui, il garderait bien volontiers la
philosophie. Son d6sir n'6tant pas exauce, il fit, par
ob6issance, le cours de theologie dogmatique.
Elevi par les Sulpiciens, il avait grandement appricik
leur ceuvre des grands s6minaires, et, entrant i SaintLazare, ses gofts et ses aspirations le portaient it se
devouer i la formation des jeunes clercs. Jusqu'alors
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ses d6sirs avaient Wte rialises et il s'itait donne de
tout coeur A cette sublime mission. Mais, ayant kt6
disign6 pour la Chine an moment ou ii n'y pensait
plus, ii se montra aussit6t I'homme du devoir et de
l'obeissance, il partit dans la disposition de continuer
a ne rien demander ni rien refuser ».
II eut pour compagnons de voyage deux confreres:
MM. Festa et Watson. Comme celui-ci etait anglais,
ce fut pour M. Guilloux, toujours avide de ne pas
perdre son temps, une occcasion de se perfectionner
en anglais. Il y acquit, en effet, par la suite, une perfection qui lui,fut tres utile dans les diverses conditions ou il se trouva et qui lui valut souvent les eloges
des gens de langue anglaise.
Arrive a P6kin, il se mit avec la m&me ardeur A
l'6tude du chinois. Le savoir parfaitement, ce fut son
but, et il en prit les moyens. II a raconte souvent,
pour 'utilit6 des nouveaux venus, qu'il avait exig6 de
son maitre chinois qu'il ne se contentit pas d'un A peu
prbs pour la prononciation, mais qu'il le reprit autant
de fois qu'il serait necessaire pour que cette prononciation fHt parfaite. Non seulement il apprit par cceur
le catichisme chinois, mais aussi beaucoup de passages
des cc Quatre Livres n.
Un jour meme, ii voulut, a la facon des 6elves
chinois, reciter par coeur A son maitre un des Quatre
Livres. La recitation fut faite sans accroc et il s'attendait A des eloges. Mais le maitre, qui l'avait ecoute
tranquillement jusqu'au bout, lui dit : K On n'appelle
pas cela savoir. ,) C'est que, dit-il, dans la preoccupation de bien diviser les membres de phrases et de
bien prononcer, je n'avais pas eu la volubilit6 que
mettent dans leurs recitations les jeunes eleves. »
Envoy6 d'abord en mission, M. Guilloux fut place
ensuite A Tien-tsiii pour enseigner les 6elments aux
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enfants europ.ens de la Concession. La encore il mit

son plaisir en son devoir et accomplit cette tache
jusqu'a I'arrivie des Freres Maristes qui prirent la
direction du college.

Durant 1'espace de cinq ans, 1889-1894, M. Guilloux
fut charge de divers postes de missions, puis rappel6
A Tien-tsin pour y occuper le poste important de pro:areur et de directeur de district qu'il garda jusqu'a
la fin de 19oo. Partout et toujours il se montra vraiment tout A tous; d6vou6 et d6f6rent, il s'acquit
l'estime de tous, et, autant qu'il le put, chercha A procurer la gloire de Dieu par une vigoureuse impulsion
donnee.- la propagation de la foi, I'amelioration des
chretiens et la beaut6 du culte. Mais qui dira les
-peines qu'il se donna pendant le siege des Boxeurs
pour proteger les chr6tiens r6fugi6s et assurer A tous
les secours dont ils avaient besoin?
Ce ne fut qu'apres cette persecution, c'est-A-dire
aprts l'avoir perfectionne par l'experience des besoins
des missions et par beaucoup de tribulations, que le.
bon Dieu lui donna, par la voix de Mgr Favier, ce
qui semblait avoir toujours 6t6 sa vocation : la double
direction du grand et du petit Siminaire de P6kin,
avec la qualit6 de Vicaire g6n6ral et l'office de directeur des Josephines.
Malgr6 ces nombreuses et importantes occupations,
M. Guilloux trouva le temps de composer un Compendium, substantiel et clair, des c6ermonies de la messe,
et aussi de rassembler des notes pour un Commentaire
des Facult6s du Vicariat de PMkin.
Au seminaire de P6kin, M. Guilloux se sentit dans
son 616ment et donna aux 6tudes et A la pi6et une
vive impulsion. Aimant ses 6elves, il en etait aime, et,
soit dit A la louange du directeur et de 1'ancien 6lve,
F'un d'eux lui 4crivait quelques jours avant sa mort

-

848 -

a que, depais sa premiere messe, if n'avait passe aucnu
jour sans pronowcer son nom au c Memento ».
Quand M. le Supirieur geniral le nomma, en 1go5,
procureur de Shanghai et en meme temps Visiteur des
Lazaristes et directeur des Filles de la Charit6,
M. Guilloax Cproava une grande peine. C'etait, en
effet, 'obligation de rompre avec tout.un passe pour
se former a uae.nouvelle vie, un nonveau climat, une
nouvelle langue, etc.
Selon sa co.tume, il se mit vaillamment a sa tichesans s'attarder a des regrets inutiles. Mais si 'utilit6
de la vie est basie surie sacrifice, it n'est pas etonnant
que, pendant toute cette p6riode si importante ,de savie, M. Guilloux ait fait tant de bien.
Procureur, it n'aimait pas les comptes ni les questions mativielles, mais nous savons qu'il sut. s'en
occuper avec fruit. C'est lui qui transporta de la Concession, od efle se trouvait a 1'etroit, la Procure de
Shanghai sur un terrain plus eloign6, mais plus tran-quille. Et quand, par une d6cision des Supbrieurs,
cet office de procureur _fut s&par6 de la charge de
Visiteur, on ne le vit jamais seenquirir des affaires de
la procure. Quand on lui en parlait, il n'attachait
aucune importance . ce qu'on Iti disait. a On dirait
que la chose ne vous touche pas ), lui disait-on. " Si,

la chose m'interesse, mais ce n'est plus mon devoir. ,
II. P7rtre de la Mission. -

t

C'est une belle figure

sacerdotale qui disparait ,, a-t-on dit a la mort de
M. Guilleax. En effet, iI fut vraiment pr&tre et partout
se montra un modele de pr&tre et an vrai fils de
saint Vincent. Inspice- et fac secundam exemplar. Ce
mot de la sainte scriture, M. Guillux I'avait fait sien
et s'est toujours efforce de te realiser. L'exemplaire,
a n'en pas douter, e'est le Christ, mais spicialement
le Christ tel que nos Rgltes nous le -repr6sentent :.
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prytre, missionnaire et formateur de pretres, celui
dont par vocation nous continuons la Mission, celui,
par cons6quent, dont nous devons reproduire, non
seulement les actions, mais aussi les vertus. Sacerdos
.-alter Christus, M. Guilloux le fut par le don total de
sa vie aux oeuvres de sa vocation, surtout a 1'ceuvre
de la formation du clerg6, a laquelle Dieu 1'avait
pr6destin6. II s'appliquait a calquer les vertus les plus
sacerdotales de j6sus, si l'on peut ainsi dire, afin de
..mieux former ces vertus dans ses clercs, et c'est ainsi
qu'il fut rellement un module merveilleux et un
stimulant.
Parmi ces vertus on remarquait d'abord sa grande
pi6t6. Que M. GuiUloux se soit fait un devoir de faire,
-comme .notre Rgle le demande, ses exercices spirituels avec un tris grand soin et de les faire passer
.avant-tout le xeste, cela ne fait aucun doute pour
personne. II suffit de voir Ia r6gularitA qu'il a toujours
-se trouver aux exercices de la Communaut6,
mise
celle qu'il mettait a faire, a heure d6terminee,
plusieurs fois dans la journ6e, des visites au SaintSacrement; et ceux qui, le matin, se rendaient chez
ui, le trouvaient invariablement agenouill A son
prie-Dieu pour la lecture du Nouveau Testament, ou
-occupi A faire sa lecture spirituelle avant de comSmencer ses travaux. Pietasad omnia uilis est, M. Guilloux en paraissait pleinement et pratiquement convaincu; eUe l'est surtout lorsqu'il s'agit de devenir
fojrmot gregis, I'exemplaire des futurs ministres de Dieu,
de ceux qui seront Jes religieux de Dieu. Cette piete
se mianifstait principalerment a la ce'~bration .de la
sainte Messe. II y .tait comme un ange de Dieu,
.absorb6 par sa fonction. Quelle dignite, quel recueillement, quele application! A C'6tait, adit un etudiant,
une faveur divine de pouvoir servir une messe si
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saintement cleIbrie. " Mais cette piet& n'avait rien
d'exag6r6, elle Etait, au contraire, bien regl6e; ainsi,
apres avoir dit sa messe sans precipitation, mais aussi
sans lenteur, on le voyait, en commenjant son action
de grAces, tirer sa montre, puis se livrer pieusement A
cette sainte action, qu'il terminait A heure fixe.
Le breviaire, comme il le disait devotement! Ce ne
fut que depuis sa derniere maladie qu'il s'exempta de
l'office en commun, parce que cette r6citation A haute
voix lui 6tait devenue impossible. II le disait cependant habituellement i la chapelle, souvent a genoux,
mais Loujours dans une attitude si respectueuse qu'elle
impressionnait. A l'exemple il joignit souvent les
recommandations, insistant sur le recueillement, la
gravit6, la prononciation correcte de chaque mot, la
pause requise, en un mot, sur toutes les marques d'une
vraie pi6et dans I'accomplissement du devoir de la
priAre publique.
A 'exemple de saint Vincent, il avait une grande
d6votion a la sainte Vierge. Tous les jours il faisait
une visite speciale A son autel, recitait en son honneur, chaque jour, plusieurs chapelets, et cela avec
beaucoup de piete, car on l'a entendu dire dans sa
derniere maladie : ( Je ne parviens plus A reciter mon
chapelet sans distraction, tellement je me sens mal. ,
Aussi ne pouvait-il supporter qu'on le r6citat d'un air
distrait en se promenant dans le jardin.
Bien 6difiante aussi fut sa d6votion envers le Sacr6Caeur de Jesus. C'ktait a Lui qu'il s'adressait dans ses
difficult6s; c'itait devant cet autel qu'il faisait ses
meditations de retraite. Fiddle A faire le mois du
Sacr&-Coeur, il disposait lui-m6me quelques petits
livres pour faciliter ce pieux exercice aux jeunes gens.
II1 fut, de m6me, fiddle, chaque vendredi, A faire
l'exercice du Chemin de la Croix, s'astreignant
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jusqu'a la fin de sa vie, malgr6 1'oppression qu'il en
ressentait et la difficult6 de se relever, A s'agenouiller
et A baiser la terre, a chaque station, comme le plus
fervent s6minariste.
Zelus domus tue comedit me. Comme saint Vincent,
h6ritier de son esprit, M. Guilloux 6tait vraiment
devore du zble de la maison de Dieu, toujours il en
aima et procura, autant qu'il le put, la beaut6. C'est lui
qui fit construire au s6minaire de Kashing cette
chapelle si recueillie qui impressionne favorablement
tous ceux qui y entrent pour la premiire fois, le bon
Dieu ayant mis A sa disposition un architecte qui sut
interpreter sa pi6te. II l'orna des statues chores a tous
les enfants de saint Vincent, et il les voulut belles
R pour qu'elles inspirassent la devotion D. En cela, il
se rencontrait avec la donatrice de la statue de la
Vierge Immaculie. N'ayant pas pu realiser son
dessein de son vivant, a son lit de mort elle en recommandait F'achat en disant : , Surtout, qu'elle soit
belle. , II y ajouta une statue de saint Francois de
Sales, afin qu'ayant sous les yeux, en saint Vincent, le
modele de l'humilite et de la charit6, nous ayons aussi
le modele de la douceur en meme temps que le mqdele
de l'6tudiant, ce qu'il nous rappela le jour de la
ben6diction de cette statue et plusieurs fois depuis
Sen commentant la parole 6crite sur le livre que tient
le saint docteur : « Je me soucierais peu d'&tre savant,
si je ne devenais un saint. »
II a aim6 la beaut6 du culte et s'appliqua toujours A
accomplir lui-meme et a exiger des autres qu'ils
accomplissent avec perfection les c6remonies. Nos
fetes religieuses lui 6taient tres chores. Oblig6 souvent de s'absenter, il ,faisait tout son possible pour
revenir a Kashing afin d'y participer, et,quand il ne le
pouvait pas, une lettre venait nous dire son regret et

-

852 -

aussi son union avec nous. Habitu6 de bonne heure
aux cir6monies de i'Vtglise (il avait tE c6r6mnoniaire a

Saint-Lazare), il ne negligeait pas de se tenir au
courant des prescriptions de la liturgie. Il relisait les
ce•rmonies pour les f&tes spciales, pr6parait chaque
fois ce qu'il avait a chanter ou a lire; .et quand i1 6tait
au chceur, il- s'astreignait i en observer scrapuleusement les moindres mouvements. L'ige I'ayant un jour
emp&che de s'y conformer aussi rapideament que le
son des signaux l'indiquait, il en demanda'publiquement pardon en r&cration. On comprend d&s los
que, malgr6 ses occupations aombreuses, il ne voulit
jamais se permettre de dire son brbviaire pendant les
chants liturgiques. (( Faisons bien les affaires du boa
Diea, disait-il, comme saint Vincent, et ir fera les
n6tres. ,
Aver quel ztle ii faisait les instructions lors des
ordinations, avec quelte coavictikn il parlait de
l'importance des ordres minenus, du soin que les
ordinands devaient prendre A s'exercer aux vertus
propres de leur orde. II1s'etait r6serv6 le soin de
former les futurs pr6tres aux cr•nomues de la messe.
Quelques mois a-vant sa mort, it s'etait encore donan
cette consolation, mais la maladie ne lui permit pas,
cette foisd'achever son ceavre.
De li-on pent conclure quel etait son esprit de foi.
En ceia aussi il ktait aa digne disciple de notre saint
Fondateur. Comme lui, ii avait ke recueillegment habituel; commoe lni, d aimait a se poser cette question :
4 QueA
ferait Notre-Seignear? P Et c'est sans doute
d'aprbs les donnees fouanies par cette prise de contact
avec Ie surnatnrel qu'il accomplissait sa charge.
L'esprit de foi p6n&trait son Ame et transpirait d'elle,
accomplissant .ainsi ce qu'on dit du boa pretre : a II
donne de son trop-plein.,
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Lapauvreti de M. Guilloux n'itait pas moins admirable. Tout en recommandant la d6cence quiconvient
a u ecclisiastique, chose a laquelle il tenait pour lui
et pour les autres, il pratiquait la pauvrete de saint
Vmcent. ( Ni trou, ni tache ,, mais des vetements
paMvres, verdis. meme arI le temps. 11 avait le talent
de les a faire durer , longtemps, et, sans doute pour
inspi-er l'esprit de pauvrete, il lui arrivait quelquefois de rappeler l'origine de tel v6tement; il remontait souvent a une date 6loign6e. Combien de fois
s'ileva-t-il Contre la mo•daniti dans I'habillement!
II aimait a citer les paroles de saint Vincent nous
inculquant la paurvete. Oh! comme cela lui sortait
du cceur, avec quelle conviction il nous citait des traits
qu'il avait eus sons les yeux !
Cet amour, de la pauvret6 venait cbez lui de desir
d' imites Notre-Seigneur, de 1'aour de sa vocation,
de son esprit de simplicit6, mais aussi de sa charit6.
S'il. refusait longtewps de faire une d6pense, c'etait
parce qu'il savait que la charite et le zale des missionnaires sont souvent mis i l'6preuve, faute de ressources,
et lui, qui &tait
si content de dormer poor les- oeuvres,

voulai.t coag
oaiser pour donner davantage. II a tIimimae raconte, I ce sujet, ua trait qui le peint bies.
Dans an de ses voyages, il avait une fois entre les.
mains une geographie de la Chine, qui plut beaucoup
a un voyager. Celui-ci lui demanda de la lui preter,
promettant de la rendre. Plus tard, ne voyant pas
revenir ce livre, M. Guilloux le lui redemanda, disant
qae, s'il aiait 6t& dans la pauvrete, it Ie 1,i asrait
voloatiers donni, mais que, le sachant dans laisance,
sa conscience ne lui permettait pas de prendre, pour
lui faire ptaisir, sar Fargent qu'il devait aux bunnes
euvres. Ce monsieur compcit et, avec une bonne lettre
de remerciements, lui envoya, an lieu du livre djij
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ditirior6, beaucoup plus qu'il ne fallait pour en
acheter un autre.
Pauvre, il 1'etait dans ses voyages, d6pensant le
moins possible, ne craignant pas pour cela de s'imposer des fatigues. C'est ainsi qu'il se melait, lorsqu'il
voyageait seul,aux pauvres Chinois, et on le vit mnme,
souvent extinu6 de fatigue par une assez forte chaleur, rentrer a pied au s6minaire, alors qu'il aurait pa
prendre une petite voiture. II ne le fit que quand ses
forces le trahirent.
Pauvre, il l'Ftait dans son ameublement. Sa chambre 6tait d'une grande simplicit6 et rappelait celle de
saint Vincent, mais dans cette simplicit6 regnait un
ordre parfait, qu'il assurait toujours .lui-meme. La
moustiquaire au lit, d'un usage courant dans ce pays,
lui semblait un luxe pour lui et it ne s'en servait pas.
II avait un simple fauteuil pour ceux qui venaient lui
parler, mais il passait ses journees au bureau sur une
pauvre chaise. Par amour pour la pauvrete, il n'accepta
un poele dans sa chambre que lorsque sa sant6 le
Srclama imperieusement.
La pauvret6 n'est vraie en nous que quand elle nous
donne l'occasion de souffrir quelque incommodite, de
nous mortifier. Nous avons vu qu'elle fut souvent
pour M. Guilloux un moyen de pratiquer la mortification. Cette vcrtu de mortification, il la pratiqua en
tout; on peut dire que,selon le conseil de saint Paul,
a il porta dans tout son corps la mortification de
Jesus-Christ n. Ses yeux 6taient mortifies par une
remarquable modestie. Ce fut peut-&tre en recompense
de cette grande modestie que les yeux de M. le Visiteur
n'eurent pas besoin d'.tre clos par des mains filiales.
II aimait t fermer A moiti6 les yeux lorsqu'on lui
parlait des choses de l'Ame; sans doute regardait-il
J6sus pour savoir ce qu'il avait a dire 9u,. faire en
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cette circonstance; il ne les levait que pour faire passer
sa conviction dans 1'me de son interlocuteur.
Sa laogue etait mortifiee dans les conversations, oh

il s'6tudiait i 6tre aimable, discret, charitable.
Tout son corps 6tait mortifi6 par I'assujettissement
i la vie r6guliere,dont il 6tait un modele parfait, par
un maintien et une d6marche qui reellement n'avaient
a rien que de grave, de mod6r6 et de religieux ,. Quel
empire il avait acquis sur son corps, qui lui 6tait un
bon serviteur!
III. Le Visiteur. - II est permis de conclure que
toutes les vertus sacerdotales qui ont brill en M. Guilloux ont fait de lui un Sup6rieur et un Visiteur
modele, aim6 de Dieu et des hommes, et que Dieu a
bhni dans toutes ses oeuvres. Cependant l'exercice de
ces hautes fonctions lui a donn6 l'occasion d'en pratiquer d'autres encore.
tlev en dignit6, il sut toujours rester humble,
modeste et simple. Alors que tous avaient une tres
grande confiance en lui, qu'ils reconnaissaient et
louaient sa prudence, sa discretion, son esprit surnaturel, son intelligence des affaires et des ames, il 6tait
le seul a se reconnaitre incapable et au-dessous de sa
tiche. Nous savons que plusieurs fois il representa
cette incapacit6 pr6tendue a ses Superieurs et que son
desir eit &t ccd'aller finir ses jours dans la plus
petite paroisse du vicariat de PMkin n.

Humble et simple, il eut toujours en horreur la singularit6 et les exceptions. Aussi c'est peut-6tre par sa
r6gularite qu'it brilla le plus. C'etait la regle vivante.
II faisait tout parfaitement, il avait ainsi le droit de
l'exiger d'autrui, plus d'exemple que de parole. II ne
n6gligeait point les details. Quels ne furent pas ses
efforts pour obtenir de tous une exactitude de prononciation et d'accentuation du latin cca la romaine !

-

856 -

II1a racont6 lui-mname que, pour s'y habituer et donner
A la maison de Kashing le bon exemple en cela, ii
s'appliqua, pendant tout le cours d'une visite qu'il fit
au Kiang-Si, A riciter le briviaire A mi-voix selon la
reforme demand6e. Pour obtenir un meilleur r6sultat,
il composa un petit ouvrage sur ce sujet et le distribua
a tous.
D'une grande simplicit6, ii se melait volontiers aux
jeunes gens. 1les visitait souvent en recr4ation, savait
plaisanter et raconter des histoires des missions. Les
visites qu'ils lui faisaient aux grandes f&tes 6taient
pour lai uwe occasion bien inconsciente de r6v61er son
aimable simplicit. 11 est probable que Dieu lui donna
cette vertu A un tel degr6 a cause de sa grande devotion a J6sus-Enfant et Jisus-Hostie. II faisait part
de son admiration pour la 9 Petite voie d'enfance a
qu'il avait gofit6e durant sa derniere maladie.
Dans l'administration de la province, M. Guilloux
sut unir heureusement Ie fortiter et suaviter de toute

bonne conduite. Homrae de devoir et de principes, il
4tait'droit et inflexible quant aux principes et a la
fin, mais cette fermet6 &taittempiree par une grande
douceur dans les moyens, par une grande dblicatesse
envers les personnes et une grande discr6tion qui
lui faisait demander d'un chacun ce qu'il pouvait
donner.
Enfin la bont4, une bonte qui allait toujours en se
perfectionnant; c'est ainsi que le constatait un confrere, qui lui disait naivement: a Monsieur le Visiteur,
vous etes comme le bon vin qui s'am6liore a mesure
qu'il vieillit. , De cette bonti, tous ceux qui I'ont
approchd ont 4prouve les effets, mais les 6tudiants
de Kashing surtout en ont 6t6 les heureux ben6ficiaires. 11 se montra pour eux an veritable phre,
aimant, comme on I'a dit, a se trouver avec eux, leur
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faisant part des 6uvnemeats qu'il pouvait leur communiquer et qu'il savait devoir leur faire plaisir, leur
annonqant son depart, et, A son retour, leur annongant
ce qui pouvait .les interesser. Les corrections qu'il
avait 4 faire 6taient aussi fermes que douces, et on
sentait plus I'excuae que I'accusation. Les encouragements qu'il savait donner a l'occasion 6taient pleins
de tendresse paternelle, la compassion qu'il manifestait 6tait si profonde qu'elle remplacait les meilleures raisons, Avec tousil
Atait d'une grande affabilit.,
mais il avait un art tout special pour la manifester
envers les h6tes de la maison de Kashing, 6trangers
ou confreres.
La plus belle preuve des qualites de notre v6n6re
Visiteur, ce sent les t 6 rmoignages de respectueuse
affection et de filiale reconnaissance venus de toutes
les maisons de la Province et la douleur qu'a caus6e.
a tous la nouvelle de sa mort. Bien certainement nous
faisons tous n6tre cette parole d'un confr.ere : c Voilk
comment je voudrais avoir v&cu ma vie de pretre et
de missionnaire. )
LE BULLETIN CATHOLIQUE DE P9KIN.

Jubili ipiscopal de Mgr farlin. - Mgr Jarlin avait
formellement d6fendu que 'on fit aucune solennit6
pour son jubil6 6piscopal.
Mais le'Del6gue apostolique vint annoncer que le
Souverain Pontife avait exp6di6 un bref et le cardinal
van Rossum une lettre de felicitation.
Voici le bref du Souverain Poutife:
A notre Vdndrable Frire Stanislas, iveque titulaire de
Pharbetus, e- vicaire Aiastolique de PCkin.
PIE XI, PAPE,

Vndirable Frbre, salWt et bdnddiction apostofique. - Le
Souverain Pontife doit poursuivre duane sorte d'amour partt
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culier ceux qui travaillent a promouvoir loeuvre sainte des
missions chez les nations lointaines, parce que, par des travaux de toutes sortes et parfois parmi les dangers, ils contribuent a accomplir ce rble, le plus noble de tous, que le
Seigneur Jesus, sur le point de remontet au Ciel, a livre k
ses disciples par ces paroles : Alles, enseignez toutes les
nations. Par la vous comprendrez facilement, Ve.nrable
Frere, combien joyeusement nous avons recu la nouvelle
que vous allez c6lebrer prochainement, la vingt-cinquieme
annie depuis votre 6Clvation k l'honneur de I'6piscopat;
parce que cet 6venement nous donne l'occasion, non seulemeat de manifester notre excellente opinion k votre sujet,
mais aussi de vous temoigner notre tres paternelle bienveillance. En effet, nous n'ignorons pas avec quelle apostolique
ardeur de foi, durant tant d'annaes, vous avez travaill la-bas
au saint 6ternel des ames. C'est done h bon droit que tons
ceux qui sont les t6moins de votre remarquable vertu, et
particuli:rement vos confreres,qui ont tant d'affection pour
vous, vous f6licitent cordialement de Pheureux edvnement
en vous faisant les meilleurs souhaits. Pour nous, nous ajoutons nos propres vceux a ceux des v6tres, comme pour les
couronner; nous demandons spdcialement a Dieu qu'il
fMconde de la rosde de sa grace le champ confi6 k votre sollicitude, qu'il veuille bien vous rejouir toujours de ses consolations, dans 1'espirance de 1'6ternelle recompense. En
attendant, que la Benediction Apostolique vous attire les
dons celestes ! Nous la donnons tres affectueusement k Vous,
dans le Seigneur, Venerable Frere, et a tous ceux qui sont
confids a votre vigilance.
Donne6
Rome t,
Saint-Pierre, le 2o avril de I'an 1925, la
quatribme annee de-notre Pontificat.
PIE XI, PAPE.

Ajoutons que depuis Igoo, date de 1'l6ection de
Mgr Jarlin comme coadjuteur de Mgr Favier, I'accroissement total des chretiens a 6t6 de 362 ooo au Tchely.
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO.
- Mars-avril 1925.

Prix d'une vocation. -' Une jeune fille 6tait venue
chez nos vierges soeurs indigenes, moins poussee par
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le besoin que par le disir d'apprendre a travailler.
Fille unique, elle avait 6t6 un peu gAt6e par ses
parents, ce qui l'avait rendue volontaire et opiniatre.
Elle avait ktudii quelques ann6es & l'6cole normale
au moment oh elle d6sira venir chez nous. En cela
comme en toutes choses, elle obtint facilement la permission de ses parents. Chez nos sceurs, on n'apprend
pas seulement a travailler : on y apprend encore mieux
notre sainte religion et nos prieres. L'intelligence
vive et droite de cette jeune paienne comprit vite la
fausseth du paganisme et la beaute de notre sainte
religion, ainsi que la v6rit6 de notre doctrine. Peu a
peu, elle me demanda et me supplia de la baptiser.
Mais je n'6tais pas aussi facile que ses parents a faire
sa volont6. a Etes-vous maribe? - Non, je ne suis que
fancee a un paien, mais je ferai rompre les fianqailles,
car je veux me faire smeur. - Oh! oh! lui dis-je, doucement! ca ne va pas si facilement que cela. - Vous
le verrez, Prre I - Eh bien! commencez d'abord par
convertir vos parents, puis nous verrons si nous pouvons vous baptiser. n Le dimanche suivant, elle arriva
a I'6glise avec sa m6re; elle la conduisit au catechisme
et lui enseigna les prieres. Son pere travaillait dans
une autre ville, mais il lui donna par lettre la permission de se faire baptiser. « Et son fiance, qu'en
pense-t-il? » demandai-je a la mere, qui sans cesse
me demandait le bapteme pour sa fille. i II la laisse
libre, non seulement pour le bapt&me, mais meme
pour le mariage. )) Tout intrigue, je fis une enqu&te.
4( Que voulez-vous, r6pondit le phre d* fiance, cette
fille est vertueuse,bonne et intelligente et, a cause de
cela, je serais tres heureux si.elle voulait se marier
avec mon fils. Mais elle a de la volonte, et si elle ne
le veut pas, c'est peine perdue de s'y opposer. Si elle
refuse, parce que- nous sommes paiens, toute ma

famille
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se fera chritienne. n J'en conclus,

qu'em

siret6 de conscience, je pouvais commencer par baptiser la fille. Le jour da bapteem m me, elte me
demanda d'aller a Ningpo pour se faire vierge.

< Commencez par convertir vos parents ,, 6tait ma
reponse. La mere, quoique regulibrement amenre a

l'6glise et as cat6chisme, montra trxs peu d'ardeur.
Quand, apres une annee, elle me demanda le bapt&me,
je le differai encore toute une annee. Puis, n'osant
plus tarder davantage, je la baptisai. Immediatement,
&atrereligieuse.
sa fille me demanda de nouveau
( Et votre pere? n demandai-je. Elle 6crivit alors une
lettre a son pere pour lui demander la permission.
Elle requt une rCponse favorable. La-dessus, aid6e
par sa mere, elle comm'enqa I faire ses pr6paratifs.
Tout allait bien jusqu'a la veilie du depart, quand sa
grand'mbre, paienne enragee, menaga de se jeter
dans l'eau i c6ti dt bateat, si sa petite-fille osait
partir pour Ningpo. Le lendemain matin, la vieille
s'acc=ocha '1 a fille, quand celle-ci sortit de la maison.
La jeunesse, plus forte'et plus agile, aurait sans doute
ea Ia victoire, si, au moment critique, la mire n'avait
pas pret6 main-forte i la vieillesse.
Ce n'est alors que j'appris la vraie situation. La
mere ne s'6tait faite chr6tienne que dans l'espoir de
retenir sa fille. Pere et mere n'avaient ose s'opposer
an depart dans la crainte de le rendre encore plus
certain. Ils avaient juge plus prudent de compter sur
la voix de la nature, car leur fille, qui n'avait jamais
quitt6, pas meme pour nrr seul jour, ni sa famille, ni
son pays, sentirait bien, an moment de la separation,
son coeur - defaillir. De ce moment de la faiblesse
humaine, quand sa fille devrait quitter tout pour
commencer une vie de sacrifice, la pauvre mkre avait
esper6 profiter pour se jeter anx pieds de sa fille et
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Ja supplier de ne pas la quitter. C'est ce qu'elle fit.
Mais la future seur ripondit que, puisque Notre-Seigneur n'avait pas h6sit6 B sacrifier sa vie pour nous,
il serait indigne d'elle de ne pas votloix sacrifier
quelque chose pour lui. La mire, voyant alors qu'elle
s'6tait tromp&~, comprit qu'il n'y avait plus d'autre
moyen que de jeter le masque. C'est alors qu'elle
s'accrocha avec la grand'm&re aux habits de sa fille,
qui fut ainsi oblig6e de rester a la maison, oi elle
4tait surveill6e. D'urgence, la mere fit appeler IT le
pere, mais, avant qu'il pft arriver, la fille profita d'un
moment favorable pour s'6chapper vers le petit
vapeur, qui 1'emporta a Haimen. II sembla alors qu'un
d~mon s'empara de la m&e, qui vomit un torrent de
blasphemes et de calomnies contre la religion. Ce
jour m&me, arriva son mari, qui se joignit a elle. Sur
leurs instances, nous t6l6graphiimes a la mission de
Haimen pour emp&her le d6part -de la fille pour
Ningpo. Apres quoi, pire, r&re et grand'mere partirent a leur tour pourHaimen, oh, avec des promesses
et des larmes, ils prierent la fille de retarder son
-<lpart. Elle comprit le piege et ne s'y laissa pas
prendre,. Mais le pretre de Haimen, voyant l'impossibiliti pour elle d'ftre retue &Ningpo dans de pareilles
<onditions, lai conseilla de retourner avec ses parents.
De retour a la maison, le p&re essaya de raisonner
avec sa fille, lui fit toutes sortes de propositions, mais
sans aucun rxsultat. Irrith de cette fermet6, il prit
une bfche de bois au foyer et, jetant sa fille par
terre, lui donna nue rude bastonnade. Ni les cris, ni
les coups n'avaient le moindre succes auprbs de la
fille,et le pire, exasper& par ses vains efforts, r6pita,
chaque soir, la mnme scene, de sorte que les contusions s'ajouthrent aux contusions sur le dos de la
petite heroine. Les voisins paiens essayerent en vain
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de calmer cette haine feroce et ne cachbrent devant
personne leur admiration pour cette jeune fille, si
pieuse, laborieuse et ob6issante en tout ce qui n'etait
pas contraire a la voix du bon Dieu. Je passe sous
silence toutes les propositions, les unes pires que les
autres, que le pere fit a sa fille pour la faire renoncer
a sa-foi. Le samedi soir, c'est-a-dire une semaine apres
le commencement de ce martyre, le pere, apres une
nouvelle bastonnade, la menaca d'un traitement encore
plus dur si, le lendemain matin, elle osait aller a
l'6glise. Dimanche matin, pendant que son pere et sa
mere sommeillaient encore, tout doucement, sans
doute sous la vigilance de I'ange gardien de leur
courageuse fille, celle-ci s'6chappa de la maison et
arriva,avant six heures,A 1'eglise pour s'y confesser,
communier et entendre la sainte messe. Aprbs lasainte messe, elle me demanda pardon pour les injures
que ses parents s'etaient permises largement contre
moi, contre les religieuses et contre notre sainte religion en geniral : , Excusez-les, Pere, ils ne sent pas
si m6chants, mais ils ne comprennent pas notre sainte
religion, ni ne savent ce qu'ils disent. n En m6me
temps, elle me supplia delui permettre quand mime
d'aller 5 Ningpo. De mon cote, je )'encourageai h
patienter, a ne pas parler en ce moment de se faire
seur et a bien prier. Je 1'exhortai encore a retourner
bien vite chez elle pour s' 6 pargner un mauvais traitement. A son grand 6tonnement, son pere non seulement ne la battit pas, mais lui permit meme de
venir dorinavant a la messe, pourvu que ce _fit de
bonne heure. II l'excita encore a entrer dans un couvent de bonzesses, oia elle avait une tante. La fille
voulut d'abord feindre d'accepter cette proposition
pour avoir une occasion de s'&cbapper de chez elle et
ensuite r6aliser son projet, mais je le lui dbconseillai,
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lui disant que peu a peu ses parents comprendraient
mieux. En effet,je sus, par quelques amis, que le pere
commencait A rougir de sa conduite et il crut necessaire de 1'excuser en disant qu'un frere de sa femme,
petit chef militaite prts de Ningpo et soi-disant bien
an courant, I'avait renseign6 sur les pratiques abominables de la a religion etrangere ,. Il invita m&me ce
monsieur a venir mettre, avec des preuves en main, sa
fille a la raison. L'oncle, en effet, arriva, mais pour
trouver une petite tmule de sainte Catherine, qui,
apris l'avoir 6cout6 avec calme, reprit une A une ses
calomnies et en montra la sottise et l'inanit6 d'une
faCon si evidente que l'oncle n'eut qu'a rebrousser
chemin et que les parents comprirent 6galement qu'ils
avaient fait fausse route. Le pere meme, dans un bon
mouvement,vint offrir ses excuses chez nos religieuses.
Quant A la mere, la fille lui montra que, si son pere
trouvait une excuse dans son ignorance, pour elle,
qui itait baptis6e, elle etait inexcusable. c Desormais,
continua-t-elle, vous reciterez de nouveau avec moi
chaque soir. les prieres. , Tout curieux que cela
paraisse, elle eut gain de cause, et, les prieres du
soir finies, elle dit meme A sa mere encore A genoux :
t R6petez encore avec moi : Cceur Sacri de Jesus,
ayez piti6 de nous!
-Puis, elle fit dire par sa mere
trois fois : 4 Petite Therese, etc. y Et elle, chaque
fois, ajoutait: « Aidez-moi a me faire soeur du Purgatoire ». La petite The6rse doit avoir et6 un peu surprise d'un pareil stratagime, mais j'espere qu'elle y
apportera d'autant plus d'intiret A le faire aboutir.
Elle se fera complice. On voit que, si, du c6te des
parents, 1'attaque a ete souvent terrible, la defense n'a
pas manqu6 non plus d'energie. Ainsi, aprts chaque
nouvelle attaque, il y a de la part des parents une
p6riode de.decouragement pendant laquelle ils cher-
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chent d'autres voies pour detourner leur fille de son
projet, et, chaque fois aussi, apres une 6poque d'accalmie, une nouvelle tempete se leve. Pendant la derniere, le pere en rage jetait sa fille par terre et, en
dehors des coups, la tirait tant6t par les cheveux,
tant6t par la jambe, d'un bout de la cuisine a 1'autre,
de telle fagon que son dos 6tait 6corche en plusieurs
endroits. Quelques jours apres, sans parler de cette
scene, elle me dit tout tranquiUement : ( J'espire
bient6t pouvoir entrer en communaut6, car mon pre
commence a comprendre que j'y tiens. ,
< Ce sont Ul des vocations qu'il nous faut, me disait
la superieure. Avec des sceurs pareilles, on peut
obtenir tout ce qu'on veut. , Sans doute, des filles de
cette trempe sont des exceptions; pourtant, ce n'est
pas un cas unique, mais toutes n'ont pas l'occasion
de montrer la meme fermete. Un traitement pareil ne
semble pas les effrayer. En effet, a peine nos filles de
'ouvroir avaient-elles entendu parler de la premiere
'bastonnade de leur compagne, que plusieurs se sentaient excitees plus que jamais a suivre son exemple.
Une d'elles, le soir meme. en parla a son pere paien,
qui, du coup, se mit en fureur, prit le catechisme que
la petite soeur de la postulante tenait dans ses mains
et le jeta an feu. La petite sanglota de voir d6vorer
son cat6chisme par les flammes, mais I'ainCe, prenant
sur son petit p6cule gagnie 1'ouvroir de quoi acheter
un nouveau catichisme, secha les larmes de sa petite
sceur, pendant qu'elle-m8me supporta gaillardement

le dur traitement que son pere lui infligea. La superieure, craignant de me creer des embarras, m'en
parla en pleurant : ( Que voulez-vous que j'y fasse, si
ces filles, contre la volont6 de leurs parents, veulent
devenir religieuses? Je vous assure que je ne leur en
ai pas parl1. - Je le sais bien, lui repondis-je, mais
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c'est le bon Dien et non pas vous qui les appelle. Ne
pleurez pas pour cela. Laissons-le faire : le bon Dieu,
s'il les vent, leur donnera bien les moyens de venir. ,
Sans doute, le bon Dieu, avant de les appeler d6efnitivement, vent d'abord leur montrer le prix d'une
vocation.
Theo. van OYEN.

La Lggioa d'homneur. - Une fois de plus la Mission
de Ningpo. vient de vivre un jour de gloire et de
bonheur. II y a dix-huit mQis, Mgr Reynaud, notre
vAnir6 vicaire apostolique,. tait promu chevalier de
P'Oxdre national de la LUgion d'honneur. Sans l'avoir
cherche, il s'entendait dire que durant les longues
annaes de son apostolat en; Chine, il avait bien m&rite
de son pays. Aujourd'hui, 24 mai, c'est. une de nos.
bonnes sceurs qui, -sans y avoir jamaas pens6, reooit
des reprisentants de la France en Chine ce solennel
temoignage de respectueuse admiration. Son unique
ambition, comme celle de toutes ses seurs, toujolrs
ce fut la charit6; son horizon n'aUait pas an dela de'
ses pauvres; ses-esperances,Diet seul pent les. combler.' MXais d'autres ont vu pour elle; d'autres ont en
pour elle des visees qu'elle n'a jamais connues. Et
c'est amisi qu'un beau jour du mois de mars elle requt
du ministre de France a P&kin notifeation de.sa nomination au grade de chevalier de la Ltgion d'honneur;
c'est ainsi que ce jour, 24 de mai, nous entendions.
proclamer,au nom de la France, par quelqu'an qui s'y
connait en valeur, que sceur Gilbert, sup6rieure des
Filles de la Chariti A Ningpo, par sa vie, par son:
ceuvre, par son travaiL de quarante-sept ans an milieu
des pauvres Chinois, par celui de ses compagnes, a
bien m6rit6 de sa patrie.
Ce jour du 24 Mai ftu ure f&te de famille : pas de

- '866 bruit ext6rieur, pas d'invitations an dehors pour rester dans les intentions de la Communaute; mais, par
contre,quelle delicieuse intimiti! M. le contre-amizal
Henri Frochot, commandant la division volante des
croiseurs, d6l1gu6 du ministre de la Marine, accompagn6 de son sous-cbef d'etat-major, M. le commandant de Cambourg, et de son aide-de-car•p, M. de Bon,
lieutenant de vaisseau,'tait venu presider la cer6monie. Et il le fit de telle sorte, avec tant de digniti, de
telles paroles d'admiration emue, d'affectueuse sympatbie, que l'on sentait, que l'on voyait, pour ainsi dire,
la France elle-m6me donner l'accolade A son enfant,
la Fille de la Charit6. M. Meyrier, consul de France
i Shanghai, toujours soucieux des intbr&ts sup&rieurs
qui lui sont confies, digne heritier de M. Wilden, son
predecesseur, dans son attachement & la cause des
Missions, avait tenu a venir avec Mme Meyrier dire a
soeur Gilbert et a ses compagnes combien il appr6cie
leur devouement.
L'Algol, qui, aux mauvais jours de septembre-octobre,
nous avait proteg6s, nous et nos r6fugiis,en montrant
discretement la gueule de ses canons et le pompon
rouge de seshommes, 6tait ancr6 dans notre port. II
arborait fibrement le pavilion du contre-amiral et nous
pretait, pour feter l'heroine du jour, le parrainage
de son commandant, I'amabilit, toujours jeune de ses
officiers, le concours empress6 de ses marins. Depuis
ce temps ne sont-ils pas,quelque peu ou meme beaucoup, de la famille de Ningpo?
Pourrions-nous ne pas mentionner, ne serait-ce que
pour lui dire un chaleureux-merci, la fanfare du JulesFerry, qui, par ses m6lodies suavement pieuses durant
la messe du dimanche, le brio de ses marches et surtout de la Marseillaise,faisait revivre dans nos ames,
d6saccoutumbesde ces belles choses, les 6motions artis-
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tiques et patriotiques des beaux jours d'antan ?
SNous 6tions donc en famille. Mais quand, a dix
heures precises, M. I'amiral et M. le consul, salues
d'une sonnerie de clairon, firent leur entree dans la
cour d'honneur de la maison Saint-Vincent, quel spectacle! En haut, bien haut, flottant au vent, les couleurs de France et de Chine, le pavois des oriflammes
et les faisceaux de drapeaux, les guirlandes de fleurs
et de verdure. Sous les arcades, sur le perron et la
terrasse de l'iglise, dans les parterres, aux galeries de
1'6tage, la foule compacte qfi veut voir, la foule des
curieux du dehors, la foule-sympathique des amis, la
foule bien-aim&e des pauvres : c'est la famille; tous
forment autour de soeur Gilbert un entourage d'affectueuse estime. Aux premieres places, groupees autour
de sceur Gilbert, qui porte allfgrement ses soixantedix-huit ans,les Filles de la Chariti de Shanghai avec
la sceur visitatrice et la sceur sup6rieure de l'h6pital
Sainte-Marie, les soeurs des deux maisons de Ningpo
et d'ailleurs, qui viennent prendre leur part, comme
pour en adoucir le fardeau, d'un honneur trop lourd
pour leur respectable ancienne. Ce sont ensuite les
missionnaires qui, plus d'une fois profitant des portes
grandes ouvertes, ont envoye en cette arche de salut
qu'est la maison Saint-Vincent les 6paves de la vie
rencontrees Cý et 1l le long des chemins de Chine. Ils
ont b6en6fciC des services : avec empressement ils saisissent I'occasion de dire leur merci. Puis MM. les
officiers et marins de l'Algol; enfin un peu partout la
famille da Malou, la vraie famille, celle-lM, de ma
sceur Gilbert, la famille aimbe de ses pauvres, depuis
le b6be, i peine ramen6 de nourrice, juste assez fort
pour tenir sur ses jambes et brandir son petit drapeau,
la marche tremblante dont elle a
jusqu'an vieillard
: c'est 11 sa famille, tous ces
jours
recueilli les vieux
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petits orphelins, ces infirmes, ces jeunes apprentis,
ces nouveaux ou anciens minages et leurs b6b6s, ces

malades de tout genre, ces infirmes de tout age, ces
bons vieux qui confinent a la tombe, c'est l sa grande

et belle famille, la cause de ses joies les plus vives,
l'objet de ses prioccupations constantes et parfois de
bien lourdes angoisses; famille intiressante an possible et combien aimee! Avec sa mere vendrable et
vindr6e, elle va 6tre a l'honneur.
M. Famiral alors, face a la recipiendiaire, procede
-

la c6rimonie. S'adressant a la soeur debout, de
quelques pas en avant 'des trois ligionnaires ses

t6moins, il prononce la formule : t Ma soeer Gilbert,
Fille de la Charit6, an nom du president de la RWpublique frangaise, en vertu des ponvoirs qui me sont
confids, je vous fais chevalier de l'Ordre national dela
Legion d'honneur. n I1 la touche du plat de son 6pbe,
6pingle sur sa poitrine la croix d'honnear et lui donne
Faccolade. Le clairon sonne; tons saluent.
Alors, apres cette magnifrque citation a I'ordre du
jour du pays de France; M. I'amiral, comme pour en
mieux priciser le sens et pour en eteudre la port6e,
en donne ce touchant commentaiTe, dont je ne puis
malheureusement pas citer le texte exact :
cSmeur Gilbert, Fille de la Charite,
(( Le gouvernement franqais m'a fait Thonneur de me
designer pour vous remettre. Ia croix de la Legion
d'honneur. Ce privilege revenait a M. le consula qui ne
mnen voudra pas, j'espfre, si mon age m'a fait donner
la pref&rence. Je l'en remercie et suis tris heureux

d'avoir kt6 choisi pour cette c&remonie. Tous les Francais qui m'entorrent sont heurenx coumme moi. II n'y
qui ne le soyez point. Votre
. que vous, ma Scenu,
humilite ne peut admettre ce geste de Ia France tout
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entire. Nous savons que vous ne conviendrez jamais
que vous I'avez mirit& Soyez sans crainte, ma Sceur,
et portez-la cette croix de la Legion d'honneur; por-

tez-la sur votre poitrine; elle y est bien plac6e!
-Oui, la France s'honore en vous dicorant, car, dans
l'Extrame-Orient, vous 1'avez fait grandir dans 1'estime et l'affection de tous, grands et petits. A l'heure
actuelle oi 1'on cherche tous les moyens possibles
pour &tablirla paix universelle, au milieu des que-relles, des divisions, des maux de toutes sortes, tandis
que m4me l'on s'entre-tue pour y arriver, vous avez, ma
Sceur, resolu la question par un moyen que votre Ordre
'emploie depuis pres de trois cents ans. C'est le secret
de votre charitY, de cette charite si delicate qui n'humnilie pas celui qui reroit, qui n'enorgueillit pas celui
qui donne, parce qu'elle a son fondement dans
l'amour. Ah! si 1'on pratiquait comme. vous et vos
il y a longsceurs cette vertu d'humilith et de charitA,
temps que le monde jouirait d'une paix universelle!
a Prs de ciaquante ans de Chine n'ont pas gpuis6
avotre courage; ni 1'6loignement, ni le climat, ni les
difficult6s de toutes sortes, rien n'a pu diminuer votre
.ele, pas mrae ce qui, humainement parlant,semblait
irrealisable pour vos charitables entreprises. Et c'est
pourquoi, ma Sceur, je suis heureux d'avoir honor6
votre personne et en vous toutes vos semrs ici, ainsi

que votre Ordre r6pandu dans le monde entier,qu'il
edifie par son devouement et sa charite.
M. le consul prit a son tour
a

ja

parole :

Ma smur Gilbert, Fille de la Charit6,

SJe n'ajouterai qu'un mot a ce que vient de dire

M. 1'amiral. Je fais miennes les paroles de M..'amiral
Frochot, et sais heureux de dire qu'elles reprisentent
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bien la pens6e de M. Martel, ministre de France &
P6kin. Comme repr6sentant de la France en ExtremeOrient, je suis. heureux de m'unir a lui dans l'hommage qui vous est rendu.
it Moi aussi, c'est au nom de la France que je vous
remercie, ma Sceur, de l'avoir fait aimer davantage et
d'avoir augment6 son prestige en ces pays 6loign6s.
Ma sceur Gilbert, toute confuse, vent remercier :
t Monsieur I'amiral, Monsieur le consul, je vous remercie des bonnes paroles que vous venez de dire; et
comme je sais fort bien que I'honneur de cette distinction supreme revient tout entier a l'oeuvre dont je
ne suis et ne veux &re que l'humble ouvriere, je vous
remercie et, par vous, 3e veux remercier la France au
nom de mes pauvres et de mes compagnes, au nom de
ma Communaut6, au nom de notre Mission et de
l'tglise catholique, heureuse de penser que, tout en
travaillant pour Dieu et pour les ames, j'ai pu servir Ia
France, dont.je suis fibre d'tre l'enfant. Vive Dieu!
Vive notre France bien-aimee! Vive M. l'amiral! Vive
M. le consul! ,,
La fanfare militaire fait retentir les accents de la
Marseillaise,dont bient6t les petits orphelins rediront
le refrain en levant les mains en l'air et brandissant
leur petit drapeau. Et le d6file commence des compliments accompagn6s de bouquets. Les tout petits
d'abord : les petits Franqais de Ningpo, Mile Jany,
deux ans, et M. Henri Maingon, un an, qui viennent
offrir, au nom de la colonie franjaise de !'endroit,
M. et Mine leur pire et mire, une gerbe de belles
fleurs; les petits Chinois de ma soeur Gilbert, costumes
en marins francais, les moyens guides par des zouaves,
les plus grands marchant au drapeau, ils viennent

tous,par sections, offrir a leur mere le temoignage
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-chant de leur affection reconnaissante. Mme Meyrier
qui, nous dit-on, est une fervente des bonnes ceuvres
de Shanghai 'et se plait dans les maisons de nos
sceurs et ailleurs A exercer de la. plus aimable faqon
toutes les formes de la charit6 catholique et francaise,
se trouve A 'aise ici pour offrir a une exp&rimentie de
la carriere ses felicitations et ses fleurs. Apres elle, les
missionnaires, et les officiers de l'Algol qui ont maintenant I'habitude de la maison Saint-Vincent, saluent
a leur tour. Puisla foule se disperse, remplie des 6motions les plus douces.
A midi nous allions nous mettre a table, quand de
l'Algol nous arrive un sans-fil. C'est Mgr Reynaud,
notre 6veque, embarque de la veille pour la France,
sans qu'il ait et6 possible ou de retarder ce d6part,
brusquement et imperieusement deid6, ou de modifier
le programme des fetes (ce qui fut, on le comprend
sans peine, un point noir, le seul, d'ailleurs, dans le
ciel radieux de ce jour. Chevalier, lui aussi, de la
Legion d'honneur,il eft si bien fait au tableau!) C'est
done Mgr Reynaud qui veut s'associer a nos joies. Et
voici ce qu'il dit :
Algol de Ambroise.
Le 24, a dix heures trente. Ningpo Algol.
Vifs remerciements amiral, consul, officiers. Felicitations
sceur Gilbert et toutes sceurs. Amities missionnaires. Bravo
fanfare Jules-Ferry. Vive France prolectrice des Missions.
REYNAUD.

Bravo! Monseigneur, nous 6crions-nous a notre
tour, vous avez toujours la dl6icatesse du souvenir et
le choix heureux du moment. Que le bon Dieu vous
protege et vous ramine bient6t parmi nous!
A la fin du banquet, auquel il ne manquait que la
presence de la 16gionnaire (les rfglements de Ia Com-
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munaut6 I'interdisent), M. Lepers, provicaire de la
Mission, prit ta parole:
( Monsieur l'Amiral,
t En ce jour, nous regrettonstous l'absence de Monseigneur, qui aurait itC si heureux d'6tre au milieu de
nous. Mais par la pensbe, nous venons de le voir, ii
est certainement uni aux joies de cette fete, et je suis.
sir d'trel'interprite fidle de ses sentiments, en vous
remerciant, Amiral, au nom de toute la Mission, dgrand honneur de votre pr6sence et de la c&rimonie
d'aujwtrd'hui. En decorant une modeste Fille de la
Charit6, vous avez mis en liesse tous les coeurs francochinois. Car vous nous donnez la preuve que la France
apprecie toujours, comme un honneur et un mCrite, les
services que notre vocation de missionnaires nous
doane Iloccasion de rendre autour de nows.
* Cette iaterprttation est pleinemeat contirm6e par
votre pr6sence, M. le Consul g6neral, protecteur
d6vou6 de notre cause et artisan de notre joie,et par
cette brillante couronne d'officiers, qui donne taut de
Srelief a notre f6te de famille.

t Puisque donc Feeuvre des Missions, prot6gee par la
France, est tonjours. ine cenvre chine au oeuir de notre
pays, is~ ceture qu'il se. plait a reconaaitre, a l'occasion, comme une cause noble et micitoire, et puisque
travailler au bien de la Chine, c'est aussi travailler .
lPhonneur de la France, nous poursuivrons notre tacheavec une nouvelle ardeur en realisant une fois de plus
la devise des anciens, consacrie par la c&remonie
d'aujourdhnui : # Dieu et Patrie ?

Des applaudissements aceueillirent cette p6roraisoa
qui rendait si bien nos sentiments intimes. Mais bien
profonde fut notre emotion d'entendre, en r6ponse,
M. lamiral nous dire que, sur le point determiner son

-

873 -

commandement, il regardait comme une faveur insigne
et le couronnement et Ia recompense de son travail en
Extreme Orient d'avoir tC designt pour remettre la
-Lgion d'honneur a une humble Fille de la Charit -et
t6moigner ainsi A la Mission du Chekiang toute 1'adsiration et I'estime qu'il professe pour ses oeuvres. Ce
sera sans contredit un des plus doux souvenirs de sa
ýcampagne.
Le soir m6me l'Algol reprenait la mer; une joun6e
-degloire avait pris fin. Des photographies nombreuses
sediront lesscenes diversesde ce jour, maisce qu'eles
ae pourront depeindre, c'est le sentiment profoad de
reconnaissance que' cette. fete laisse en nos cceurs
envers la France et envers ceux qui, ce jour-la, A des
titres divers, surent si bien rendre sensible A ses
enlants de Ningpo lagrandeur et la douceur iafinie de
la Patrie .bien-aim~e.
L'AMI DES MISSIONNAIES DU KIANG-SI SEPTENTRIONAL

(1924)
LE MARTYR DE WU-CHENG, SIt QUINCTUs,
MASSACRE EN HAINE DE LA FOI IE 17 NOVEMBRE r857

Avant le Martyre.

La esunesse. - La pierre tombale qui fut plac6e
aji pied de sa tombe par les chr6tiens de Wa-cheng,
quelque temps apres la mort de Sik Quinctus, porte,
tout A fait a son sommet, les deux caracteres chiaois
4 Fou, I ), qui signifient, le premier la prefecture de
Fou-tcheou,le deuxikme la sous-pr6fecture de I-hoang.
Nous savons ainsi, par un t6moignage sculpt sur la
pierre par ses contemporains, que Si4 Quinctus etait
ariginaire de I-hoang-hsien, prefecture de Fou-tcheou,
dans la province du Kiang-si. Mais itait-il originaire
de la ville mime de I-hoang ou d'une bourgade de la
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campagne? Personne n'a pu, jusqu', ce jour, nous
renseigner sur cette question.
On n'a aucun detail sur les premieres annees de Sit
Quinctus, mais on peut supposer qu'il s'adonna de
bonne heure k 1'1tude des caracteres de la langue
chinoise, puisque,plus tard,nous le verrons capable
d'occuper un poste de secrttaire dans l'un des plus
grands tribunaux de la capitale du Kiang-si et enfin
remplir l'office de catechiste et de maitre d'6cole.
Fut-il chretien des sa naissance, ou s'est-il d6clar6
chretien dans un ige plus avanc ? II serait tem6raire
de soutenir l'une ou I'autre supposition. Si, A l'6poque
de Si6 Kinto, (t nom de bapteme chinois ,, les missionnaires ont tenu des registres des baptemes, ces
documents prkcieux ont df disparaitre dans les divers
incendies allumbs par les persicuteurs des chritiens.
Done, nous ne pouvons rien savoir de ce c6te-I.
Des vieillards auxquels nous avons demandC des
renseignements, au lieu d'iclaircir la question, n'ont
fait que I'embrouiller : les uns le font naitre de
parents anciens chr&tiens, dans la sous-pr6fecture de
I-hoang; d'autres assurent qu'il sed6clara chr6tien a
Wu-cheng, apres avoir lu, a Nan-tchang, un livre de
Sdoctrine catholique. Cette question restera done longtemps obscure; mais nous savons qu'il itait baptist,
Spuisqu'il a un nom de bapteme ( Quinctus, Kinto en
chinois n, et que lui-meme fut parrain au bapteme du
chr6tien Tseou Tobie.
Secrdtaire dans un tribunal. - Avant son installation . Wu-cheng, Sie Quinctus remplissait les fonctions de secretaire aupres du tresorier-provincial i
Nan-tchang. Notre martyr etait done doub d'une
intelligence non ordinaire, car ce poste de secretaire
du tresorier provincial n'etait pas -une sin6cure en
Chine; c'est au tribunal du tresorier qu'aboutissaient
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alors les perceptions des imp6ts de toutes les sousprefectures de la province, ainsi que les revenus
divers des douanes. L'oflice du secretaire 6tait de
tenir les livres des comptes toujours en rtgle et

d'aider le tr6sorier provincial pour la correspondance
avec ses administres : travail assujettissant, mais tres
rimun6rateur, car, en plus du salaire convenu, les
fonctions de secretaire d'un tr6sorier permettaient un

asqueeze Ytres abondant. Sie Quinctus dut remplir
cet office avec conscience de ses devoirs et de ses
droits. II ne parait pas qu'il se soit, durant sa charge,
livre au squeeze, puisqu'il resta pauvre jusqu'a sa
mort. Nous ne savons pas durant combien d'annaes
il occupa cet office. Dans un age plus avanc6, Sie
Quinctus, retire a Wu-cheng, habita d'abord chez un
parent du mime nom, Si6, exercant la profession de
forgeron. Ce dernier, ancien chretien, aurait exhorte,
dit-on, Quinctus a embrasser la religion catholique.
Une autre personne tres respectable, dont les parents
ont connu le martyr, a raconte que Si6 Quinctus,
occupant encore a Nan-tchang les fonctions de secretaire, aurait trouv6, par hasard, un livre traitant de
la religion catholique et I'aurait lu, recevant ainsi le
don de la foi. A ceux qui lui demandaient : a Pourquoi avez-vous abandonn6 votre office de secr6taire du
tr6sorier provincial, et pourquai etes-vous venu habiter
Wu-cheng? n Quinctus r6pondait : ! II m'est plus
facile d'accomplir mes devoirs de chritien &Wu-cheng
qu'a Nan-tchang, o6 j'ai trop d'amis, trop de connaissances, surtout parmi les employ6s du tribunal ou je
remplissais une fonction. » Sie Quinctus aurait pu dire
aussi qu'I Nan-tchang Ai ne connaissait pas les chr6tiens, qui- etaient a cette 6poque-lI en tres petit
nombre.
Le catickisle. - Wu-cheng est une ville non muree
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:situee sur les bhrds du lac Po-yang, ou plut6t dans un
-angle d'une presqu'ile, qui devient une petite ile a
1'6poque des hautes eaux. C'est un port de relAche a
toutes les barques naviguantentre Nan-tchang et Kiakiang. Wu-cheng ttait done autrefois un port tris
important et un lieu -oa les commercants affluaient de
toutes les villes. du Kiang-si et des provinces limitrophes, le lac Po-yang et la rivibre Kan 6tant la
seule voie fluviale pour Ie commerce de la Chine centrale avec Canton. ~
Au temps de Sit Quinctus, il y avait plusieurs
families chr4tienes a Wn-cheag. Une maison tres
ordinaire, situ6e dans ane petite ruelle du nom de
Ta-keou-hang (la ruelle dL grand 6gout), Ieur servait de lieu de r6unioa pour les prieres du dimanche
et de chapelle, oi un missionaaire venait, chaque
annae, donner les exercices de la mission. Car, Ie
nombre des missionnaires &taattres petit (cinq ou six
pour toute la province du Kiang-si), aucun d'eux ne
pouvait s'installer &demeure dans cette ville.
Sie Quinctus fut nomm6 gardien de cette residence
-et charg6 de prendre soin des chr6tieas. Mais laissons
la parole A M. Andr6 Yeou, C. M., qui a 6ti cure de
Wu-cheng en 1893 :- Si6 Quinctus, • cause de ses
vertus, fut d6sign6 par le Rev.,P. Ant, provicaire
-apostolique, sous l'episcopat de Mgr Danicourt,
comme catechiste habitant la residence de la ville de
Wu-cheng, oi i .n'y avait pas de .pretre.,
En meme temps, plusieurs chr6tiens de Wu-cheng
portaient aussi le titre de <, cat6chistes ),, tels qu'on

-en. trouve encore dans cette m&mne ville et ailleurs, et
qui n'exercent guere d'autres foactions que celle de
ghrer les capitaux de lear soci&t6 et d'inscrire, sur un
aegistre, le nom des nouveaux catechumenes.
Sa pi.t
et soar zle. - Sie Quinctus, nommui cat6-
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chiste, habitant dans la residence de la Mission, fut
charge des fonctions d'un vrai catechiste : presider
aux prieres, pracher, enseigner le catichisme et faire
L1cole. M. A. Yeou ajoute : t Seul, avec son 6pouse,
Sii Quinctus habitait dans la r6sidence de la mission,
tres attentif- bien remptir son office de cat6chiste,
tenant la chapelle tres propre et y presidant aux
prieres delacommunaut des chr6tiens, les dimanches
et jours de f&te. II avait une grande devotion aux
mysteres de la passion de Notre-Seigneur J6susChrist. Chaque vendredi, non seulement il observait
rigbureusement i'abstinence, mais il s'imposait encore
le jefne et faisait le chemin de la Croix. En un mot,
Si6 Quinctus 6tait d'un caractere droit et simple,.
quoique empreint d'une certaine rusticite. ,
Notre martyr fut done un vrai catechiste designe
par un missionnaire, affecte au service de la Mission
pour aider a la direction de la chretient6 de Wu-cheng
et a la propagation de la foi parmi les paiens. I16tait
tres estim6 par les chr6tiens et par les paiens et son
influence se faisait sentir dans toute la ville de Wucheng. Nous savons cela puisqu'il fut d6nonc publiquement au chef militaire Pen-yu-ling, dont nous
parlerons bient6t, comme l'homme Ie plus influent de
la cite, par 16-pao-chou, un des plus grands personnages de Wu-cheng, ancien tao-tae (procureur general)
de Nan-kin, dans la province du Kiang-sou.
-Sa ckarit. -- Nous savons aussi que Quinctus pra-

Stiquait la vertu de charite. Un paien ag6 de soixantedix-huit ans, qui a connu le martyr, nous a dita ce
sujet: « Ce chretien, Sie Quinctus, 6tait un homme
tout a fait bon, n'offensant personne et faisant beaucoup de bonnes ceuvres; jamais il ne repoussait un
pauvre s'adressant a lui, mais lui donnait toujours uneaum6ne non petite. G6rant les affaires de la; Mission,
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catholique, il devait recevoir (probablement pour son
salaire) les revenus des loyers de trois magasins. Je
saisqu'une fois il a, de bon coeur, abandonna le prix
du loyer b un locataire trop pauvre pour le payer. II
observait bien tons les priceptes chr6tiens, n'6tait ni
scandaleux, ni fumeur d'opium. ,,
Quoi d'6tonnant qu'un homme de cette trempe ait
eti distingue par le provicaire apostolique du Kiang-si
M. Anot (en chinois t lao Lo-koung , ) et plac6 a la
tate de la chritient&de Wu-cheng qui 6tait alors tris
importante, non ! cause du nombre de ses chretiens,
relativement petit, mais, cause de sa position giographique, qui en faisait, comme nous l'avons dit plus
haut, un centre commercial de premier ordre, oi
affluaient des marchands en grand nombre venant y
Schercher la fortune ? Ainsi, en venant dans ce port,
pour y acqu6rir les biens de ce monde,plusieurs y ont
trouv6 le tresor de la foi, qu'ils out ensuite transport6
et implanti ailleurs.
Sa famille. -

Nous ne savons pas durant combien

d'anntes avant sa mort Si6 Quinctus a exerc6 les
fonctions de cat6chiste. Nous savons seulement qu'il
a habit longtemps dans la residence de la Mission de
Wu-cheng, avec son 6pouse, un fils et une bru portant le nom de famille YW, native de Wu-cheng et
baptis6e. Le fis, appeljJean, 6tait deced6 i l'poque

du martyre de son pere; son 6pouse 6tant jeune a cette
meme 6poque, on est en droit de croire que Quinctus
etait marie en secondes noces, avec dispense sur la
4<disparit6 •

culte

et que son fils Jean, d6funt,
e,

etait issu de sa premiere 6pouse. Personne ne sait
maintenant ce que devint sa bru, mais on sait que
son 6pouse resta longtemps a Wu-cheng, oh elle
gagnait p6niblement sa vie, jusqu'au jour o~ une
vieille chretienne de la famille Tch'eng la fit admettre
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Sl'hospice des vieilles a Notre-Dame-des-Anges, a

Kiu-kiang, oh elle est morte depuis une vingtaine
d'ann6es.
(A suivre.)
INDES NEERLANDAISES
Lettre de M. DE BACKERE, Pritre de la Mission,
i M. VERDIER, Suprieurg*inral.
Soerabaia, Java,

29

juin 1925.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE.
Votre binxdiction, s'il vous plait!
Je dois m'excuser humblement d'avoir tant tard6
de vous donner de nos nouvelles. II y avait cependant
bien de la matiire a ecrire dans notre Mission de
Java. II n'est pas exag6r6 de dire que, depuis notre
arriv6e, le travail a kti surabondant, parfois meme
&crasant.Arriver dans une Mission organisee, pour en
assumer la succession, comporte des .facilitbs, mais
entraine aussi de grandes difficult6s. II n'est pas loisible, en effet, de faire g peu pros toute la besogne que
faisaient les pr6d&cesseurs, et elle etait bien grande,
pour des nouveaux, dans un climat tres sivere. Des
cinq premiers confreres arrives, deux seulement ont

continue a resister vaillamment a l'influence du climat
tropical. M.M. Klamer, Sarneel et votre serviteur ont
di payer un lourd tribut, qui g la finvre, qui a la
dysenterie, qui & la jaunisse.
' M. Klamer se relive tres lentement de cette dernitre, et il n'est pas sir que M. Sarneel pourra tenir,
si les attaqaes de sa maladie se r6eptent souvent.
Dans ce cas, le seul moyen radical serait le retour
dans le pays natal, ce qui serait pour lui un tres
29
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penible sacrifice; raison de plus pour nous d'esprer
dans l'art des m6decins, qui, en bon nombre et avec
beaucoup de bonne grace, lui ont prodigue leurs soins.
Les fievres qui m'ont profond6ment min, 1'an dernier,
paraisseut avoir donne partie perdue, et ma sante est
redevenue tres bonne.
M. Romans apu nous envoyer, entre temps, trois bons
et solides confreres, qui ont pu alleger notre fardeau,
voire meme fonder un nouveau poste dans la riante
et pittoresque province de Kediri. La travaillent avec
succes MM. Smet et J. Wolters.
Les croix et contretemps, qui ne nous ont pas et
m&nages, ont certainement leur part dans la somme
tres consolante de fruits que nous avons recueillis
depuis notre arrivee dans notre belle Mission. Nos
quelque sept mille catholiques se sont mieux organis6s, la frequentation des offices et surtout des
nos fideles,
r
sacrements a sensiblement augment parmi
pred6cesvn,6rbs
nos
par
prepares
bien
si
du reste
d'ensei6tablissements
Les
seurs, les Peres jesuites.
a nos
c'est
et
gnement catholique se .sont itendus,
6coles que, de pr6ference, incroyants et protestants
aussi bien que catholiques envoient leurs enfants;
c'est un hommage constant a nos religieuses et freresNous avons pu ouvrir une belle 6cole pour enfants.
javanais : seul moyen pratique d'6vangelisation proprement dite parmi ces populations islamites et hindoues. Elle est sous la direction des freres religieux
de Saint-Louis-de-Gonzague, 6tablis ici depuis plus
de soixante ans et occup.s, jusqu'i present, a I'enseignement europecn seal.
Le 20 juin dernier, a eu lieu l'ouverture officielle
de notrebel h6pital Saint-Vincent-de-Paul en presence
de Mgr le Vicaire apostolique de Batavia et des autorites civiles. Cette journe a et6 un grand succes, et
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:a population'est enchantee de cet ktablissement. A
deux reprises, j'avais prisent6 la direction de ce
nouvel h6pital a nos Filles de la CharitY, mais la Sceur
visitatrice ne pouvait I'accepter. Maintenant ce sont
les religieuses de Steyl qui ont la direction, et 'h6pital
est en d'excellentes mains.
L'&cole javanaise, dont j'ai dit un mot plus haut, ne
nous a pas cout6 de peine, car elle est a la charge
des frbres. It en sera autrement des autres ecoles que
nous devrions pouvoir ouvrir dans I'interieur. Nous
avons 6rig6 une soci6te ayant pour but de bitir des
6glises, de fonder des ecoles, d'6riger des 6tablisse.ments de charit6. La societd s'appelle to Soci6t6 JeanGabriel n, quelques pretres de la Mission en constituent
la direction et en sont les membres. Par ce moyen, il
-est possible quelquefois d'obtenir quelques subsides
gouvernementaux et, par la, de donner aux ecoles un
*caractere officiel et solide. Mais ces concessions sont
tres limitdes. Par suite, la charit6 priv6e aura toujours
as'exercer largement et n'arrivera que tres lentement A
-fournir un appoint vraiment efficace et notable A
l'ceuvre de conversion de nos populations denses,
si longtemps laissies a lear sort par la force des
-choses. Depuis deux ans que nous sommes ici, les
grandes ceuvres : Propagation de la Foi, SainteEnfance, etc., n'ont. pas encore pens6 a nous, pour
nous venir en aide picuniairement. Ainsi nous sommes
quasi impuissants a entreprendre quoi que ce soit,
dans ce pays, en somme passablement civilis6, oix tout
-est fort cher.
Nous avons besoin de beaucoup de prieres, afin que
Notre-Seigneur nous envoie aide efficace. J'ose recommander nos besoins et nos espoirs a vos prieres pateranelles.
Nous-memes, dans quelques semaines, allons essayer
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encore une fois de forcer la main a saint Vincent, ea

f&tant le plus solennellement possible le troisieme centenaire de la Compagnie. En m6me temps, nous b6nirons et installerons une tres belle statue de la Vierge

de la M1daille Miraculeuse, command6e a Paris, et
qui attend d'etre expos6e a la veneration des fideles.

A plusieurs reprises, la Vierge a fait sentir son intervention puissante. Elle aussi devra nous aider, pour
acquerir des titres nombreux a notre reconnaissance.
Nos gens ont une pr6ference marquee pour les devotions qui sortent un peu de l'ordinaire et contribueront
A bien disposer Marie en notre faveur.
Au debut de septembre de cette annee aura lieu, a
Batavia, sous la pr6sidence du dbligu6 apostolique
Mgr Van Gijlswijk, une reunion de tous les Vicaires
apostoliques, des Pr6fets, des Supe6ieurs de Mission
des Indes orientales n6erlandaises. Le programme de
ce petit concile nous a 6t6 envoye depuis plusieurs
mois. Cela n'aura pas l'envergure du Concile de Chine,
mais il est a esperer que la mise en commun des experiences faites donnera quelques r6sultats pratiques.
Vers ce temps,nous arriveront de Panningen deux
nouvellesrecrues. Si 1'augmentation des ressources va
de pair avec celle du personnel missionnaire,nous ne
d6sesp6rons pas d'arriver i faire de nos trois grandes
provinces un vrai territoire de Mission. Ii n'y a encore
qu'une seule ecole catholique pour indigenes, deux
6glises i Soerabaia, quatre chapelles i 1'interieur de
notre immense territoire. Deux confreres sont constamment en route pour visiter nos fideles 6pars de tous
c6tes. En cela, ils ont quelque ressemblance avec nos
confrires de Chine! Mais leur besogne n'est pas toujours aussi consolante.
Nous ne serons, pendant longtemps encore, que de
modestes semeurs parmi les masses javanaises. C'est
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la leqon de l'expbrier.ce dans le territoire laiss6 aux
PNres J6suites. Le mouvement de conversion, commence l1 depuis pros d'un quart de siecle, est extremement. lent. Et Java n'a pas encore ses martyrs
comme la Chine!

Th. DE BACKERE.

PERSE
Lettre de M. BERTHOUNESQUE, Pr~tre de la Mission,
a M. ROBERT, secretairegindral.
Tauis, le 20 aout 1925.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de NIotre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Priv6s des belles f&tes c6lebrees a Paris, a l'occasion
du troisieme centenaire de la fondation de Ia Congregation de la Mission et du cinquantieme anniversaire
de la vocation de M. le Supdrieur g6ndral, les missionnaires de Tauris ont voulu se dedommager un
pen en c6elbrant de leur mieux le grand saint Vincent. Justement I'annee 1925 se trouvait etre la vingtcinquieme de la fondation de la Mission de Tauris,
qui eut M. Malaval comme premier superieur. Des
lors, le parti fut pris d'associer ces trois fetes dans
une meme solennit6.
Cette solennit6 eut sa partie civile et sa partie
religieuse.
Le 12 juillet, une representation th6itrale r6unissait
plus de deux cents personnes dans notre salle des
f&tes, artistement d6corde pour la circonstance. M. 1l
.Consul de France pr6sidait.
Au lever du rideau, apres la Marseillaise, jouee par la
fanfare de l'dcole, 6clatait le chant a saint Vincent :
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a Vincent, ta charit6 f6conde, etc. » Le chant etait a
peine termine qu'un messager, tout essouffle, pen&-

trait sur la scene, apportant un tableau de saint Vincent, magnifique reproduction ex6cut6e par un de nos
anciens 616ves; David Hacobian, avec cette didicace :
u A la Mission des Lazaristes de Tauris, a l'occasion
du troisieme centenaire de la fondation de la Congregation des Lazaristes, de la part des freres M. D. H.
Hacobian; hommage de vive reconnaissance. , Ce
tableau avait df etre execute en quarante-huit heures;
ce qui explique son absence au debut de la seance.
Quoi qu'il en soit, ce fut une surprise bien agreable
a nos coeurs, et tous les assistants, enthousiasmes,
surent appr6cier Ia delicatesse qui avait dirig6 l'intention du jeune artiste et de ses freres, tous les trois
anciens le6ves de notre co!e Saint-Vincent.
u La Poudre aux yeux n de Labiche fut enlevie avec
un brio remarquable par nos jeunes gens,qui se surpasserent. En un mot, tout le programme fut ex6cut6
a la plus grande satisfaction de tous les assistants,
dont quelques-uns s'etonnaient (et & juste titre, de
ce que les Lazaristes fussent k Tauris depuis trois
cents ans (sic).
Comme de raison, la partie religieuse avait 6te plus
soignebisement preparee encore.
Le 19 juillet, au matin, le drapean franiais flottait
sur la tour de notre 6glise et la voix joyeuse de la
cloche annonqait aux fldeles I'ouverture de la solennit6 religieuse. L'6glise de la Vierge puissante avait
ete pavoisee de bannibres aux couleurs de la Vierge
et de drapeaux francais; I'autel, decor6 avec un goit
exquis,scintillait de lumieres; et les lauriers-roses en
fleurs,mel6s & la soie tricolore, retombaient gracieusement de chaque c6te, caressant la tete des anges
porte-flambeaux.
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Le tableau de saint Vincent, offert par les frires
Hacobian, resta expos4, pendant toute l'octave, sur
un petit autel dress6 a cet effet.
Les chants de la messe furent particulibrement
riussis, et, vu les elements dont nous disposons, on
peut dire que ce fut tout simplement admirable! A la
messe du 19 juillet, notre petite maitrise executa le
Kyrie et le Credo de Paladilhe, le. Gloria et l'Agnus
de Bettman et le Sanctus de Boyer. Paladilhe se fait
remarquer par sa puissance, Bettman par son originalitA, Boyer par son style gracieux : la varie6t ne
manquait done pas. Apres l'Elivation, le Bone Pastor
de La Tombelle jetait les coeurs 6mus aux pieds de
J6sus-Hostie, dans une adoration profonde.
Ce fut ra la fete de la paroisse, fete que nous c6l6brames avec le plus de solennit6 possible pour que
saint Vincent fit plus connu, plus honore et plus
aime..
Le mardi, 21 juillet, ce fut le tour de nos sceurs .
d'offrir leurs hommages de pietd filiale h leur saint
Fondateur. La fete, chez elles, fut plus modeste, mais
pas moins pieuse. La sceur charg6e du chant itant
absente pour un long voyage en France, la petite
maitrise de la Mission dut faire les frais, heureuse
d'ailleurs de montrer encore une fois sa reconnaissance au grand Ap6trede la charit6 ! Gounod, Stoeklin,
Boyer, Palestrina, si simples, si pieux, furent interprites A merveille par les voix fraiches et souples de
ces petits chanteurs. Tout fut bien; et nous aimons a
croire que saint Vincent dut 6tre content de ses
enfants de Tauris,qui avaient mis tout leur coeur a le
f&ter dignement.
Sancte Vincenti, fac cor nostrum secundum cor tuum !
Ces paroles, que 1'Eglise applique au Cceur du divin
Maitre, ne pouvons-nous pas les appliquer aussi au
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coeur de saint Vincent qui, toute sa vie, se montra
aussi parfait imitateur du Cceur de Jesus? Oui ! et une
voix autoris6e se plut A donner Ie coeur de saiht
Vincent comme modele d'humilit6, de charite, de
zele poar le salut des Ames, vertus copiees admirablement sur ]e Caeur du Maitre!
Maintenant les fetes sont finies; mais elles ont
laiss6 dans les coeurs un amour plus profond de saint
Vincent de Paul et de ses oeuvres. Que notre grand
saint daigne jeter un regard de bienveillance sur la
Mission de Perse qui, dans de grandes diffictilts,
s'efforce de relever ses ruines.
F. BERTHOUNESQUE.

SYRIE
Lettre de M. AOUN, pfrtre de la Mission,
DIER, Supirieurginral.

& M. VER-

Tripoli de Syrie, le 17 juillet 1925.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE.
Votre benidiction, s'il vous plait !
Cette annee, j'ai donn6 des missions tout a fait a
l'extr6mit6 du nord du Liban. Nous avons parcouru
douze villages. Plusieurs de ces villages appartiennent
A deux grands musulmans. C'est dire que les chretiens
qui habitent ces villages sont tous fermiers de ces
riches musulmans. Its conservent leur foi, mais ils
n'oat pas mal de. difficultbs pour pratiquer leur religion. Manque d'6glises, manque de pretres, manque
d'&coles, etc. L'arriv6e des missionnaires chez eux fut
une nouveaut6. Aussi tout le monde tenait a assister
aux exercices de la mission, des musulmans meme.
Tous nos chr6tiens s'approch6rent des sacrements,
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a part cinq ou six personnes seulement,qui n'ont pas
assistS, et cela plut6t a cause de leurs travaux, que
par manque de religion.
Notre travail principal fut d'instruire les grands
comme les petits des prieres et des principales virites
de notre sainte religion.
Nous avons souffert physiquement et mat6riellement,
mais notre coeur surabondait de joie en voyant ces
bons paysans si contents et si heureux d'apprendre
leurs prieres et de s'approcher des sacrements.
Quand on changeait de local, presque la moiti6 des
habitants nous accompagnait, portant sur leur dos les
effets des missionnaires, soit parce qu'il n'y avait pas
de b&tes pour les porter, soit parce que les chemins
sont impossibles pour les betes.
Ainsi les uns 6taient dans la joie, ceux chez qui
nous allions ;'les autres, ceux que nous quittions, pleuraient, comme s'ils avaient perdu leurs parents.
Souvent nous devions convertir une maison quelconque en 6glise, parce que plusieurs villages manquaient d'6glise. Heureusement, nous portons avec
nous ce qu'il faut pour cela.
II fallait voir comme ces chretiens 6taient heureux
de recevoir un chapelet, ou un scapulaire, ou une
image, parce que la d6votion du saint Rosaire et du
scapulaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel est tres
repandue dans le pays. Nous ajoutons a cela la
M6daille miraculeuse.
Comme fruits de ces missions, outre les r6conciliations, on a insisti sur la fr6quentation des sacrements
et l'assiduit6 a la messe, en allant d'un village a
l'autre, parce que plusieurs villages manquent de
prktres.

AOUN J fREMIE.

AFRIQUE
ALGERIE
Voici le discours prononch par Mgr Bollon a l'occasion des fetes du tricentenaire :
Nisi granum frumenti, cadens in terram,

mortum fuerit, ipsum solum manel : si autem
mortuum fuerit, multum fructum affert. - Si

le grain de froment, tombd dans la terre, n'y
meurt pas, il demeure seul; mais,s'il y meurt,

il apporte beaucoup de fruit.
(JOAN., XII, 24.)
MONSEIGNEUR,

MES FRERES,

II n'est pas un seul d'entre vous qui ne se soit
pench6, au moins une fois, sur un grain de froment;
mais en est-il beaucoup qui aient mbditi, au moins
une fois, sur un grain de froment? Quelle que soit la
r6ponse int6rieure faite par chacun de vous a cette
question, voici que la solennit6 extraordinaire de ce
jour vous fournit l'occasion providentielle on de.commencer ou de continuer une telle m6ditation et de la
rendre douce et feconde entre toutes. Ne sommes-nous
pas riunis ici pour fater, en ce troisieme centenaire de
la fondation des Prktres de la Mission, le Fondateur,
saint Vincent de Paul, un des plus beaux grains de
froment que le Maitre souverain de toutes les moissons ait jamais cueillis dans son champ de l'9glise,
surtout dans son jardin de France, et plac& dans ses
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greniers kternels, depuis qu'il dit A ses anges :
S.congregate triticum in hoireum meum : Entassez le
froment dans mon grenier. » (Matth., xmIi, 30.)
Un pan6gyriste de profession, ou du moins d'aptitudes, ett et tout indiqu6 pour prendre la parole en
pareille f6te et c'est un conferencier qui a td6choisi.
Or, un conf6rencier endurci ne saurait, sans une
inexcusable temerit6, se transformer en panegyriste.
Habitue depuis de longues annees a rudoyer les
erreurs et les vices, il ne possede qu'un repertoire
pauvre en louanges, et risquerait, en sortant du genre
ou il est specialise, de ne pas atteindre le minimum
d'atticisme requis. Mais un conf6rencier est tenu de
m6diter autant qu'un panegyriste. C'est pourquoi je
viens vous proposer une simple m6ditation, puisqu'iL
m'6tait impossible de rdpondre par un refus 1 l'invitation si flatteuse qui m'a 6t6 adress6e par la Congr6gation a laquelle, apres Dieu, je dois tout ce qu'il y a de
sacerdotal en moi. Au fait, saint Vincent de Paul,
tout glorifiZ qu'il est, a di garder pour sa vertu
maitresse, l'humilite, un culte de predilection. Aussi
a-t-il inspir6e
ses fils de choisir comme predicateur
de ce troisiime centenaire celui qui, a bien des 6gards,
6tait moins qualifi6 que tout autre pour parler de lui.
Quels mysteres ineffables Dieu a cach6s dans un
grain de froment, qu'il s'agisse du froment de nos
champs terrestres, qu'il s'agisse du froment de ses
champs c6lestes! Pour comprendre le froment du ciel
il faut itudier le froment de la terre. N'est-ce pas ce
que nous a enseigni Notre-Seigneur Jesus-Christ
quand II a prononc6 les paroles que j'ai choisies pour
texte et que nous allons m6diter une a une ? i° Notre
froment, n6 sur une tige, tombe en terre : cadens in
terram; 20 il y meurt : mortuum fuerit; 30 il porte
beaucoup de fruit : multum fructum affent. II en est
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ainsi du froment de Dieu : c'est ce que nous allons
constater dans la vie de saint Vincent de Paul et davs
ses oeuvres, dont la feconditE ne fait que croitre
depuis trois cents ans.
II vous est arrive sans doute, mes frbres, de parcourir, a l'aurore d'une claire journee de juin, nos
campagnes africaines toutes couvertes de moissons.
Vous avez vu alors la. ros6e suspendre ses pleurs aux
barbes des 6pis, comme d'innombrables diamants au
bout d'innombrables hils d'or, et, lorsque le soleil s'est
lev6, vous avez vu le froment, pare de toutes ces
gemmes, r6fechir les rayons de l'astre-roi comme
pour lui rendre ses premiers baisers, puis, de concert
avec les bleuets et les coquelicots, s'incliner, dans un
rythme harmonieux, sur un signe de la brise matinale,
comme pour rendre au Createur un hommage dont les
alouettes se faisaient les messagtres mnlodieuses,
6grenant leurs notes perl6es en volant vers le ciel.
C'est qu'en effet le grain de froment ne se forme
pas sur le sol, toujours plus ou moins souillt, mais
sur une tige elev6e, dans la lumiire et dans I'air pur.
C'est en plein ciel qu'il revoit les sucs nourriciers
puis6s dans le sol par la tige mere et purifies par elle,
les eaux rafraichissantes que rien n'a encore polluees,
et surtout les baisers du soleil, qui font sa force, sa
richesse et sa f6condit6. Ce n'est que lorsqu'il est
combl6 de tous ces dons qu'il tombe en terre pour y
mourir-et y fructifier.
Ainsi en fut-il de ce grain de froment celeste qui
s'appelle Vincent de Paul.
N6 dans les champs, a Pouy, petit village du
d6partement des Landes, il fut 6lev6 dans I'air pur et
la lumiere, sur une tige bien humble sans doute,
puisque, malgr6 la particule accolke i leurs deux
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noms, ses pere et mere 6taient de siniples paysans,
comme leur humble fils le fera remarquer bien des

fois; mais cette tige 6tait vigoureuse, parce qu'elle
puisait dans son honn&tet6 et sa foi ancestrales la
force de monter tout droit vers le cie! et d'y maintenir
les grains engendres par elle, les six enfants, dont
Vincent 6tait le troisieme. Jusqu' I'Age de douze ans,
de si grandes choses v6cut de
l'enfant pr6destin6e
I'humble vie de ses ancetres, faisant paitre le troupeau
paternel dans la solitude, oh, comme le remarque
saint Bernard, c F'air est plus pur, le ciel plus ouvert,
Dieu plus familier n. Des ce moment, la ros6e celeste
tomba abondamment sur son ame et la para de brillants, qui r6flchirent fidtlement les rayons d'EnHaut. On montre encore, en face de la maison
paternelle, le vieux chene dans lequel il avait plac6
une statue de la sainte Vierge et d'oi il fit monter,
avec une ferveur chaque jour plus grande, des pribres
auxquelles la Toute-Puissance suppliante r6pondit
par des bienfaits que trois sikcles n'ont pas encore
6puis6s. Vincent aimait en outre h aller s'agenouiller
dans une chapelle solitaire oi, six ans auparavant,-ies
calvinistes avaient assouvi leur rage contre le culte de
la Mere de Dieu, cherchant a multiplier les hommages
l1 ou les h6r6tiques avaient multipli6 les outrages.
Aprbs avoir concentr6 sur ce grain de choix les
rayons de la foi, Dieu, le moment venu, y concentra
les rayons de la science. Vincent etudia d'abord chez
les Cordeliers de Dax; puis, sur les conseils d'un
bienfaiteur, M. de Commet, songea, malgr6 les resistances de son humilit6, a entrer dans les ordres. Pour
s'y preparer, il alla ktudier d'abord a l'Universit6 de
Saragosse,puis surtout a l'Universit6 de Toulouse, oi
il ne resta pas moins de sept ans. II fut ordonn6
pr6tre le 23 septembre 16oo. Le grain de froment
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&taitmir. Combl des dons da ciel, portant en lui le
principe de toutes les feconditbs spirituelles, il fallait
qu'il tombAt en terre pour y mourir et s'y multiplier.
Cadens in terrain. Tomber en terre, pour le froment
des hommes, ce n'est pas seulement etre priv6 des
humbles exaltations de la tige natale, des parures de
la rosee, des chaudes caresses de la lumiire, des jeux
de la brise, du voisinage charmant et parfumi des
fleurs; c'est encore et surtout dtre foul6 par les pieds
de ceux qui, avec des flaux, le separent brutalement
de la paille, c'est devenir une pauvre petite chose,

a peine perceptible, qu'un balai n6gligent peat
laisser dans un coin, melee a toutes les humiliations
du sol, sans que personne en soit 6mu on y fasse m&me
attention. C'est presque aniantir. Tomber en terre,
pour le froment de Dieu, c'est, on peut Ie dire d'ua
seal mot, s'humilier.
Comment Vincent de Paul est-il tombb en terre,
cadens in terram? Comment s'est-il humilid? Je ne
crois pas qu'aucun biographe, qu'aucun panbgyristepuisse jamais se vanter de le riv6ler aux hommes.
Quiconque a etudi6 sa vie est tenU de contredire la
voix populaire, qui le proclame avant tout I'ap6tre de
la charit, et de le proclamer avant tout i'ap6tre de
l'humilit6. Si c'est sa charit6 qui l'a le plus grandi aux
yeux des hommes, n'est-ce pas son humilit6 qui I'a
grandi le plus aux yeuxde Dieu et lui avalu ces graces
exceptionnelles dont le nombre et 1'excellence ont
glorifi6 et glorifient encore son nom chez tous les
peuples de la terre?
II pouvait sembler que, pour tomber en terre, Vin

cent n'avait pas a faire une chute vertigineuse. Comme
tous les grains de froment, il a 6t6 form6 sur une
tige; mais celle qui l'a port6 6tait pea tlev6e. Ne
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paavre, Vincent a garde des pourceaux pendant son
enfance et n'a v6cu que de privations et de sacrifices.
II a pu dire, lui aussi, lui surtout : Pauper sum ego et
in laboribus a juventute mea. Presque toutes les ascensions que Dieu avait dispos6es dans son coeur ont
echapp6 aux regards des hommes, a l'encontre de ce
qui est arriv6 pour la- plupart des saints. I1 6tait done
s6par6 par bien peu de chose du dedain, du m6pris,
,de i'oubli, .du naant oh vivent les humilit6s et oh se
plaisent les humbles. Mais Dieu salt creuser des
abimes, eduxit eos per abyssos (Is., LVIII, I3) pour y
precipiter une Ame, quand il la sait disposee a tous les
abaissements; et les aquilons, dont dispose sa Providence, savent cueillir, sur la plus humble tige de
Troment, un grain de choix et le porter au fond de ces
abimes oh s'ilaborent, avec le concours de tous les
frimas de l'hiver, ses exaltations futures : Abyssus exalavit ilium. (Ezech. xxxI.)
Un de ces aquilons cueillit Vincent sur la M6diterranee, dans une travers6e qu'il faisait de Marseille A
Narbonne pour gagner plus vite et plus facilement
Toulouse, et le porta dans un bagne de Tunis. II 6tait
n6 pauvre, mais plus bas que la pauvret6 il y a l'esclavage. Ses 6paules s'etaient courbies sous d'humbles
fardeaux, mais elles n'avaient pas etA meurtries sous
le fouet d'un maitre implacable Ii avait vu vendre ses
brebis aimees sur le march6 et son cceur s'etait serre
en entendant leurs belements plaintifs; mais il n'avait
pas 6t&vendu lai-meme a des acheteurs qui ne devaient
avoir pour lui que des brutalit6s. II avait v6cu, ignore,
daans les paisibles solitudes des Landes : mais il
n'avait pas 6t6 torture au milieu des sables brflants de
1'Afrique. II avait connu toutes les indigences, tous les
amoindrissements des fils des chaumieres; mais il
ignorait les douleurs et les humiliations des esclaves.
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Or, Dieu le destinait a envoyer plus tard a ces esclaves
des sauveurs pour les soulager et les ddlivrer. I1 fallait done qu'il fit jet6 lui-meme dans un bagne, afin
qu'il put dire plus tard a ses fils -: Exemplum dedi
vobis ut quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis.
Vincent devait descendre plus bas encore : jusque
dans les gal-res oh les forcats expiaient leurs crimes.
Dans la maison paternelle, il avait vecu avec les
pauvres; au bagne de Tunis, il avait vecu avec les
malheureux; il lui restait a vivre avec les criminels:
car Dieu le destinait a. soulager toutes les misires

matirielles et morales de son temps et des temps a
venir. Pouss6 par une inspiration divine, il prit la place
d'un forcat dont le desespoir avait emu son ame et I'on
put voir celui qui devait etre un jour la gloire de
1'lglise et de la France couvert de l'ignoble costume
des gal6riens, trainant un boulet et ramant avec les
plus grands scelerats de son temps : Cum sceleratis
reputatus est. (Is., LIII, 12.) Tous les malheureux de ce
monde qu'il a secourus et qu'il continue a secourir
peuvent dire de lui : t II a etC semblable a nous en
toutes choses, si l'on en excepte le p6ch6. » (Heb.,
IX, 15.) Le voill done a terre, cadensin terram, comme
le froment dans le sillon, mel6 au plus r6pugnant
fumier de notre pauvre humilit6.
Cela ne suffit pas : ii faut qu'il y meure, puisqu'il
doit porter beaucoup de fruit. II y mourra, mes freres,
de la facon la plus admirable, et, tant que durera sa
longue vie, il pourra dire comme I'Ap6tre : Quotidie
morior. (I Cor., xv, 3i.)
La mort du froment dans Ie sillon n'est pas la
privation totale de la vie; c'est la transformation,
c'est I'intensification de la vie dans la douleur, douleur
qui n'affecte pas, sans doute, dans le froment, une
sensibilit6 inexistante, mais qui, nous paraissant telle,
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suffit, dans la comparaison employee par Notre-Seigneur, a nous donner une id6e des douleurs par lesquelles, en tout froment de Dieu, se pr6parent les
ficondit6s de I'venir. II faut que 'humiditi du sol
penetre le froment, le d6sagrege, comme la mort
disagrege notre corps, pour qu'il puisse enfoncer dans

le sol les racines qui lui apporteront sa nourriture et
lui permettront de defier les orages; il faut que l'hiver
l'entoure de tous ses frimas pour le preserver des
mille ennemis qui le guettent. Ce n'est qu'apres de
longues et dures mortifications qu'il pourra monter
vers le ciel,se rassasier de chaleur et de lumiere et,
enfin, l6aborer ses 6pis.
Telle fut la mort quotidienne de Vincent de Paul.
Bossuet a.dit qu'un chritiez n'est jamais vivant pour
la terre,'parce qu'il est toujours mortifi6 et que la
mortification est un essai, un apprentissage et un
commencement de la mort. Les mortifications de notre
saint lui vinrent, les unes de la Providence, les
autres, plus nombreuses et plus incessantes, de sa
propre volont6. Les mortifications envoy6es par la
Providence "sont, non seulement les plus m6ritoires,
parce qu'elles ne sont pas choisies par nous, mais
presque toujours les plus douloureuses, parce que,
quel que soit le triple airain dont nous nous cuirassons, elles savent toujours trouver des fissures pour
p6netrer jusqu'aux eidroits les plus sensibles de notre
6tre, a 1'insu parfois de tous ceux qui croient nous
connaitre le mieux.
Le temps ne me permet pas meme une simple 6numeration des frimas qui vinrent mortifier Vincent de
Paul dans son sillon.-Qu'il me suffise de vous rappeler
qu'au moment meme oii le Serviteur de Dieu commengait a entrevoir les oeuvres qu'il aurait a accomplir, il
fut pris pour un voleur et trait6 comme tel, chez
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M. de Berulle, devant une nombreuse et brilante
assistance, par le juge de Sore, qui, depuis quelque
temps, le diffamait partout. Et B partir du jour oi ii
fonda l'euvre dont nous c6lebrons le troisieme centenaire, sa vie eut plus d'un point de ressemblance avec
celle du saint homme Job. Vincent voyait a peiae
partir un messager de malheur qu'un autre accourait
lui annoncer un malheur plus grand : tant6t c'itait la
peste qui emportait en quelques jours les meilleurs de
ses fils; tant6t c'6tait un orage financier qui fondait
sur une de ses maisons et la menagait d'un 6croulement
total, juste au moment o4 Vincent 6tait d6pourvu des
moyens de l'Ftayer; tant6t c'6taient les puissants qui
ruinaient ses projets, opposes A leurs cupiditis et a
leurs ambitions; tant6t c'6taient des infirmitis qui
rendaient h6roique son activit6 incroyable. Dans les
derniers jours de sa vie,il eut a pleurer sur la mort
de M. Portail,le premier et le plus cher de ses disciples,
et de Mile Le Gras, la premiere Mere des Filles de la
Charit6, dont il ne put meme pas consoler l'agonie.
Dans les dernieres heures de sa vie, il fut aux prises
avee une infirmite d6licate qui sembla faire deborder
le calice amer.
Et que dire des mortifications que saint Vincent de
Paul ajouta & celles que lui imposait la Providence?
Dans le sillon, oa il suppprtait patiemment tous les
frimas de son hiver, ce grain de froment paraissait
n'avoir d'autre souci que de s'enfoncer de plus en plus
dans la terre, pour soustraire au regard des hommes
tout ce qui 6tait de nature & attirer, non seulement
leur admiration, mais simplement leur attention. Ce
fondateur d'oeuvres si nombreuses et si importantes
n'en avait encore commenc6 aucune a trente-cinq ans.
Que dis-je? Jusqu'a cinquante ans, il se contenta d'enfoncer ses racines dans l'obscuriti du sol, ne cher-
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chant que dans l'obscurit6 tous les sues n6cessaires a
.sa vie et A la vie des oeuvres qu'il m6ditait. II fallut
des circonstances imperieuses pour le decider Aparaitre
au jour, A 6taler, A exposer ses tiges Al'attention de
ses contemporains. Et encore soutint-il, a propos des
Pr&tres de la Mission et des Filles de la Charit6, que
non seulement il n'avait 6t6 pour rien dans leur fondation, mais qu'il 6tait un obstacle perpetuel a leur
prosperi t.

Un de ses biographes dit que, quand il priait devant
le Tres Saint Sacrement, il se tenait toujours prosterni a deux genoux dans une contenance si humble
qu'il semblait vouloir s'abaisser jusqu'au centre de la
terre pour t6moigner davantage son respect envers la
Majest6 de Celui qu'il reconnaissait present. Cette
attitude de son corps pendant la priere a Wt6 1'attitude
de son ame pendant toute sa vie. Au moment meme
oil, apres avoir assiste Louis XIII a ses derniers
moments, il etait tout-puissant A la cour de la R6gente
et faisait des 6v6ques A son gre, A ce moment, s'il
l'avait pu, il serait all6 cacher jusqu'au centre de la
terre ce qu'il appelait sa rusticite, son ignorance, ses
maladresses, ses p6ch6s, ses scandales, les abominations de sa vie, jusqn'a ce que Dieu l'ait rappel' Alui,
et encore pensait-il que sa justice eit dfi employer
pour cela la corde du gibet de Montfaucon. En verit6,
il est mort chaque jour de sa vie, parce qu'il s'est
d6pouille de tout ce qu'il y a d'humain dans notre
pauvre nature et n'a gard6 que ce qui est spirituel et
donc 6chappe A l'empire de la mort. O mon Dieu,
avec quelle complaisance vous avez dd abaisser vos
regards vers le sillon oui mourait un tel grain de froment! Et vous, Anges de Dieu, avec quelle joie vous
avez df preparer vos faucilles et vos liens pour couper
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et mettre en bottes les moissons miraculeuses et ind6finies qui allaient sortir d'un tel sillon!
Si autem mortuum fuerit, multum frucium affert.
Qui pourra jamais raconter les mysteres de la vie qui
s'accomplissent grice aux mystires de mort! Dans le
silfon oi meurt le froment terrestre, c'est la vie de
millions d'hommes qui s'6labore, et, des combats que
l'hiver livre a ce sillon, depend en grande partie le
bonheur de la societe; car le grain de froment, c'est
la r6ponse du Ciel a la priere ardente qui, formul6e
ou non, monte chaque jour de toutes les poitrines
humaines: c Donnez-nous notre pain quotidien "; c'est
le prix que r&clament, pour leurs sueurs, ceux que Dieu
a condamnes aux travaux forc6s, en chAtiment de
leurs prevarications; c'est la solution du probl1me de
6
la subsistance, qui, a certaines 6poques, comme la n tre,
se pose, angoissant, devant ceux qui gouvernent les
hommes.
Mais qui pourra jamais raconter quels mysttres de
vie s'accomplissent dans le sillon oh meurt le froment
cileste ? Dieu seul possede le secret de riveler, dans
une aureole de saint, tous les mysteres d'une vie que
les bienheureux liront avec ravissement dans la vision
biatiftque. Nous, pauvres mortels, nous ne pouvons
faire ici-bas que de rares constatations qui nous laissent toujours dans l'enigme : nuncin enigmate. Cependant quel itonnement nous causent ces quelques constatations!
Un discours ne saurait suffire a vous montrer, mes
freres, toutes les moissons qui sont sorties du sillon
oh Vincent de Paul mourut pendant un si long hiver.
Aussi bien ne cel6brons-nous aujourd'hui le tricentenaire que d'une seule de ces moissons : la moisson si

-

899 -

glorieuse des Pretres de la Mission, et c'est d'elle seulement qu'il faut parler.
II serait impossible de comprendre comment de tels
epis ont pu sortir d'un tel grain, si on ne savait comment est mort ce grain. Voila pourquoi je vous ai
parle longuement de l'hiver qui a prepar6 un tel et6,
et voila pourquoi quelques mots me suffiront pour
vous montrer toutes les richesses de cet kt6.
Quand un saint a reussi, comme Vincent de Paul, a
se depouiller compl&tement de lui-meme pour se vetir
du Christ Christum induistis, il apparait aux yeux de
ses contemporains comme un autre Christ et posside
en quelque sorte la meme puissance d'attraction. C'est
d'eux-m&mes que les premiers Pretres de la Mission
sont venus se ranger aupres de Vincent de Paul. Lui,
non seulement n'a rien fait pour les attirer, mais a
tout fait quelquefois pour les 6loigner, comme cela
est arriv6 pour son premier successeur, M. Alm6ras,
tant il avait peur d'enjamber sur la Providence : ce
sont ses propres paroles. Comme Notre-Seigneur, il
se proposait d'6vangeliser les pauvres ; et il attendait
de Notre-Seigneur les ouvriers qui travailleraient a
cette ceuvre sublime, sans se presser, sans faire de
propagande, ayant horreur du bruit, de tout ce
qu'aujourd'hui on appellerait le bluff. Dix ans apres
leur fondation, les Pr&tres de la Mission n'6taient que
trente-cinq. Ils sont aujourd'hui plus detrois mille,avec
mille coadjuteurs. Mais, au contact du Saint, quels
pretres devenaientces hommes! On a dit tres justement
que Vincent de Paul avait 1'ame d'un roi, propos de
1'expedition guerriere qu'il pr6para pour sauver les
esclaves d'Alger: on pent dire avec autant de justesse
que ses Pr&tres de la Mission avaient des ames de
conqu6rants, superieures aux ames des plus grands
g6neraux et des plus grands consuls de la Rome

antique. Seal un ap6tre qui d6daigne toute gloire
personnelle et mrprise tout honneur humain, pent

former des disciples qui, se sachant, non an service
d'un homme, mais au service de Dieu, ne se laissent
rebuter par aucune difficult6 et gravissent allkgrement les plus apres cimes de l'hroisme. Qu'importe
que ces hommes soient pen nombreux ! Chacun d'eux,
fort de la force de Dieu, vaut plus qu'une arm6e.
Ce qu'on a dit de saint Paul, on a pu le dire de saint
Vincent : Cor Pauli, cor Cristi; cor Vincentii, cor

Ckrisli. Le coeur de Vincent, c'etait le chaeur du Christ.
Au contact de ce coeur, les cceurs des Pr&tres de la
Mission s'enflammerent et chacun d'eux porta en lui
un foyer capable d'incendier le monde.
Aussi voyez ce qu'ils font, du vivant m6me de leurfondateur. De leur quartier g6enral de Saint-Lazare,
ils partent pour pricher, presque sans r6pit, des missions aux pauvres paysans, jusque-li si abandonnis.
Ils s'occupent des h6pitaux, des prisons, des galeres,
de toutes les miseres et de tous les vices de Fhumanit6. Une famine terrible se declare dans nos provinces du Centre et de 1'Est, consequence d'une horrible guerre. De milliers et de milliers de poitrines
francaises monte vers Dieu la supplication angoissee :
Donnez-nous notre pain quotidien. Et Dieu ne dit
plus : Allez a Joseph; mais: allez a Vincent. Et Vincent qui, dans le sillon oh il est mort, a produit assez
de grains pour nourrir toute la terre pendant des
siecles, envoie en Lorraine, en Bourgogne, en Champagne, en Orl6anais, ses Pretres de la Mission et leurs
sceurs cadettes, les Filles de la Charit6, qui distribuent le pain terrestre et le pain c6leste aux corps
et aux ames affam6s, des remedes aux pestif6rds, des
r6conforts i tous ceux que les malheurs des temps
ont jet6s dans des d6tresses infinies.
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En m6me temps, mcntent vers Dieu, de tous les
points de la Barbarie, les plaintes des esclaves retenus
par les infiddles; de 1'Angleterre, de l'1cosse, de
I'Irlande, les plaintes des populations martyris6es par
Cromwell; de la Pologne, les plaintes des catholiques &crasis entre les troupes protestantes de Gustave Adolphe et les arm6es du schisme orthodoxe;
de Madagascar, des rives de l'oc6an Indien, les plaintes des paiens, 6gar6s dans une nuit impenetrable.
A toutes ces plaintes Dieu r6pond encore : Adressezvous A Vincent. Et ce prktre, au cceur plus grand que
le monde, envoie dans tous ces sillons, au milieu de
tons ces hivers, ses Pretres de la Mission qui, pour
accomplir leur ceuvre, ne se laissent arreter par aucun
obstacle. Et quand les fatigues, les maladies, les naufrages, les tortures du martyre les ont couch6s dans
les sillons oii ilsont travaill6, aussit6t d'autres Pr6tres
de la Mission, sur un signe de Vincent, accourent et
prennent leur place, semblables aux flots de la mer
qui, a peine bris6s sur le rivage, sont aussit6t remplac6s par d'autres flots, qui se levent pour chanter
sans interruption au Tout-Puissant l'hymne sublime
des grandes eaux.
Plus lamentables encore, d'autres plaintes montaient
de tous les points du monde catholique, plaintes des
brebis sans pasteurs, ou, ce qui 6tait pire, des brebis
gard6es par des loups. Ces plaintes avaient d6ja emu
bien des coeurs, qui voyaient sans peine, dans l'ignorance et la corruption du clerg6, la cause principale
de 1'ignorance et de la corruption des fiddles. Le
Concile de Trente avait rendu un decret m6morable
sur la n&cessit6 d'une r6forme. Quelques pr6lats francais avaient tent6 la fondation de s6minaires; en
Italie, grkce a saint Charles Borrom6e et saint Philippe de Neri, de nombreux etablissements s'etaient
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ouverts pour la formation du clerg6; mais les resultats
en avaient ete tels qu'on en vint partout & considrer
les s6minaires comme pratiquement impossibles.
Devant cette grande pitie, Vincent de Paul se leva et,
en meme temps que M. Olier, pere des Sulpiciens, il
fonda ces s6minaires qui firent, des pretres franqais,
un clerg6 proclam6 par beaucoup un des premiers du
monde et qui, depuis trois cents ans, continuent, dans
un grand nombre de dioceses franqais et 6trangers, a
inculquer aux jeunes clercs la science et les vertus si
necessaires aux pasteurs de l'Eglise.
Enfin - je termine par la - c'est sur un signe de
Vincent de Paul que les Pretres de la Mission vinrent
s'installer a Alger.
Ah ! que ne puis-je feuilleter avec vous, mes freres,
toutes les pages de leur histoire algerienne, commenc6e il y a pres de trois siecles, continu6e jusqu'a
nos jours et qui a ajout6 de si glorieux fleurons a la
couronne de l'glise et h la couronne de France. De
1646 jusqu'en 1827, on peut dire que tous les fils de
Vincent qui ont exerc6 le saint ministere a Alger ont
6et des martyrs, sur lesquels les forbans barbaresques
out epuisrtoutes les avanies,.et quelquefois toutes les
tortures, inventees par I'imagination orientale. Crachats, soufflets, bastonnades, lourdes chaines, cachots,
travaux humiliants et epuisants, faim, soif, supplices
varies, auxquels Celui qui commande aux hivers de
feconder ses champs ajoutait souvent la peste; rien ne
leur fut 6pargn6 et rien ne reussit a les d6courager.
Pendant pres de deux cents ans, ils ne se sont pas
contentes de racheter les esclaves, mais ils se sont
mis a leur service; et mime ceux d'entre eux qui eurent
la charge de Consuls et la dignit6 de Vicaires apostoliques passaient leurs jours et leurs nuits a visiter les
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bagnes pour nourrir, vetir, soigner, consoler, encourager les victimes des corsaires et surtout pour sauver
leurs ames qui couraient de bien plus grands dangers
que leurs corps.
0 Pr&tres de la Mission, quand on lit les Memoires
de votre Compagnie et qu'on y voit tout ce que vous
avez fait, tout ce que vous avez souffert sur notre sol
africain, on sent ses genoux se plier irresistiblement
et, le front bien bas, on se dit que, s'il y a des moissonneurs aujourd'hui, c'est parce que vous avez 6te
des semeurs et que les quelques gouttes qui perlent a
notre front, quand nous manions la faucille, sont bien
peu de chose a cbte des sueurs qui vous out inond6s
quand vous avez mani6 la charrue, et surtout a c6te
du sang dont vous avez engraiss6 les sillons oif main-

tenant mQrissent les blis! Comment pourrions-nous
.avoir la moindre pensie de complaisance, quand toutes
les-pages de votre histoire nous crient : < Et vos-in
labores eorum introistis : vous, vous ne faites pas autre
chose que b6neficier de leurs labeurs. ,,
Et quand la victoire franqaise de i83o eut mis fin,
comme la victoire du pont Milvius en 312, a 1'ere des

grandes persecutions, il semble que votre Congregation aurait pu r6clamer des droits sur un sol arros6
si longtemps des sueurs et du sang de ses fils. Mais,
fiddle a 1'esprit de son Fondateur, elle attendit humblement, patiemment, silencieusement, I'heure de la
Providence. Douze ans s'ecoulerent sans qu'aucun
Pr&tre de la Mission ne parit sur ce sol, illustr6 par
sa famille spirituelle. Et lorsque, en 1842, M. Etienne,
alors procureur de la Mission, vint se rendre compte
des conditions dans lesquelles les Filles de la Charit6
poutraient s'installer dans Ia nouvelle France, on lui
offrit, pour loger les successeurs des Le Vacher et des
Montmasson, une masure situee dans une impasse de
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la rue Philippe, appelee depuis impasse Sainte-Philomene. C'est de cette 6table de Bethl6em que vous etes
partis, nouveaux ridempteurs, pour gravir, peu de
temps apres, la colline de Kouba, a la fois Thabor et
Calvaire, et pour faire, B pas de geants, par les seminaires et les missions, la conquete de toute l'Afrique
du Nord.
Au moment oh le P. Le Vacher fut martyris6 a la
bouche de la piece de canon, appelee depuis la
Consulaire, la moitie de son corps fut projet6e dans
la mer, et de l'endroit oiu elle tomba on vit s'6lever une
colonne de feu. Cette colonne, mes freres, ne fut-elle
pas prophetique? Le P. Le Vacher fut un des plus
beaux grains tomb6s de 1'6pi de Vincent de Paul: Dieu
ne voulut-il pas montrer, a l'instant oii ce grain mourait, quels fruits r6sulteraient decette mort et'de la
mort de tous les autres grains tomb6s du meme 6pi,
qui allaient, dans la suite des sidcles, mourir dans le
sillon d'Alger? t Si autem mortlum tuerit multum
fructum affert. , En face de ce pays,qui etait, depuis
plus d'un millinaire, assis dans les t6nebres et a
l'ombre de la mort, voici que se dresse une colonne de
feu, semblant annoncer que bient6t tous les grains
de froment qui tomberaient un jour dans ces rgions,
jusque-lk st6riles, recevraient lumiere et chaleur et
porteraient le cent pour un.
En tout cas, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Ah! certes, les hivers n'ont pas etC finis pour
les successeurs du P. Le Vacher et ils ne sont pas
finis pour vous, Pr&tres de la Mission. Meme apres
votre retour, en 1842, sur cette terre, cependant d6ej
chr6tienne et franqaise, vos confreres eurent. a supporter de rudes 6preuves. Le v6n6rable P. Girard,
dont Mgr l'Archeveque rappelait tout a l'heure le
souvenir, ne dit-il pas de M. Viallier, le premier
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supirieur envoyi par M. Etienne, a qu'il ne pouvait
poser la main nulle part sans la poser sur des
.pines ,? Mais quelles moissons levent dijA dans les
dioceses d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Tunis!
Depuis plus de quatre-vingts ans, presque tous les
pritresqui ont travaill au salut des ames dans l'Afrique
da Nord ont 6t6 formis par vous. Douze 6v&ques ou
arcbeveques ont 6te fiers d'avoir 6t6 vos disciples.
Toutes nos paroisses de campagne ont &t6 6vangelisies par vos missionnaires, et ceux d'entre eux qui,
.xceptionnellement a cause de votre regle, ont prech6
dans nos villes, ont enthousiasm6 leurs auditoires. I1
n'est pas un jardin de notre sol, oh s'l6aborent de
xiches moissons, que vous ou vos sceurs, les Filles de
_laCharit6, ne puissiez revendiquer comme v6tre.
O saint Vincent de Paul! en un tel jour, vous etes
certainement ici, a la gauche de Notre-Seigneur qui
preside avec Notre-Dame d'Afrique a sa droite : Leva
is circuitu oculos tuos et vide : jetez un regard autour
de vous et voyez. Omnes isti congregati sunt : c'est
pour vous que tous ceux-ci sont rassembles. Filii
-ui de longe venient : vos fils sont venus de loin. Et
fiae tuae de latere surgent : et ce sont vos filles qui
sont

vos c6t6s. Mirabitur et dilatabitur cor tuum: que

votre cceur admire et se dilate. Fortitudo gentium
venerit tibi : c'est toute Ia force des nations qui est
venue a vous.
Benissez-nous, 6 Pere! B6nissez celui qui porte
si vaillamment la lourde houlette de ce diocese et qui
est toujours si heureux, j'en parle a bon escient, de se
dire le fils de vos fils. Donnez-lui la consolation de
conduire toutes ses brebis, meme ses brebis 6garees,
dans les gras piturages du Bon Pasteur. - B6nissez
vos fils de la Mission et vos Filles de la Charit6 et
commandez aux brises printanieres de souffler sur les
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sillons o0 ils sont aux prises avec tous les frimas de

1'hiver. B6nissez le clerg6 de ce diocese qui tient
Svotre famille pour sienne. Faites qu'il se montre toujours digne des lecons et des exemples qu'il a regus.
Benissez tous les membres de cette Conference qui
porte votre nom et s'inspire de votre charit6. B-nissez
Stous ceux qui sont ici dans ce diocese d'Alger, toute
cette Afrique du Nord dont vous avez pris possession, les fers de l'esclavage aux pieds : Factus es
servus ut nos redimeres. Si vous le voulez, 6 Pere!
vous pouvez obtenir de Notre-Seigneur et de NotreDame d'Afrique qu'au prochain centenaire, nous
soyons tous r6unis autour de vous, dans la gloire,
pour nous rejouir, avec le Pere de famille, de la richesse
des moissons dont les semailles tombent maintenant
de nos mains, tandis que le meme chant sort de nos
lMvres:
Nos semailles d'antan par d'autres moissonnies
Serviront de lien pour de longues annaes
Aux jours aouveaux des nations;
Semons toujours, semons.

MADAGASCAR
FORT-DAUPHIN
par M. CANITROT
(Suite)
CHAPITRE IV.

-

ESSAI DE COLONISATION ET D'EVANGiLISATION

PAR LES PORTUGAIS AU DIX-SEPTI•ME SIeCLE

La caravelle Nossa Senhora da Esperan.a, disempar6e et faisant eau de toutes parts, entrait dans la
baie de Ranofotsy le 8 octobre 16i3, fete de saint
Luc. Elle etait partie de Goa le 27 janvier prec6dent,
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sous les ordres du capitaine Paulo Rodrigues da
Costa et avait pour maitre d'6quipage Antonio Gonaales Lousada, pour pilote Antonio Rodrigues Pessoa, et pour chapelains les Peres de la compagnie de
Jesus Pedro Freire, profbs des quatre vceux, et Luis
Mariano, savant math6maticien.
Dom J6ronimo de Av6z6do, vice-roi des Indes,
avait envoy6 ladite caravelle, sur l'ordre du roi du
Portugal, pour porter les secours de la religion aux
nombreux Portugais naufrag6s en File Saint-Laurent
et avancer en la connaissance de cette ile.
Apres avoir pris cinq interpretes musulmans a
Mozambique, Rodrigues da Costa avait quitt6 l'Afrique
le 1" avril I613, etait entr6 dans la baie de Boina le
16 du meme mois et avait fait escale sur la c6te ouest.
Mais lorsque la Nossa Senhora da Esperanfa avait
voulu doubler le cap Sainte-Marie, elle avait couru
pendant quarante jours les plus grands dangers;
assaillie par quatre ouragans venant de l'est, elle avait
perdu dans la templte le petit bateau a rames qu'elle
trainaita la remorque,avec quatre des six matelots
qui le montaient d'ordinaire.
A la vue du navire, les indigenes des environs s'assemblerent sur la plage et firent bon accueil au
P. Pedro Freire et au maitre d'6quipage descendus a
terre les premiers. Le lendemain, le roitelet de 1'endroit, Randriamana, arriva d'Ambario et fut requ a
bord de la caravelle avec les honneurs dus Asa dignite:
salves de mousqueterie, cadeaux, serrements de main
et embrassade du capitaine. Mis en joie par une telle
reception, les indigenes et leur chef Randriamana ne
parlaient que des Portugais qui habitaient une ville
voisine... Cependant, les t rois a des districts voisins
s'empressaient d'accourir queter a leur tour des
cadeaux :
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( Us arrivaient majestueusement avec une suite nombreuse, portis par leurs esclaves sur des brancards
fort bien faits. Entre tous se signala le roi Tsiambany, le maitre du royaume de Matacassy. II vint
.accompagn6 non seulement de cinq cents hommes
marchant en bon ordre et pour la plupart arm6s de
hachettes et de sagaies, mais aussi de nombreux
parents et'enfants, tous bien faits et d'aspect distingu6; queiques-uns avaient presque le teint des Europeens et les cheveux lisses et longs, qu'ils portaient
epars a l'ancienne mode portugaise; ils etaient bien
habill6s avec des pagnes de coton tiss6 dans ce pays
meme, pagnes tres fins et orn6s de belles raies de
couleurs, et avec des pantalons on culottes de m~me

6toffe. Ils portaient sur la poitrine des bijoux et des
colliers de vrai corail, des boutons d'argent trts bien
travaill6s, de grosses perles de verre, de jolies boucles
d'oreille en metal, des manilles (bracelets) d'or ou
d'argent on simplement dortes, des verroteries de
diverses grosseurs et de diverses couleurs et aussi de
belles calottes de sole broch6es, faites en Chine. En
somme, nos Portugais, qui s'&taient v6tus en soldats
et non en hommes de cour, ne faisaient pas trop bonne
figure k c6t6 d'eux. , (Tome II, page 37.)
Des Hollandais, mouill6s a Sainte-Luce, ayant appris
qu'un vaisseau 6tait arriv6 a Ranofotsy, crurent que
c'6tait le Brandeburg, navire de leur Compagnie. Ils
envoyerent aussit6t une lettre aux Portugais, qui,
n'entendant point la langue des Pays-Bas, ne purent
la comprendre. Rodrigues da Costa, dont la caravelle
d6sempar6e eut 6tC une prise facile pour les Hollandais ennemis, eut Ia bonne id6e de dire aux indigenes,
pensant que ses paroles seraient r6pe'tes aux Hollandais, qu'il 6tait l'avant-garde d'une flotte de quatre
grands navires que le roi de Portugal, Dom Filippe,
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envoyait pour rechercher les Portugais naufrages, et
que ces navires 6taient occupes a traiter avec les rois
de l'Ouest. Cette nouvelle parvint, en effet, aux
oreilles des Hollandais, qui mirent incontinent i la
voile leurs deux navires : l'un 6tait arriv6 r6cemment
de l'Europe et I'autre,une patache construite a SainteLace par l'6quipage d'un grand bateau naufrag6,
l'annee pricidente.
Pour mettre leur caravelle a l'abri d'un coup de
main tandis qu'ils la r6pareraient, les matelots construisirent un bastion qu'ils armerent de plusieurs
pieces d'artillerie.
Les indigenes continuaient a affluer i Ranofotsy.
Lorsque les Peres disaient la messe, on avait de la
peine a les maintenir i I'6cart,et ils venaient baiser,
la maniere des Portugais,un retable qui contenait
I'image de saint Luc. a Dans toute cette foule il y
avait beaucoup de personnes qui portaient des croix

d'6tain pendues an cou et d'autres qui avaient ce signe
du Christ tatoue sur le corps m&me : croix du Christ,
croix de Malte, croix d'Avis on d'Alcantara. n Et les
Peres, 6tonn6s d'un tel empressement, joyeux, et point
experimentbs encore sur la versatilit6 de I'indigtne,
un excellent augure , pour leurs futures
y voyaient ,(
pr6dications 6vange6iques.
Envoyi pour opbrer des sondages dans la riviere
de Fanzahira et pour voir si la caravelle y pourrait
entrer, le contre-maitre Jean Fernandes Pereira, sons
la conduite de Andrianmanoro, chef des petites iles
qui sont autour de Trano-Vato, releva trois, quatre et
cinq brasses d'eau, mais constata que la barre du
Vinany-Be etait a sec.
Deux jours aprIs, le 7 novembre, sur la priere du
roi de l'Anosy,-Tsiambany, Antonio Goncales, maitre
de la caravelle, et le Pere Freire furent d6pech6s
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aupres de lui pour traiter d'affaires importantes. A
leur arrivie a Fanzahira, t les indigenes firent aux
Portugais une reception joyeuse et sympathique; toutefois, le roi ne voulut pas entamer de n6gociations
avant d'avoir requ une bonne quantit6 de piastres et
de verroteries ); mais alors toutes les difficultes
s'aplanirent et il traita les envoyes avec une grande
familiarite, leur temoignant beaucoup d'amitie et
venant continuellement dans leur case. 11 accepta le
plus facilement du monde toutes les propositions qu'ils
lui firent et il redigea une note en langue tanosy,
ecrite avec des caracteres arabes, dans laquelle il
s'obligeait (a confier aux Portugais son lfs aine

Andrian-Tsirivahy pour le conduir.e a Goa aupres du
vice-roi et lui faire connaitre les usages et la grandeur des Portugais. Rodrigues da Costa s'engageait
de son c6t6 a ramener le jeune prince ou a le renvoyer
combli d'honneurs et riche d'or, d'argent et d'objets
divers, et, pendant son voyage, a laisser comme otages
& Pile Santa-Cruz ou Trano-Vato, les deux Peres et
quatre Portugais. A cette fin, il fit, dans cette meme
note, donation de cette ile aux Peres pour qu'ils y
construisissent une 6glise et qu'ils pussent se procurer
des vivres; en terminant, il jura que lui et ses fils
seraient fideles a ces engagements ,.
Moyennant codeaux, Tsiambany aurait signi tous

les trait6s du monde; il aurait c6d6 toutes les terres
d'un royaume dont personne, pas meme lui, ne connaissait les limites... De bonne foi, pouvait-on demander un Tanosy de ces temps-la, fft-il roandrian, fit-il
i. Andrian-Tsirivahy n'itait qu'un neveu ou beau-fils de

Tsiambany, ainsi que Andrian-Manahy, Andrian-Finaritsy,
Andrian-Mizana, etc... car Itema. la femme de Tsiambany,
<(avait &t6 d'abord la femme de son frere aine AndrianRavala avec lequel elle avait eu quatre enfants males. ,
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mene roi, de s'engager sous la foi d'un serment, lui
qui n'avait, a la lettre, ni foi ni loi ? Comme tous ses
compatriotes, I'int&ret cessant, Tsiambany devait
ignorer, le lendemain, ce qu'il avait promis la veille.
. Nos deux envoyes, satisfaits du trait6, descendirent la rivibre Efaho et s'arr&terent ai 'ilot de SantaCruz ( dont le fils du roi, Andrian-Tsirivahy, qui les
accompagnait, mit le P. Freire en possession en lui
d6posant dans la main une motte de terre ,.
* Dans tous les villages oii is passaient, femmes,
bommes, enfants, dont beaucoup avaient le teint clair,
venaient a leur rencontre et leur marquaient de l'amitit et de la joie, leur faisant des presents de fruits et
d'autres objets,notamment de petites croix d'6tain, que
les n6tres appr6ciaient tout particulikrement. n(P. Si.)
Antonio Goncaleset le P. Freire s'en revinrent radieux
a Ranofotsy, ot ils arriverent le II novembre.
a Pendant que le fils du roi et les matelots de la
caravelle faisaient leurs pr6paratifs de d6part, le
capitaine jugea bon de faire batir pour les Peres, dans
I'ilot de Santa-Cruz, une maison d'habitation et une
iglise., Au P. Mariano fut confi6e cette installation.
Aussit6t arrivbs a Trano-Vato, le P. Mariano, trois
ouvriers portugais et leurs esclaves ( chanterent les
litanies a haute voix, et, marchant en procession, ils
se dirigirent vers la Croix, devant laquelle ils s'arrethrent, I'adorant et la baisant avec une grande v6neration,A la vue des habitants,tout 6tonnks de ce spectacle n.

En dix jours, le P. Mariano, t mettant lui-m6me la
main a I'ouvrage, dit-il, acheva une maison de bois
assez grande pour loger les deux missionnaires et
leur suite, et construisit une eglise tres suffisante pour
commencer

>. La maison 6tait attenante aux murs de

Trano-Vato.
Y 3o
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De tons les environs une foule de gens venaient
Scauser et trafiquer familiirement n et reclamaient
qu'on leur enseignit A faire le signe de la croix. Le roi
Tsiambany vint lui-meme un jour et timoigna beaucoup d'amitie aux Peres. (, Mais quand, apres avoir
pass6 treize jours dans I'ilot de Santa-Cruz, nos Portugais allerent prendre cong6 du roi, ils le trouvirent
tout change h leur 6gard; il leur dit, sans donner de
motif, qu'il ne pouvait laisser partir son fils et que
jamais il n'avait fait une semblable promesse, qu'il
s'6tait tout simplement engage i ne point faire de mal
aux deux Peres et aux Portugais qui resteraient dans
ses Etats... ) A cette nouvelle si fAcheuse de la manvaise foi de Tsiambany, toute la caravelle fut dans
l'irritation.
Tsiambany arriva a Ranofotsy le 29 novembre avec
une suite de 200 hommes bien armis. Le capitaine
eut beau lui promettre de laisser comme otage les deux
P&res dans 1'ilot de Santa-Cruz, le roi se contenta de
lui proposer, en kchange de son fils, un jeune Tanosy.
En presence de cette volte-face, le capitaine assembla
tout de suite ses officiers et la plupart des Portugais,
a I'exception des Peres, et r6solut de s'emparer dvu
fis de Tsiainbany.
( Les Portugais prirent cette resolution contre le
roi de 1'Anosy d'autant plus volontiers qu'ils le considiraient comme le meurtrier probable d'un bon tiers
des Portugais naufrages ant6rieurement. - Beaucoup
d'indigenes, sujets de Tsiambany ou ind6pendants,
Randriamana lui-meme,d'autres encore, avaientracont6
A haute voix ces massacres sans que personne, mmme
parmi les parents du roi, elt protest6. ( Tsiambany
lui-meme, sans qu'on eut jamais exprime le moindre
soupcon a cet egard, avait &critau capi taine da Costa:
a Je jure que je n'ai jamais tu6 de Portugais ni

ld'etrangers venus dans mon pays. , Or, de tous les

descendants des Portugais, ni le P. Freire ni le
P. Mariano,durant leur sjour a Fanjahira ou a TranoVato, n'avaient jamais pu voir un homme fait. 1 I1
poss6dait pourtant une grande quantitA d'objets qui,
de l'avis de tous, provenaient des Portugais, notamment un petit lit de camp dora, un chapeau, une croix
du Christ, un livre in-8 0 ,ecrit de la main de AndrianMasinoro, qui 6tait rempli de prieres, de litanies, de
psaumes moiti6 en latin, moitii en portugais., (P. 5I59. II est juste d'ajouter que les cinq interprites
musulmans, naturellement hostiles aux chr6tiens,
avaieat pu influer sur les intentions du roi.
Quoi qu'il en soit, Tsiambany, nalgr6 les marques
-de consideration dont il avait et6 I'objet a son arriv6e
sur la plage de Ranofotsy, salves d'artillerie, pavoisement de la caravelle, vin de Portugal, sucreries et
biscuits, t mets nouveaux pour lui et qu'il appitait ,,,
Tsiambany refusa de donner des otages, pendant qu'un
des Portugais irait & Sainte-Luce afin de sender le
port et de voir une stele de pierre qui etait dans un
ilot au nord et qui portait une longue inscription. C'ttait une pierre tombale, sur laquelle 6tait gravee,
disait-on, une figure humaine.
Ses d6engations passies, son refus et ses moqueries

presentes, enfin son insistance pour qu'on lui remit
une chaine d'or qu'on avait convenu de lui donner au
moment ou son fils embarquerait, exasperaient 1'6quipage.
Un des fils de Tsiambany, appele tant6t Andria.mosa', tant6t Andriansoza, et qui devait plus tard
i. Tsiambany n'avait alors d'autres eafants miles que
1 Andr6 et un bebd d'un an on d'un an et demi... Les autres
*qu'oa appelle ses fils ne soat que ses neveux ou ses beaux-fits,
.enfants de qualqu'une de ses femmes. , (P. i25.)
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prendre le nom de Andrian Ramaka, enfant d'une

douzaine d'annies, a le plus gentil de tout le pays D,
fut enlev, sur le rivage par deux matelots, tandis que
treize soldats, le mousquet A la main et la meche
allumee, parlementaient avec le roi. Rendu inquiet par
1'air r6solu des Portugais, Tsiambany s'aperqut du
rapt. 11 courat A l'embarcation qui emportait son
enfant et reussit A l'atteindre, lorsqu'un coup de couteau entre les deux epaules lui fit lacher prise. Les
mousquets et I'artillerie de la caravelle bombardaient
en meme temps a grand bruit la plage et mettaient en
fuite les indigenes qui attaquaient pour dblivrer le
fils de leur maitre. Quand 1'enfant fut A bord, le capitaine envoya A terre une embarcation pour expliquer
sa conduite aux Tanosy, et, le soir du meme jour, il
mit Ala voile.
La Nossa Senkora da Esperanfa arriva A Mozambique
le 17 fivrier 1614, et le petit Ramaka, accompagn6
du P. Freire, passa a bord d'un aviso qui le conduisit
aux Indes.
L'exp6dition avait dure un mois et demi et se terminait par un enl6vement! En quarante-cinq jours,
nos Portugais pr6tendaient se rendre maitres d'un
pays, lui imposer leur volont6 par un traitS, et exiger
d'un chef de leur livrer ce qu'un pere a de plus sacr6,
ses fils, sans aitres droits que celui d'avoir relach&
dans un a Hoba n, un havre de l'Anosy, pour radouber leur vaisseau, fatigu6 par les tempttes... Facon
singulibre pour attirer la consideration et l'attachement de la tribu! Mais ces conquistadores, qu'ils
fussent A bord de navires venus d'Angleterre, de
France, de Hollande ou du Portugal, 6taient-ils capables de comprendre le droit des gens aupris d'etrangers reputes'

sauvages

),,

eux qui, a des milliers de

lieues de 1'Europe, ne pouvaient se rencontrer sur
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les chemins silencieux de l'ocian sans se canonner?
Quelques jours avant de quitter Ranofotsy, l'6quipage de la Nossa Senhora da Esperanfa avait dress6
deux croix hautes de So empans (Io metres). La premiere fut 6rig6e dans le fort meme, sur une petite
6minence, l• oiu se disait la messe, l'autre sur une
grosse roche, l'entr6e du port, hors de tout chemin.
c II fallait, pour y arriver, marcher le long de la
mer a travers des bois 6pais et sur des pierres aigues.
Comme les Portugais allaient ainsi tres peniblement,
le roi Randriamana, qui avait de la d6votion pour
la Sainte Croix (ce brave homme avait demandI le
bapt&me, et sa fillette, ag&e de douze ans, avait 6t6
gu6rie d'une ophtalmie trbs douloureuse, en quinze
jours, par 1'apposition sur les yeux de la croix d'or
que le capitaine portait au cou), Randriamana arriva
et prta main-forte, portant lui-meme sur ses 6paules
le bois sacr6 avec tant de ferveur que les Portugais,
pieds nus et A moiti6 deshabill6s, le suivaient a
grand'peine. Dans la roche il y avait, comme si un
maqon l'ett creus&e expres, une cavit6, oi ils plantirent
la Croix. ) (P. 57-)
Apres avoir trait6 Tsiambany comme un vulgaire
chef de bande - et c',tait a peu pros ce qu'il etait nos Portugais, des qu'ils furent descendus a Goa,
eurent pour Andrian Ramaka des 6gards comme on en
avait alors pour les princes de sang royal. A peine le
vice-roi des Indes fut-il prevenu de la pr6sence du fils
de Tsiambany a bord de l'ariso, qu'il envoya sa propre
embarcation avec plusieurs gentilshommes pour le
complimenter.
4 Le jeune prince avait d6barqu6 dans le costume
qu'il portait lorsqu'on l'avait pris a Madagascar, avec
une croix de son pays pendue au cou. II alia de suite
baiser les mains du vice-roi, lequel le fit asseoir sur
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one chaise A dossier et lui temoigna beaucoup d'amitii,
lui fit reciter toutes ses prieres et lui fit cadeau de
3oo xirafuns (environ 5io francs) pour acheter des
v&tements a la mode portugaise. ) (P. 71.)
L'archev&que primat le recut aussi avec de grands
honneurs, ainsi que les principaux gentilshommes et
habitants de Goa.
Instruit des viritis chrktiennes par les PP. J6suites
en leur maison professe de San-Paulo, il requt le
bapteme,le jour de la Saint-Jean-Baptiste, en l'iglise
Saint-Paul.
( En presence d'une noble et imposante assistance,,
le vice-roi consentit k ktre son parrain, et ce fut l'archeveque lui-meme qui le baptisa. On lui confera le
nom de Dom Andre de Souza,parce que,d'une part,
c'est le jour de la fete de ce saint ap6tre qu'il avait 6et
pris, et par la similitude avec son nom de Andriana,
et parce que,, d'autre part, etant encore petit enfant,
sa mere, une m6tisse Portugaise, Andrianfatema
(Itema), lui avait donn6 le nom de Souza.
c Apres le baptame, le vice-roi lui attacha au con
une-belle chaine d'or avec une croix 6galement en or.
De son c6te, l'archeveque lui donna un riche vetement et lui administra la confirmation le jour de
1'Assomption. , (P. 73.)
Andre apprit a lire et
6ecrire en portugais dans
le s6minaire de Santa F6, o~ il montra une grande
vivacit6 d'intelligence. t II se confessait et servait la
messe a,-ec autant de ponctualite et de grice que s'il
ktait n6 dans le giron de l'Iglise...; il avait si boa
caractere et si bonnes dispositions, il apprenait si vite
qu'il n'6tait jamais besoin de lui dire ni de lui d6fendre
deux fois la meme chose. , Evidemment, si le petit
Tanosy 6tait reste A Goa, il serait devenu un chretien
accompli, mais il allait se retrouver seul dans le pays
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de ses anc6tres... La terre des anc6tres! II faut avoir
habite durant quelques lustres 'ile Saint-Laurent pour
soupqonner un pen 1'empire que le milieu exerce sans
tr6ve sur ceux qui ont voulu libirer leur ame des liens
grossiers de la nature... i Le passe ne meurt jamais
en nous u, repetait Fustel de Coulanges... Par quel
poinjonnage ind6l6bile les arriere-grands-peresont-ils

done marqu6 en quelque coin l'Ame de leurs petits-fils?
CANITROT.

A swvre.)

TUNISIE

Nous emprantoms a la Tunisie Catholique Particle suivant

sur M. Pagfs, notre confrere :
Le P. Pages, qui vient d'etre enlevi d'une maniere
si foudroyante a ses chbres missions de Tunisie,
auxquelles il s'itait donn6 corps et ame depuis
bient6t douze ans, itait n6 en 1866, A Vendres, petite
paroisse du diocese de Montpellier, d'une famille
tres chretienne.
SApres ses etudes secondaires au petit siminaire de
Saint-Pons, ii entra dans la Congregation de la

Mission, a l'ige de vingt ans.
Son noviciat et ses 6tudes achev6es a Paris, ii fat
envoyv, n'etant encore que diacre, dansla rude Mission
d'Abyssinie, fond-e par le v6nerable Mg-.Justin de

Jacobis. II aimait i citer dans ses sermons quelques
anecdotes amusantes de ce temps heroique de ses pre-

mieres annees d'apostolat.
Apres la conquete de l'krythr6e par I'Italie, le
vicariat apostolique d'Abyssinie etant passe aux
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Reverends Pires capucins italiens, les missionnaires
lazaristes durent se retirer. M. Pages fut nomm6 alors
a la residence de Toulouse et employe aux missions

de la campagne.
Mais on peut dire qu'il 6tait particulibrement destine par la Providence Al'6vangelisation de 1'Afrique,
car, en 19o3, a la fermeture de la maison de Toulouse
par les dicrets de Combes, de triste memoire, il fut
plac6 comme missionnaire a Alger.
Pendant dix ans, il se d6voua aux populations
d'Algerie avec un zele qui ne se d6mentit jamais.
Malgre une sant6 assez delicate, il supporta les
rigueurs du climat, prechant la parole de Dieu dans
les villes comme dans les bourgades les plus reculbes,
donnant de nombreuses retraites de religieuses et
d'enfants.
C'est en 1913 que ses sup&rieurs le d6signerent
pour prendre la direction des missions dioc6saines de
Tunis, creees par Mgr Combes. Tous les cures de
Tunisie savent avec quelle tenacit6 il se conformait
an programme de la fondation, qui est de donner,tous
les cinq ans, les exercices de la mission dans toutes
les paroisses et principales annexes de l'archidiocese.
Ils les a toutes parcourues en ap6tre avec un zele
inlassable.
Sa parole simple, toujours a la portte de tous, a en
de vrais succes. Le P. Pages connaissait assez la
langue italienne pour la pouvoir parler. On pent dire
que l'archidiocese de Carthage perd en lui un ouvrier
d'elite, aimant son ouvrage et consciencieux jusqu'a
l'exces. I1 s'est montri,selon le mot de saint Paul A
Timoth&e, en tout et toujours et jusque dans sa mort,
l'operariuminconfusibilem, l'homme eprouve, 'ouvrier
qui n'a point A rougir, dispensant avec droiture la
parole de v6rite.
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Sa mort a surpris la Tunisie, et nous a plong6s
dans la stupeur; c'est une perte irr6Farable.
A ses obseques, la grande 6glise se trouva remplie
d'une foule 6mue. Mgr l'Archeveque, 6tant parti pour
le Sud, n'a pu y assister, mais on peut dire que tous
les membres du clergh de Tunis et des environs,
siculier ou r6gulier, s'y trouvaient, a de rares exceptions pres, et que toutes les communaut6s 6taient
repr6sent6es. Sa Gr. Mgr Polomrii donna l'absoute.
C'est que le P. Pages 6tait tres aim6 et admir6 de
tous, pour le rude ministere qu'il exergait depuis
longtemps. Sa vie d'ap6tre ambulant, ses randonnies
de missionnaire dans les coins du bled les moins confortables, son 6nergie active et souriante 6taient
connues de tous; et il 6tait 6galementaime desItaliens
et des Francais.
Prions pour lui, et souhaitons que notre Tunisie
connaisse beaucoup de semblables ouvriers pour 6vangiliser les campagnes, rarement visitees par nos
pretres trop peu nombreux!

AMERIQUE
ETATS-UNIS

THE VINCENTIAN,

1925.

Ce bulletin mensuel renferme des articles interessant la double famille de saint Vincent.
M. Sheldon y parle de notre saint Fondateur,
M. Foley de nos bienheureux et en particulier de la
Mere Seton et de M. de Andr6is; il y a toujours un
article sur la M6daille miraculeuse; M. Remler y parle
de la vocation; mais le sujet principal est la Chine;
M. O'Shea raconte des histoires int6ressantes;
M. Coyle parle des coutumes particulibres aux
Chinois; M. Lewis decrit quelques-unes des misaventures des missionnaires; on y fait toujours mention
des dons faits en faveur des missions, des propagateurs du bulletin, etc.
Le num&ro d'aoat 1925 parle du tremblement de
terre qui a d6truit la ville Santa Barbara, aux LtatsUnis, le 29 juin; l'orphelinat Saint-Vincent, qui avait
t6 ouvert le 21 novembre 1924 et qui etait sous la protection speciale de la M6daille miraculeuse, n'a en
presque rien; les soeurs et les enfants se sont refugies
sur une colline voisine et habitent sous des tentes.
NIAGARA INDEX.

Mentionnons,enire autres choses,la croisade pour
les missions, qui a commenc6 parmi les 6tudiants des
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en- 1918, et

qui compte actuellement

quatre cent mille membres.

M. Moore est mort, le 2 juin, h l'hpital Sainte-Agnes
de Baltimore. II fut toujours plein de ztle pour la
cause de 1'6ducation catholique. II itait actif, energique, desint&ressC, se sacrifiant lui-meme.
MOUNT

HOPE RETREAT,

BALTIMORE,

MARYLAND

(1923-1924-.

C'est une maison d'alienis. Le rapport parle des

sceurs qui out eu la direction de la maison.
La premiere superieure a 6t6 soeur Olympia, qui,le
21 aofit 1833, s'occupa des alien6s dans I'h6pital
Maryland. On quitta cet hopital le 30 septembre 184o
et,le jour suivant, on inaugurait le Mount Saint-Vincent. Quelques anuaes apres, on acheta Mount Hope
College, qui, plus tard, devint Mount Hope Retreat.
Saeur Matilda fut nommee soeur servante le
27 janvier 1841, et fat remplac6e par soeur Mary
Cephas. Cette derniere possedait a un degre remarquable ces rares qualitis du coeur et de i'esprit, cesbrillants attributs du caractere qui sont nicessaires
pour diriger avec satisfaction et succrs les int6rets
compliques d'une telle institution. Chaque pensee de
son cceur semblait avoir pour but le confort personnel
des habitantsde la maison. Tout regard sur sa propre
sant6 6tait oubli6 dans son anxi&te a promouvoir le
bonheur des hospitalis6s et a avancer l'intiret et
l'utilite de l'institution. Jamais personne ne fut plus
aim6 par les malades, car elle leur 6tait toujours accessible, toujours pr&te a-compatir a leurs souffrances,
toujours prompte Ales soulager par des actes de boate
et d'attention. Quels que fussent leurs troubles,
quelque profonde que fut leur angoisse mentale, ils
la trouvaient toajours disposie a les ecouter,et,par ses
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manieres douces, aimables et persuasives, prompte a
leur apporter confort et consolation. C'ktait,en v6rit6,
une bonne mere pour tous, si pleine de bont&, d'affabiliti que bient6t les pauvres malades oubliaient leurs
parents et amis dont ils 6taient s6pares. Par la suavit6 de ses manieres, par sa prudence et son bon
jugement, elle riussissait i acquerir bient6t leur confiance et ne manquait jamais de leur inspirer estime,
amour et respect. C'6tait une vraie Soeur de Charit6,
un veritable ange de misericorde.
Apres la soeur Mary Cephas, vinrent les soetrs Mary
Bernard, Mary Austin, Ann Aloysia, Euphemia, Theresa Sheridan; cette derniere fut nommee sceur servante en 1865. La p6riode qui s'etend de 1855 a 1865
fut une suite de difficultes.

On fut oblig6 de se transporter A la campagne;
mais il fallut.des travaux herculeens pour y construire

quelque chose de convenable. En I857, pendant les
jours sombres du Know nothing, une lettre anonyme

les avertit qu'elles seraient attaquies et qu'on lear
ferait du mal. On avertit les autorit.s, mais celles-ci
refuserent de donner protection; il fallut s'adresser
aux amis pour garder la maison. En 1861 vint la
guerre civile, qui dura quatre ann6es. Beaucoup de
malades etaient du Sud et les sceurs 6prouvirent bien
des ennuis a cause des soins qu'elles leur rendaient.
Apres la guerre, beaucoup de families appauvries ne
purent payer la pension des malades. Cependant, il
semblait qu'on allait respirer; mais des difficultes
d'un autre genre vinrent assaillir les soeurs. Elles
furent d6noncies par une malade, qui se pretendait
pers6cut6e, et il fallut comparaitre devant les juges.
Heureusement le proces se termina par une sentence
de ( non-culpabilit6 n. Cela eut un bon r6sultat, car
cela fit connaitre les sceurs de Charit6 et leur d6voue-
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ment. Les journaux firent de grands iloges de la communaut6 de la M&re Seton.
- Sceur Theresa Sheridan fut remplace, en 1867, par
seur Catherine, qui, pendant quarante-deux ans, consacra A Mount Hope les brillants talents de son esprit
et le zele fervent de son coeur. Pendant sa superiorite,
Mount Hope devint le magnifique 6tablissement qu'il
est actuellement. Sceur Theresa possedait les qualitbs
les plus propres pour la position qu'elle occupait,
telles qu'on en trouve rarement dans une personne.
Sa tenue itait calme et digne; elle etait comme une
reine. Ferme, maitresse d'elle-m6me, avec une capacited'ex6cution presque masculine, elleavaitcependant
le cceur le plus tendre et le plus propre a compatir.Elle s'occupa du moindre d6tail jusqu'd la fin de sa
vie. Pendant sa longue administration, un seul vbnement vint troubler la marche de la maison: ce fut
la guerre hispano-americaine; on dut envoyer des
scurs aux ambulances.
Sceur Magdalena prit la place de sceur Theresa;
elle avait 6t6 plusieurs annees a Mount Hope et avait
dirig6 dix-neuf ans un grand 6tablissement de SaintLouis. Capable, 6nergique et devouee, elle continuala
prospirit6 de la maison. Elle fit batir une chapelle
plus grande, plus commode et plus attirante.
Le docteur qui fait le rapport que nous avons
resume, termine par un grand leoge des sceurs qu'il
voit tous les jours.
THE ARGUS, volume VI, 1925. S. Joseph's College.
Emmitsburg, Maryland.
Magnifique volume sur papierde luxe, avec desplendides photographies, soit de la maison, soit de diffirentes personnes; il y a des po6sies, des r6cits, des
compte rendus, des 6ph6mCrides, des rapports sur les
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diff&rentes ceuvres, le tout prisente d'une fajon 6elgante, attrayante : ce volume est un vrai petit bijou.
THE GATEKEEPER. S. Peter's High school. Keokuk,

Iowa.
C'est un volume aussi luxueux que le precedent et
redigd
de la mtme maniere. Les photographies sont
tres belles : on y voit les principaux personnages de
1'6cole, son 6tat-major, les seniors, la junior class
(9 garcons, 14 filles), la sophomore class (8 garcons,
II filles), la freshman class (12 garcons,

o1 filles), la

transition class (8 garcons, Iq filles), la junior high
sub-freshman class (13 garcons, 9 filles), les 6quipes
de foot-ball (3 garcons, 2 filles), les champions de
tournament (7 garcons, 6 filles). Parmi les euvres,.
mentionnons la Seton League, qui a pour but de
pourvoir aux intr&ts de l'education catholique de la
ville; les Dames de Ckariti,fondues en 1913, aunombre
de cinq cents actuellement, et s'occupant des pauvres
sans distinction de race, de couleur ou de croyance;
c'est une des organisations les plus en vue du pays;
les E/faxts de Marie, divisies en deux sections; les
Croisis,seniors et juniors, qui ont pour but de recueillir
des fonds pour les Missions; les Chevaliers de Marie,
confr6rie qui a pour fin d'encourager la fr6quente
communion; le Cercle I. F. C. A.; la Chorale Seton;
la Socidtd Marillac, qui a pour but d'initier les jeunes
filles a la visite des pauvres; elles aident les Dames
de la Charite, elles s'occupent specialement des
petits enfants, ellestravaillent pour les pauvres.
QUELQUES CEUVRES DE CHARITE.

Philadelphie. - L'CEuvre de la Creche est notre
principale occupation, notre raison d'tre dans la
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paroisse de la Cath6drale; mais notre devise u La Charite de Jesus-Christ crucifiU nous presse jnnous inspire
de r6pandre partout les flammes de ce feu sacr6 qui
brale toujours dans le Cceur du divin Maitre, dont
l'ardent d6sir est de voir ce feu s'allumer en nous.
Comment pourrions-nous done rester insensibles et
nous montrer indifferentes, sachant qu'un si grand
nombre d'imes ont besoin de nos secours dans cette
grande paroisse de la Cath6drale?
Depuis plusieurs annies, les soeurs de la Cr&che
visitaient l'h6pital general et 1'hospice; mais ce n'est
qu'en octobre 1924 que 1'oeuvre fut reellement commenc6e. Ma saeur visitatrice, lors de sa visite a Philadelphie, nous inspira 1'heureuse idee d'assembler
quelques jeunes filles parmi les plus ag6es de notre
&cole et de leur proposer de devenir les auxiliaires
des sceurs en visitant I'h6pital g6n&ral, qui nous rappelle bien celui de 1'H6tel-Dieu dont il est parl dans
la vie de saint Vincent de Paul. C'est une vraie petite
ville en elle-m&me,oii se trouvent ruunis les pauvres et
les malheureux de toutes sortes. L'h6pital est dirig6
par I'administration civile. Les catholiques ont leur
propre aum6nier et une chapelle, oi l'on garde le
Saint-Sacrement. Neanmoins, un grand nombre de
malades perdent leur foi, ce qui n'arriverait pas peut&tresi quelques visiteurs catholiques allaient de temps
en temps les voir et les assuraient de leur porter de
'int&ret. Les aum6niers se sont plaints et ont essay6
de se procurer quelques dames pour venir visiter les
malades r6gulibrement; mais apres une ou deux
visites, ces dames disaient qu'elles ne pouvaient revenir a cause des choses repoussantes qu'elles voyaient.
L'ceuvre 6tait au-dessus d'elles et elles n'avaient pas
le courage de l'entreprendre.
L'annie derniere,au mois d'octobre,les soeurs com-
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mencerent l'cuvre avec trois jeunes filles; celles-ci

portirent des articles religieux et des petites douceurs aux malades. Par quelques paroles encourageantes elles releverent leur courage abattu. Sous
peu, d'autres jeunes filles se joignirent a elles; maintenant la petite association a cinquante membres. Chacune fait une contribution d'un franc par mois, ce qui
sert a acheter des fruits pour les malades. 11 y a aussi
des membres honoraires qui,ne pouvant, pour diverses
raisons, visiter l'h6pital, procurent des fonds pour
soutenir I'ceuvre. Quoique la paroisse de la Cathedrale soit le centre de I'ceuvre, des jeunes filies d'autres
paroisses ont offert leurs services.
Voici l'ordre qu'elles suivent : le dimanche, ces
jeunes filles se rendent a l'h6pital,oii elles vont d'abord
a la chapelle -saluer le divin Maitre et lui offrir lear
travail; de 1, elles visitent les diff6rentes salles. II a
&t6remarque que P'h6pital n'a jamais eu d'aussi jeunes
ouvrieres ou d'aussi g6nereuses; ii y en a de seize,
dix-sept, dix-huit, dix-neuf et vingt ans; les anciennes
initient les nouvelles. Toutes aident a porter la nourriture aux malades a l'heure des repas; nul travail ne
leur semble trop dur; elles font un bien immense aux
pauvres et ceux-ci soupirent toujours apres leurs
visites.
II y a environ un an, ces jeunes filles ont donni a
deux cents malades un regal de glaces et de giteaux.
Les infirmiires ont mis a leur disposition la cuisine
de 1'h6pital et leur ont donne libre acces dans toutes
les salles.
Ces jeunes filles ont aussi offert leurs services pour
visiter les pauvres a domicile, car les soeurs dans leurs
visites avaient trouve tant de pauvres d6laisses n'ayant
meme personne pour leur donner a boire. Les jeunes
filles organisirent une partie et le profit servit &ache-
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ter des vivres. La nourriture fut preparee a la Cr&che
et, de 1U, apportee aux malades chez eux.

Les administrateurs ont demand6 a ces jeunes filles
de visiter les malades de l'h6pital maritime, mais elles
n'ont pas encore commence I le faire r6gulierement.
Elles sont toutes de families tres respectables et entreprennent leurs bonnes oeuvres avec le consentement
de leurs parents.
Les soeurs visitent le sanatorium des tuberculeuses.
L'une de ces malades, en voie de convalescence,
entendit parler du bien que les sceurs faisaient a l'h6pital general avec l'aide des jeunes filles. Elle entreprit de commencer une petite soci&te dans son milieu

,I
w

et Alaquelle elle donna comme noma Les Radieuses ».

Ne pouvant visiter les malades, elles devaient se contenter d'ecrire des lettres d'encouragement, de consolation aux malades de I'h6pital geniral, mais leur
but itait de se joindre a notre association aussit6t
qu'elles auraient elles-memes recouvr6 la sante et quitt&
le sanatorium. En attendant elles nous aident par
leur prieres.
En visitant I'h6pital general, nos jeunes filles
doivent observer les regles suivantes : i° T6moigner
du respect aux infirmieres; les consulter avant de
donner des douceurs aux malades, autrement on pourrait faire plus de mal que de bien &ceux qui sont trop
mal pour prendre aucune nourriture; 20 ne jamais
quitter un malade sans lui parler de Dieu; 30 passer
tranquillement dans les differentes salles sans faire le
moindre bruit, de peur de deranger ceux qui pourraient se trouver dans leur agonie; 4° quand un catholique se meurt,en avertir la seur afin qu'elle recite lesprieres des agonisants.
Une fois par mois, les associees ont une reunion A la
Creche, oi elles recoivent une petite instruction; on

i;~j
1I1
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leur d6signe leurs salles respectives k visiter les dimanches suivants. Elles doivent aussi aider a preparer differents articles pour les pauvres.
11 arriva qu'une des infirmikres protestantes de l'hpital demanda a une soeur de venir visiter sa salle, oil
se trouvaient de pauvres jeunes personnes sauvees
des tanieres d'opium. Ayant d'abord fait la mnme
demande a quelques dames protestantes, celles-ci refuserent sous pr6texte que ces malheureuses 6taient
r6duites dans ce triste ktat par leur propre faute.
Cette r6ponse, entendue par ces infortunees, prodaisit sur elles une cruelle depression i la pensee que
personne ne se souciait d'elles. L'infirmiire tkcha de
les consoler en leur disant que les seurs ne refuseraient pas de venir. En effet, nous etions trop heureuses de pouvoir leur rendre quelques services et
d'adoucir leurs cceurs ulc6rCs.
Dans une de leurs tourn~es habituelles, nos jeunes
files rapportirent qu'un Mexicain se mourait et ne pouvait se confesser en anglais. Nous informames un de
nos pr&tres lazaristes qui avait charge de I'Pglise espagnole dans la ville; ii confessa le mourant, le pr6para
ala mort et, deux jours apris, notre Mexicain rendit
son ame a Dieu. Quand il arrive a l'hopital des Polonais ne sachant parler anglais, nous leur envoyons un
pretre de leur nationalit, pour qu'ils paissent se confesser dans leur propre langue.
Certains endroits ou le pritre est oblige d'aller
porter le saint Sacrement n'ont pas la propret6
requise pour recevoir Notre-Seigneur; le respect dii
la pr6sence de Jesus exige quelque preparation. Le
cure de la Cathedrale a exprim le d6sir que les jeunes
filles de notre nouvelle association aillent dans ces
mansardes pour preparer les pauvres malades a recevoir les derniers sacrements.
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11 y a dix-huit h6pitaux dans la paroisse de la
Cath6drale; mais, comme notre petite association
n'est que dans son enfance, il -nous est impossible
d'entreprendre davantage pour le present. Plus tard,
avec I'aide de Dien et F'augmentation des membres,
nous esperons accomplir beaucoup plus.
Richmond, Va. En rassemblant un dimanche
tous les C61ves catholiques qui vont a I'6cole publique
et en s6parant ceux qui ont d6ja fait leur premiere
communion de ceux qui ne l'ont pas encore faite, une
soeur fat surprise de trouver un garcon de quatorze
ans qui ne s'etait jamais confess6. Elle parla de lui a
sa sceur servante et fut plus 6tonn6e encore d'apprendre
qu'il n'avait meme pas 6t6 baptis6. Ce jour meme elle
se fit un devoir de visiter sa famille. Elle se rendit a
leur demeure, sonna la cloche, mais personne ne vint.
Elle passa par la porte de derriere, trouva son chemin en montant 1'escalier et frappa a la porte. Un
petit garcon ag6 de six ans vint ouvrir. Elle lai dit
qu'elle d6sirait voir son pere. II s'en alla et revint au
bout de quelques instants, disant : t Mon pere vous
prie de passer a la chambre voisine et de parler a ma
mere. n Elle reprit : ( Dites a votre pere que c'est a
lWi que je d6sire parler. , L'enfant s'en alla, puis
revint rapportant un second message: u Mon pere
vous prie de revenir un autre jour. , Loin de se laisser
d6concerter par de telles r6ponses, elle persista dans
sa d6termination et dit : ( Je ne veux parler a votre
pere que pour quelques minutes. , Celui-ci renvoya
le petit garcon avec ordre de dire qu'il 6tait malade
et ne pouvait sortir de la chambre. Elle tenta alors un
dernier effort et lui pr6sentant une m6daille miraculeuse : a Tenez, lui dit-elle, portez cette m6daille
a votre pere,et s'il est trop malade pour sortir de sa
chambre, je viendrai imm6diatement le voir. » Cette
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fois, la Sainte Vierge avait conquis notre homine par
sa medaille miraculeuse; le voila qui sort de sa.
chambre, le sourire sur les kvres. Elle lui dit aussit6t:
t Vous n'ktes pas malade, mais vous savez pourquoi
je viens et vous avez honte. 1 Et lui d'avouer la veriti:
cOui, ma soeur, vous ne vous etes pas trompee. Pourquoi votre fils de quatorze ans n'est-il pas encore
baptist ? Je suppose que vos trois autres enfants ne le
sont pas non plus. - Non, ma sceur. -Alorsje saisque
vous n'allez pas a 1'6glise le dimanche. Depuis quand
ne vous etes-vous pas approch6 des Sacrements? Elle lui fit un petit sermon de
E
Depuis quinze ans.
d'aller voir M. Ie cure
lui
conseilla
cinq minutes et
ce soir meme. (Oh! non, ma sceur, pas ce soir,reprit-il.
-Irez-vous

demain ?- Non,ma seur. - Eh bien! je ne

m'en irai pas avant que vous vous d6cidiez d'aller voir
M. le cure. Voulez-vous aller vendredi ? - Oui, ma
sceur. ) Enfin, la grice avait triomph6. II fut fiddle &
sa promesse, requt les sacrements, ses enfants furent
baptises et firent leur premiere communion. La mere
lit des livres sur la religion catholique et espere
bient6t l'embrasser.
Syracuse. - Urie mere de famille, sans ressources
et sans 6nergie, ayant huit enfants, refusa de les

envoyer l'Fglise le dimanche, sous pretexte qu'elle
n'avait pas les moyens deles habiller convenablement.
On prit des renseignements sur elle. Avec I'aide des
Dames de la Charit6, les enfants furent v6tus, tandis
que la Soci6t6 de Saint-Vincent-de-Paul leur procura
des vivres. Les sceurs les suivirent de pres,et, au bout
de deux ans, I'aspect des choses changea. Maintenant trois des enfants sont a l'ecole secondaire; un
autre, apres s'etre prepar6 pour travailler dans un
office, a trouvi une situation comme stinographe. 11
a eti dbcouvert que trois des enfants n'6taient pas

- 931 baptisis; on leur fit recevoir le sacrement de regeniration et la mnre correspondit si bien a P'influence
religieuse de ses bienfaiteurs, qu'elle fut l'interm6diaire dont Dieu se servit pour conserver la foi des

enfants de sa niece. Maintenant la famille a dme6nag6, se trouve dans urn bon voisinage et les membres
sont tons en ktat de gagner leur vie. La mere tient a
ce que ses enfants fassent de bons mariages, et il faut
ajouter qu'elle a l'id6e juste du mot o bon ,.
Un des ouvriers employes dans notre icole avait
abandonne toute pratiquereligieuse depuisvingt ans.
Par les prieres et les efforts des soeurs, il se r6concilia
avec Dieu, et, en -reconnaissance de la grice de conversion, il devint ap6tre. Dans une occasion, il nous
envoya un 61eve,pour notre 6cole secondaire, qui ne
savait rien de Dieu et de Ia religion. Souvent il demanda
aux soeurs d'aller voir des malheureux qui, comme
lui,avaient abandonne leurs devoirs religieux pendant
plusieurs annies. I1y a quelques mois, il nous amena
deux enfants non baptises qui se trouvaient dans sa
pension de famille. C'est ainsi que Dieu se sert de
toutes sortes d'instruments pour accomplir son ceuvre.

MEXIQUE
BOLETIN DE LAS HIJAS DE MARIA INMACULADA.

Les Enfants de Marie ont offert au Tres Honor6
P. Verdier le calice dont il. s'est servi pour les fetes
du tricentenaire.
Les Enfants de Marie,voulant entrer dans 1'esprit
du christianisme, s'appliquent non seulement aux
oeuvres de pi&t6, mais encore aux ceuvres de charit ;
une confrerie a 6t6 etablie dans le district fed&ral :
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elle se compose de 25 membres actifs, Ir5 honoraires;
elles ont d6pens6 I 599 pesos; elles ont assiste 159
malades, leur faisant 462 visites, leur distribuant des
potions, des vatements, x 313 litres de lait, 3635 eufs.
Quelques Enfants de Marie font des piqires aux
malades; elles ont donne des secours extraordinaires
pour les fetes de saint Vincent et de Noel.

LES ANTILLES
LA MILAGROSA. 1925.

Mort de swur Ramona Idoate, qui a passe cinquantedeux ans au service des pauvres, dont quarante-cinq ans
parmi les 16preux; elle a fait une mort douce et cette
mort a e6t un deail public.
Noces du college La Inmaculada. F&te -religieuse
avec messe solennelle et procession; seance musical,
dCclamatoire, thttrale et sportive (exercices callistheniques).
Pritres indigenes. II y en a 72 au Japon, I 084 en
Chine, I o52 en Indochine, i 390 aux Indes, 54 en
Afrique.
Fite des enfants pauvres. A La Havane, 450 enfants
des deux sexes, qui assistent aux catechismes de ala
Merced ,, 6glise de nos confreres, ont eu leur fete
religieuse, litteraire et charitable. - A Regla, les
Seurs et les Dames de la Chariti s'occupent des
enfants pauvres.
Les Filles de la Chariti ont A La Havane 16 colleges
avec 2 5oo enfants.
Poisie e l'occasion du troisieme centenaire de la
Congrigation, par M. Zamora. Les strophes de cette
po6sie nous reprisentent successivem'ent la Congr6ga-
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tion comme une petite barque, une verge fleurie, une
ttoile brillante, un beau palais, un berceau sacr6, une
urne scell6e, un gentil palmier, une sainte banniere.
La bixddictiox du Patiarche saint Vincent, par
Chaurrondo. C'est une histoire de la Congr6gation de
la Mission.

GUATEMALA
FETES DU TROISIEME CENTENAIRE
DE LA CONGREGATION

DE LA MISSION

Depuis le 17 avril, nous attendions avec impatience
le moment de pouvoir cliebrer solennellement le centenaire de la Congregation. Ces fetes ont revetu un
grand caractre de simplicit6, M. le Visiteur de la
Province 6tant absent et le premier pasteur 6tant en
exil.
Par une heureuse coincidence, le Jubile circulaire,
-c'est-i-dire les Quarante heures qui se succedent pendant toute l'ann6e dans les 6glises de la capitale, nous
arrivait a la maison centrale les memes jours qu'h
Paris; et pendant les trois derniers jours des fetes
nous avons eu I'exposition du saint Sacrement et un
grand nombre d'adorateurs. La presence du Divin
Maitre au milieu de nous nous dedommageait de
Iabsence de Mgr I'archev6que et de M. le Visiteur.
Pendant ces jours, il y avait present, a Guatemala,
Mgr Carnana, 6veque de Puerto Rico, en qualite de
Visiteur apostolique, mais, comme il n'avait aucun
habit pontifical, il ne put assister a nos fetes religieuses.
Le premier jour, 19 juillet, fete de saint Vincent, il

y eut messe

d'exposition

du saint

Sacrement a
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cinqheures du matin. A cette messe, il y a eu de
nombreuses communions. A huit heures, eut lieu la
messe des ecoles des sceurs; ces enfants, internes et
externes, d6passent le mille; nos seurs font ainsi un
bien immense, d'autant plus qu'il n'y a aucune autre
communaute.
Aneuf heures, messe solennelle chant6e par M. Salvador Cardora, dignitaire du chapitre de l'6glise
cath6drale de Guatemala. Sermon par un Pere dominicain, qui parla tr:s bien de saint Vincent, et fit une
comparaison heureuse entre l'ceuvre de saint Dominique et celle de saint Vincent. Les enfants internes
de la maison centrale ex&cuterent avec beaucoup de
perfection la messe de Sainte-Hildegarde. Inutile de
dire que le plain-chant est en honneur a la maison cehtrale de nos sceurs.
A midi, dans notre maison, nous avons eu an diner,
auquel assistaient Mgr Carnana, le sup6rieur des
Dominicains, le superieur des Franciscains, plusieurs
chanoines et pr6tres du diocese, qui nous montrerent
ainsi leur sympathie. Au dessert, je me suis cru oblige
de dire quelques paroles de remerciement k M. le
Visiteur apostolique, qui y rbpondit, du reste, trbs
aimablement. Un de nos 6tudiants, qui est ici en train
de se reposer, lut une po6sie,que lui-meme avait composte. Le soir, il y eut recitation du chapelet et
reposition du saint Sacrement. Ce mame jour, on cl6brait la fete de saint Vincent a l'hospice. Lematin,
messe chant6e. Les garcons et les filles chantbrent la
Messe des Anges en alternant, ce qui fut ex6cute a la
perfection.
Le lendemain 20, pour nous associer aux ftes de
Paris, les messes et les prieres des Quarante heures
furent appliquees pour M. notre Tres Honor6 Pere et
le soir je fis une conf6rence aux soeurs. Les fidoles et
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les enfants des classes vinrent adorer le saint Sacrement pendant toute la journ6e et prierent pour M. le
Superieur gen6ral. Le soir, chapelet et reposition
du saint Sacrement.
Le 21; jour de la cl6ture, il y eut 6galement exposition du Saint Sacrement, communions nombreuses.
A la grand'messe, sermon du centenaire par notre
confrere M. Francois Beekmann, qui sut intiresser son
auditoire et faire bien connaitre la Congr6gation.
Le soir, cl6ture des "Quarante beures. Procession
du Tres Saint Sacrement, pr6sid6e par M. le Vicaire
g6niral, administrateur du diocese. Chant du Te
Deum, avec accompagnement de la musique militaire
de l'hospice national,et enfin tout s'est termin6 par la
bin6diction solennelle du saint Sacrement et le chant
de la Salve en espagnol, laquelle, chantee par toute la
foule, fait une excellente impression.
PARROT.

COLOMBIE

NOTES SUR LA
PREFECTURE APOSTOLIQUE DE TIERRADENTRO
PAR. MGR LARQUERE

Bapt&mes : 773, dont 0oo d'enfants naturels. Confirmations : 2761, dont I 200 d'adultes. Communions :

35ooo. Mariages: i54. Visites aux malades : 600.
Cette Mission de Tierradentro, 6vang6liste autrefois
par plusieurs communaut 6 s religieuses et par des pr&tres seculiers, fut reorganisee, en juillet 1905, en

vertu d'un contrat pass6 entre 1'Illustrissime Mgr Don
Manuel Jose de Caicedo, archeveque de Popayan, et
le Rev. P. Juan Floro Bret, Visiteur des Pretres de la
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Mission en Colombie. Le decret d'irection du prelat
dioc6sain fut promulgu6 le 3 aoit de la mime annie.
Les deux premiers missionnaires envoyes pour organiser cette Mission furent : le R6v. P. Guillaume Rojas
y Arieta, 6vaque actuel de Panama, qui vint avec le
titre de superieur, et ie R. P. David Ortiz. Quelques
mois auparavant, celui qui ecrit ces lignes avait eti
charge, par Mgr Caicedo, de faire une excursion dans
la region, afin de sonder le terrain et de savoir les
dispositions des habitants, et quel serait le point le
plus propice pour 6tablir la residence. L'etude, faite
en juin, fut remise i Mgr l'archeveque, et servit de
base pour le contrat.
Les missionnaires arriverent a destination en
septembre igo5, et d'une maniere proyisoire s'installerent dans la population de San Andres, A 2 lieues
d'Inza, risidence actuelle de deux missionnaires.
Quelques semaines apres, voyant que I'endroit n'6tait
guere favorable, et cela A cause des mauvaises dispositions des habitants, ils se transporterent i Talaga,
petite population situee sur les rives du fleuve Paez,
et beaucoup plus A l'interieur. On peut dire que les
missionnaires, A leur arrivee, ne trouverent rien, oa
presque rien, de vie paroissiale, et A peine quelques
vestiges de vie chritienne, parmi les habitants de
cette region. Leur labeur apostolique se borna d'abord
a parcourir les diverses populations pour attirer les
Indiens, en c6lbrant les fetes traditionnelles, en administrant les sacrements de bapteme et de mariage, et en
visitant les malades. Les communions annuelles atteignirent Apeine le nombre de cinq cents. Apres deux ans
de sejour a Talagi, se rendant compte que I'isolement
de cette population 6tait un obstacle pour le ministare,
ils resolurent de transporter le centre de la mission A
Inza, population situde sur le chemin national qui va
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de Neiva A Popayan, pourvue d'un bureau de poste
et de tilegraphe. Vers le commencement de 19oS, par
disposition des Superieurs majeurs de la Congregation de la Mission, la maison d'Inza fut unie a
celle de Nataga, dans le diocese de Garzon, et sous
l'autorite d'unseul suptrieur. Cette situation se prolongeajusqu'en 1916. A cette 6poque, la Mission ayant
progress6 suffisamment, il fut resolu de lui redonner
son independance et son autonomie. Elle avait commenc6 avec deux missionnaires, et j'ai actuellement
six collaborateurs. Nous avons deux r6sidences, Inza
et Belalcazar, une annexe, Pedregal, et bientot, je
I'espere, nous pourrons avoir une autre r6sidence a
Vitonco.
Les missionnaires qui,jusqu'a present, ont travaill6
ou travaillent encore a Tierradentro, sont les suivants:
Guillermo Rojas y Arieta, de 9go5 a 1909.
David Ortiz, de 19o5 . cette epoque.
Luis Durou, de 1908 a 1912.
Luis Tramecourt, de 19o10 cette 6poque.
Pedro M. Puyo,. de 1914, mort en 1922.

Augusto Castiau, de 1916 a cette 6poque.
Luis Mosquera y M., de 1917 a cette 6poque.
Marco T. Botero, de 1921 a 1922.
David Gonzilez, de 1922 a cette 6poque.
Carlos Buitrago, de 1924 a cette 6poque.
pr6fet
Emilio Larquere, de 1912 a 1916, nommi

apostolique de Arauca en novembre 1915, fut transf6r6 a Tierradentro, et a pris possession de son poste
le 28 ftvrier 1924.

Au point de vue civil, notre territoire appartient au
departement du Cauca et i la province de Silvia : il
est situ6 sur le versant oriental de la Cordillere Centrale, et peut mesurer une superficie de I ooo kilometres carris. Le terrain est-en sa totalit6 montagneux,
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les deux seules plaines que l'on trouve ont A peine
3 kilometres de longueur- A l'arrivee des missionnaires, la vie civile n'tait gubre plus prospere que la
vie religieuse;. il n'y avait qu'un seul district pour les
vingt et un peuples avec leurs vingt-cinq a trente
mille habitants. En 1907, le gouvernement vit la
n6cessit6 de la creation d'un autre district, et ii fut
6rig6 sur les rives du Paez, avec Belalcazar comme
capitale. Les habitants qui vivent dans le territoire de
la prefecture apostolique sont de races differentes et
peuvent se distribuer de la maniere suivante :
So p. ioo de race et langue indigenes.
3o p. Ioo de m6tis de race et langue indigenes.
1o p. Ioo de' ngres de langue espagnole, anciens
esclaves.
o1 p. 1oo de race blanche.
Les Indiens, en general, observent une bonne conduite morale; ils se marient jeunes, et les mrnages
sont tres unis. II est tres rare que l'on dise que
quelque Indien maltraite sa femme. Les cas de concubinage sont tres rares, comme aussi ceux d'enfants
naturels. Ceux qui apparaissent dans le rbsum6 que
j'ai mis au commencement de mon rapport appartiennent aux centres oiL vivent les blancs et les m6tis.
II y a bien une loi qui d6fend et chAtie le concubinage,
mais ici, elle est inefficace A cause des difficultes que
rencontrent les autorites civiles dans son application.

Pour les Indiens, il en est autrement. Quand les
autoritis, que 1'on appelle ( el Cabildo ), savent que
dans le peuple il y a quelque desordre moral, aussit6t
elles avertissent les missionnaires pour qu'ils y rem6-

dient, ou par le mariage, on par la s6paration des
delinquants. D'aucuns pr6tendent que les Indiens ont
conserv6 la coutume de chatier eux-memes corporellement les fautes contre la moraliti et surtout celles
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contre la fideliti dans le mariage. Si, en principe, ces

chitiments ne sauraient 6tre approuv6s, il est une
chose bien certaine, c'est qu'ils ont d'excellents
r6sultats pour le maintien de la moralite et de la vie
fandiliale.
Au point de vue civil et ecclesiastique, les vingtquatre peuples qui forment le territoire se r6partissent
de la maniwre suivante :
District d'nza : Inza, vice-paroisse, Calderas, Pedregal, San Andr6s, Santa Rosa, Topa, Turmina, Ya-

quiva.
District de Belalcazar : Belalcazar, vice-paroisse,
Avirama, Araujo, Cohetando, Chinas, Huila, Itaibe,
Lame, Mosoco, Ricaurte, San Jose, Suins, Talagi,
Togoima, Toes, Vitonco.
Avant 19o5, le territoire, n'ayant pas de ministere
spirituel organis6, le peu qui se pratiquait consistait
en des tournees, assez rares d'ailleurs, que faisaient
les pr&tres s6culiers ou religieux,qui se contentaient
d'administrer les sacrements, mais sans pouvoir instruire les fidiles, ne connaissant pas leur langue. De
la provenait que les fetes qu'ils c6lebraient avaient
plus de profane que de religieux et qu'elles 6taient

souvent I'occasion de rixes sanglantes lorsque les tetes
6taient dbji kchauff6es par l'alcool ou les liqueurs
fermentees, dont les Indiens sont, helas! tres friands.
Le premier soin des missionnaires fut de preparer et
de faire imprimer un petit cat6chisme espagnol Paez,
qui contenait le resume des principales verites de la
Religion. Peu a peu, et grice aux explications fr6quentes du catechisme, au bout de quelques annees,
que l'on pourrait appeler, en v6rite, de conquete
spirituelle, le r6sultat fut satisfaisant. Les communions annuelles passerent de cinq cents a douze et
quinze mille, et, depuis quatre ans, elles atteignent le
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chiffre de trente-cinq mille. Les fetes traditionnelles
que celebrent les Indiens sont les suivantes :
Celles de Notre-Seigneur : la Nativit6, la Semaine
Sainte avec ses processions assez pittoresques avec les
groupes arranges par les memes Indiens, la R6surrection de Notre-Seigneur et la fete de la Sainte-Croix.
Celles de la sainte Vierge : l'Immaculee Conception,
la Chandeleur, la fete du Saint Rosaire.
Celles des saints : saint Joseph, saint Michel, saint
Isidore, laboureur; saint Antoine de Padoue, sainte
Barbe, et la fete de tons les defunts. Cette derniere
est c6lebree. par tous les peuples,qui demandent un
office solennel. La c6r6monie commence par l'offrande
des fruits de la terre que les Indiens apportent et
placent devant 1'6glise. II a fallu prendre des mesures
energiques pour 6ter a cette offrande ce qu'elle avait
de superstitieux dans les temps passes. Ce fut une
question de patience et de tact pour ne pas froisser
les sentiments des populations, car l'Indien est particulibrement rancunier et pardonne difficilement.
Des I'annre 1912, les missionnaires ont pu etablir
l'association de 1'Apostolat de la Priere parmi les
enfants des 6coles et aussi parmi les grandes personnes. La devotion au Sacre Coeur de Jesus est aussi
en honneur parmi nos Indiens, et, avec elle, la
communion mensuelle r6paratrice, du premier vendredi du mois. La on sont les missionnaires, le
premier vendredi se c6elbre avec toute la solennite
que permet la pauvrete des gglises. Le jeudi soir a
lieu l'adoration nocturne, qui dure de deux a trois
heures; le lendemain, se celebre la messe de communion avec la consecration des families au Sacrc-Coeur
de Jesus. Bien populaire et bien faet est aussi le
19 de chaque mois, consacre a honorer saint Joseph.
Outre ces devotions, nous avons pu en 6tablir une
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autre, qui donne d'excellents r6sultats et sert puissamment pour entretenir la foi et la ferveur des families.
C'est la visite a domicile du Sacr6-Cceur de Jesus.
L'image vkne6re, plac6e dans un cadre, orn6 de fleurs
naturelles, est port6e de famille en famille, et partout
reque avec cnthousiasme et v6neration. Tout le voisinage se riunit chaque soir pour reciter le Rosaire, et
les npusiciens se font un devoir et un honneur de
I'accompagner au son de leurs fl6tes et de leurs tambours. Outre les fruits de sanctification qui proviennent
de cette devotion, il en est un autre d'une grande
efficacite. Les families chretiennes qui regoivent la
visite du Sacre-Cceur signalent comme indignes de la
recevoir les families dont la vie n'est pas conforme
aux lois de l'tglise, et c'est la grande sanction
morale. Les families ainsi signalIes se voient dans
l'obligation de reformer leur conduite, sous peine de
se voir discrbdities.
Lorsque les Fils de saint Vincent prirent possession
de la Mission, les vingt et un peuples avaient leurs
6glises avec le toit en chaume; trois seulement avaient
leur toit en tailes. A Inza, il ne trouverent que les
fondements de la future 6glise. Une guerre de trois
ans avait interrompu les travaux commencs ; les
mat6riaux, r6unis a force de grands sacrifices, avaient
&6tdisperses ou vol6s par les r6volutionnaires, qui
avaient en soin de piller la pauvre maison destinde
au cure et de detruire toutes les archives qu'elle
contenait; et c'est une perte irreparable. En 1911,
lors de la premiere visite de Mgr Manuel Antonio
Arboleda, l'6difice 6tait d6ji termin6 dans ses parties
principales et put etre beni par le prelat. Cette 6glise,
assez vaste pour contenir la population, est la meilleure de celles que nous poss6dons, et elle est pourvue
.de tout le necessaire pour la cel6bration du culte.
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Deux 6glises nouvelles ont &t6 contruites a Mosoco et
A Pedregal, comme aussi trois chapelles : a Popa, i
Araujo et A Itaibe. Actuellement s'acheve la construction de l'iglise de Yaquiva, et j'espere pouvoir
la b6nir A mon retour. Yaquiva est completement
peupl d'Indiens indigenes. Dans la nuit du 13 avril
de cette annie, un incendie, dont les causes nous sent
inconnues, a d6truit completement la vieille 6glise de
Vitonco. C'6tait un souvenir historique des anciens
paeces; elle datait du dix-huitieme siecle. Vitoncoest
un des centres principaux- et le plus nombreux. au
point de vue de la population. J'ai 1'intention d'y
etablir une r6sidence pour faciliter le service religieux de toute la region du Nord. Maintenant que
les Indiens comprennent l'obligation d'appeler les
missionnaires pour administrer leurs malades, ce service devient p6nible pour les pr&tres qui resident a
Inza ou & Belalcazar, car ces visites leur demandent
deux et trois jours de voyage et par des chemins tr4s
dangereux a l'epoque de la saison des pluies. Ce qui
me pr6occupe en ce moment, c'est la construction de
l'6glise de Belalcazar, car c'est un centre appel ai
avoir une grande importance a cause de sa situation
topographique. C'est 1l que se r6unissent les Indiens
de toute la region du Nord pour le march6 de chaque
semaine. Nous n'avons actuellement pour chapelle
qu'une salle assez reduite. Les fondements de 1'6glise
ont pu 6tre poses il y a de cela quatre ans, mais,
faute de ressources, il a fallu suspendre les travaux.
Nous comptons sur la Providence pour pouvoir les
continuer, car les habitants sont pauvres et vivent a
peine de leur travail.
En vertu d'une heureuse disposition concordataire,
le chef de la Mission est inspecteur d'Instruction
publique et c'est lui qui a charge d'organiser les
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ecoles oh il les croit nrcessaires, de choisir et de
nommer les maitres et maitresses qui doivent les
diriger. Le diveloppement de l'instruction et de
I'education chretiennes, en tout conformes avec les
enseignements de l'Pglise, est sa continuelle preoccupation et 'pobjet de tons ses efforts, car il est persuad6
que la est la seule base de la civilisation et du v6ritable progres des peuples confi6s a sa sollicitude.
En 1905, le superieur de la Mission ne trouva que
deux ecoles, Inza et a Pedregal, avec I 5 61eves, et
one ecole mixte a Cohetando, avec une' douzaine
d'enfants. Grice a 1'appui efficace du g6neral Don
Raphael Reyes, president de la Republique, et
da docteur Rivas Groot, ministre de 1'Instruction
publique, il put, des 19o6,ouvrir 14 ecoles avec 540

elives, et, depuis cette 6poque, leur nombre a vari1
entre 18 et 24 &coles et i ooo el6ves. Les diverses
crises fiscales ont &t6 une grande epreuve pour notre
Mission; quand je suis arriv6 en f6vrier 1924, il
etait di une somme de 36oo dollars a nos maitres
et maitresses, et cela, depuis 1920. II a fallu toute la

generosit6 des maitres pour rester a leur poste; la
Mission les a soutenus autant que ses faibles moyens
le lui ont permis, mais il avait fallu supprimer plusieurs ecoles. Cette annee, la dette a et6 couverte, et
aous avons pu ouvrir 24 ecoles, qui comptent I o50
klives. Les trois ecoles de Belalcazar sont sous la
direction des Filles de la Cbarit6 de Saint-Vincent-dePaul, depuis I'annee 1917. A Inza, ces m&mes Filles de
)a Charit6 ont A leur charge deux 6coles, celle des
filles et 1'6cole enfantine. La Mission a dd faire tous
les frais de la construction des maisons, de leur
ameublement et aussi ceux du trousseau et du voyage
des soeurs. A Belalcazar elle a d6pens6 3 ooo dollars;
elles ont aid6 un pea avec leur travail. Quand je pris
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possession de la prefecture, je trouvai la caisse de la
Mission vide, et avec quelques dettes. La maison des
Sceurs d'Inza 6tait batie, mais je n'avais pas les ressources necessaires pour la meubler, pour payer le
trousseau des seurs et les frais de,voyage. Je me suis
adress6 a Mgr Herrera Restrepo, archeveque de
Bogota; il a eu la bont6 de s'int6resser aupres du
Conseil des Missions nationales ; il m'a obtenu un
secours de 2000 dollars, somme qui m'a permis de

payer les frais d'installation des sceurs, et de procurer une bonne partie des mat6riaux necessaires a
la construction des residences d'Inza et de Vitonco.
La Mission est redeyable A Mgr Herrera d'avoir pu
sortir d'un pas assez difficile, et le prefet a l'espoir
que, encore cette annee, le Conseil des Missions lai
accordera un secours qui lui permettra de terminer
les deux r6sidences commencies et de. continuer lestravaux de l'6glise de Belalcazar.
Depuis ses commencements en 19o5, jusqu'en 1924,

la Mission de Tierradentro n'a recu, en fait de
secours, que celui que lui a "accord6 la Nonciature
Apostolique, secours qui varia de 35o a 450 dollarsjusqu'en I916,et qui,depuis,a 4t6 porte a 9oo dollars.
Un autre'projet qui nous tient au coeur, et que nous.
voudrions voir se realiser bient6t, c'est la fondation
d'un petit h6pital dans les deux centres d'Inza et de.
Belalcazar..A Tierradentro, nous n'avons pas de mendiants, ou presque pas. Jusqu'a prisent, je n'en
connais que trois, deux A Belalcazar et un A Inza,
qui viennent une ou deux fois par semaine, le jour
de marchb, recevoir une aum6ne. Ceci prouve que
dans la r6gion tout le monde travaille un peu, et

aussi que les terres sont fertiles.et donnent avec peu
de travail. Mais lorsque viennent les maladies et les
6pidemies, c'est a fendre l'me. Les gens, n'ayant
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aucune habitude d'epargne, d.pensent tout ce qu'ils
gagnent et vivent au jour le jour. Malades, ils n'ont
aucune ressource pour se soutenir, encore moins pour
se procurer les remedes dont ils ont besoin. -Les
epid6mies de dysenterie et de petite v 6 role,qui sevissent presque chaque annie, font beaucoup de victimes
parmi les Indiens, qui se contaminent les uns les
autres dans leursmaisons,dipourvues de toute hygiene.
L'essentiel serait de les isoler, mais comment sans un
h6pital ? Les Sceurs de Saint-Vincent se d6pensent
-autant qu'elles peuvent, et autant que le permet
leur devoir de maitresses d'&cole, et forciment elles
doivent se limiter aux malades du centre ou des
environs, mais elles ne peuvent pas secourir ceux qui
vivent a une ou deux journees de distance et restent
abandonnis. De la la necessit6 d'avoir des h6pitaux,
car les Indiens y porterant volontiers leurs malades.
Voilk nos projets. Nous serait-il donn6 de les voir se
realiser bient6t ? Dieu le veuille. Ce jour-lI, nous
-aurons on moyen des plus efficaces pour 6tendre
notre ministere sacerdotal, par le corps nous arriverons
A I'Fme et nous pourrons plus facilement preparer les
rmalades a recevoir les sccours de la religion.
Emile LARQUERE.

AUSTRALIE

Ashfield. La paroisse a c616bre solennellement le
troisibme centenaire de la Congregation.
Le premier jour, messe chantie par M. Cullen, vicevisiteur, avec discours par le mame, sur la r6velation
-du scapulaire rouge et de la M6daille miraculeuse. Le
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soir, sermon par M. O'Reilly,recteur du college SaintJean, qui parla des ceuvres de charit6 du saint.
Le deuxieme jour, messe chant6e par M. Power; le
soir, sermon par M. Moynihan, sur les oeuvres les plus
importantes de saint Vincent de Paul. L'eveque de
Goulburn donna la b6nediction,
Le troisieme jour, M: Wigmore paria des vertus de
saint Vincent, et 1'6v&Cue de Maitland donna la berndiction.
Apres ce triduum pr'paratoire eut lieu le grand jour
de fete. La messe pontifcale fut chant&e par l'6veque
de Goulburn; 1'archeveque de Sydney presidait, il y
avait le d6l6gu6 apostolique. Le P. Lochington, j6suite,
prononca un eloquent discours.-Au diner, M. Cullen
porta un toast au Pape,qui accueillait alors le peleririnage d'Australie; aux eveques d'Australie, qui ont
montr6, depuis quarante ans, tant d'affection pour les
enfants de saint Vincent; aux Franciscains, en souvenir
des sept ann6es que saint Vincent passa chez eux; aux
j6suites,en souvenir de l'aide qui fut donn6e par les
j6suites d'Amiens a la mission de Folleville. Apres
M. Cullen, le d6legue et I'archev&que prirent successivement la parole. Le soir, la c6rimonie fut pr6sidee
par le d6legu6 et le sermon fut donne par le P. Gleeson,
redemptoriste.
NOTIFICATION
Un decret de la P6nitencerie Apostolique (io juillet 1924) a abrog6 toutes les concessions temporaires

de l'indulgence de la Portioncule le z aoit; c'est le
cas pour la chapelle de la Maison-Mere, rue de
Sevres, 95, Paris, et de tons les oratoires des Filles de
la Charit6. On ne pent done plus, sauf avis contraire,
qui sera donn6, s'il y a lieu, gagner l'indulgence de la
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Portioncule a notre chapelle de la Maison-Mere et
dans tous les oraioires des Filles de la Charite.

VARIETES
CORRESPONDANCE DE JEAN LE VACHER
PAR M. GLEIZES
(suite)

Jean Le Vacher avait aussi juridiction sur Tripoli
et sur le Maroc. La lettre suivante, adress6e le 2 octobre 1673, au Cardinal Pr6fet de la Propagande, se
rapporte a ces missions :
glminentissime et R6evrendissime Seigneur
et tres v6ner6 Pre !
c J'ai requ les deux lettres dont Votre Eiminence
a daigne m'honorer en date du 12 juillet dernier.
(c Par la premibre, elle me commande de lui signifier, de la part de la Congregation de la Propagande
de la foi, quel effet ont eu les ordres r6itir6s donnes
par la meme Congregation aux PNres de l'ordre de
la Trbs Sainte Trinit6 touchant la pr6tention qu'avait
le P. Barthelemy Serrano d'&tre totalement exempt
de la juridiction que le Saint Sihge a daign6 conf6rer
. ma personne. Je r6ponds a ceci que, bien que le
P. Barth6lemy ne se fdt pas rendu aux premier ordres
qui lui vinrent de son provincial, il a finalement profit6, depuis quelques mois, de ses paternelles admonitions en se soumettant a mon autorit6 et il s'est assez
paisiblement comport6 en toutes les occurrences. II se
dispose avee tout cela a retourner en Espagne et i
laisser son poste a un autre religieux du m6me ordre
pour ob6ir a I'injonction de ses sup6rieurs; ce qu'il
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aurait dJja fait s'il ne se trovait endett6 et oblig6,a
cause de cela, d'attendre la premi&re r6demption qui
doit venir d'Espagne vers le mois de mars prochain.
" Dans la seconde lettre, Votre Iminence m'ordonne de lui faire savoir combien il y a de pretres,
seculiers ou r6guliers, qui soient, attaches d'une
maniere continue au service des esclaves, tant a Tunis
que dans les autres lieux, ce qu'ils sont, et si l'envoi
d'autres pretres serait utile on nuisible par rapport a
la confusion qui pourrait en i6sulter. Je ne puis
mieux informer Votre Eminence qu'en lui indiquant
le nombre des pr&tres qui'se trouvent dans chacun
des principaux lieux de la Barbaric.
< Ici, a Alger, il y a presentement -vingt preies
esclaves, douze r6guliers et huit s6culiers, ifaliens,
espagnols et Portugais, tous reduits a une tres grande
pauvrete A cause que chacun d'eux est contraint i
payer a son maitre trois piastres par mois, sans en rien
recevoir ni pour le vivre, ni pour ses autres besoins.
IIs n'ont pour ressources que le peu que leur fournit
la charit6 des pauvres esclaves. Je me suis inginid
jusqu'ici a les secourir pour le mieux, en les habillant,
en les assistant du pen que j'ai pu dans leurs plus
graves besoins, et sp 6 cialement en donnant quelque
pr6sent a leurs maitres au moment oh on arme les
galeres, pour empecher qu'on lesmette la rame. Mais
tout ce que jepuis faire est fort peu de chose en 6gard
A leur n6cessit, qui serait un digne objet de la compassion des personnes pieuses et charitables, comme
deja je l'ai 6crit d'autres fois a cette Sacr6e Congr&gation.
a A Tunis, il y a sept pr&tres esclaves, cinq reguliers et deux seculiers, ainsi que m'a 6crit, an commencement de cette ann6e, don Marcel Costa, envoye
en cette ville en qualit6 de missionnaire apostolique
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par la Sacr6e Congregation. Et comme je lui avais fait
savoir que deux Peres Minimes, esclaves, devaient
aller en cette ville, il m'6crivit de m'employer a l'emp*cher, attendu que, si le nombre des pretres s'6tait
accru en ce lieu, ils n'auraient pas eu de quoi s'y
entretenir. Je ne crois pas cependant qu'ils soient
r6duits i la misere oh se trouvent les n6tres ici a
Alger, vu qu'a Tunis non seulement leurs maitres
n'exigent pas d'eux, pour l'ordinaire, trois piastres
par mois, comme on fait ici, mais encore ils leur fournissent le pain, ainsi que je l'ai vu pratiquer dans le
cours des nombreuses annues que j'y suis rest6.
c Pour Tripoli, je ne sais pas pr6cisement le nombre
de pr&tres qu'il y a. Ces ann6es pass6es, il s'y trouvait
trois Peres de l'Observance, tons trois libres. Leur
superieur, nomme Pierre de Palerme, qui dit 6tre
missionnaire apostolique, re.voya, Yan dernier, comme
on I'a 6crit, ses deux compagnons en Sicile, parce que

d'autres pr&tres, qui y furent conduits comme esclaves,
repr6senterent au Pacha, leur patron, que si tant de
pr&tres libres restaient dans la ville, ils ne pourraient
eux-memes se procurer de quoi vivre. D'oi j'estime
que le susdit P. Pierre de Palerme sera le seul prtre
libre qui soit k Tripoli avec quelques pretres esclaves.
a Dans la ville de Fez, il y a trois pr&tres franciscains de 1'Observance, dont deux espagnols, libres
venus du Maroc, d'oi tous les chr6tiens furent, l'an
dernier transportis a Fez; le troisieme est un Frangais,
esclave, qui y fut conduit de T6touan, oh it se trouvait
auparavant. Je ne sache pas que, dans cette derniere
ville, il y ait presentement aucun pr&tre,pas plus qu'.
Sale. Je ne crois pas qu'on permit i un pretre libre de
faire sa residence dans ces deux villes, si ce n'est que
le consul francais qui est h Sale en prit un comme
chapelain.
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D'apres
U
ce que je viens de dire, Votre Eminence
pourra comprendre que la plus grande partie des lieux
de la Barbaric est suffisamment pourvue de pretres
esclaves. Il serait meme a desirer qu'ils fussent moins
nombreux, non seulement pour leur bien propre, mais

aussi a cause du peu d'6dification que quelques-uns
donnent aux autres chr6tiens. Quant aux pretres
libres, plus leur nombre s'accroitrait, plus ils pourraient procurer de consolation et une tres grande
joie Atant de pauvres esclaves qui se trouvent ici dans
un itat miserable, et sont constamment exposes an
danger de renier la sainte foi. H serait pourtant necessaire que ce fussent des hommes exemplaires et d6sint6ress6s, et qu'ils eussent de quoi subsister sans surcharger les pauvres esclaves.
tc Mais a propos de l'obligation qu'ont les ouvriers
6vang6liques, specialement en ces pays, d'&tre desint6ress6s, je dois, pour ma propre d6charge, signifier &
Votre lminence que, le consul de France qui se trou-'
vait dans cette ville etant parti . l'improviste, j'ai 6t6
contraint par le Dey d'exercer son office jusqu'k ce
qu'il en vienne un autre a sa place. Et comme cet
emploi ne parait pas convenable a mon caractere,
je supplie Votre Iminence d'etre bien persuad6e que
je ne l'ai accept6 que par necessit6 et pour peu de
temps, desirant, plus que tout autre, d'en 6tre d6charg6
au plus t6t.
c Et pour finir, priant Votre Eminence de garder

un souvenir particulier des besoins spirituels, aussi
bien que temporels, de tant de pauvres membres du
Christ qui g6missent ici dans l'esclavage, je reste, en
baisant sa pourpre sacr6e, de Votre Eminence, le tres
humble et tres d6vou6 serviteur.
ccJean LE VACHER, vicaire apostolique.
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, Alger, le 2 octobre 1673. B (Propagande, Scritture
riferite nelle Congr. Generali, vol. 445. - Ad. Congr.
diei 12 februarii 1674. Num. 32.)

Cet office de consul qu'il avait di accepter malgr6
lui et pour peu de temps, Jean Le Vacher le garda
jusqu'a sa mort. On envoya bien a Alger un autre
consul, le sieur Arvieux, mais il ne put s'y maintenir
que quelques mois et on acquit la conviction, tant en
France qu'a Tunis, que nul n'Atait aussi propre a
remplir cette charge que le vicaire apostolique.
Sacorrespondanceconsulaire, adress6e auxministres
du roi et aux &chevins et directeurs de la Chambre de
commerce de Marseille, formerait presque un volume,
car elle comprend une soixantaine de lettres. Nous
n'en citerons que quelques-unes a titre d'indication.
La premiere que nous donnons se rapporte a une
affaire qui eut un certain retentissement. Jacob Spon
la raconte avec des details curieux dans son Voyage
d'Italie, de Dalmatie, de Grace et du Levant.
Le m6decin, numismate et acad6micien JeanFrancois Vaillarit 6tait envoy6 par Colbert en Italie
pour y rechercher des medailles antiques. Il se joignit
a vingt-quatre.pelerins qui allaient assister a Rome a
l'ouverture du jubil6 de l'annee 1675. Embarqu6s a
Marseille sur une barque de Livourne, ils furent captures par le corsaire Mezzomorto et conduits a Alger.
Is allaient etre d6clar6s de bonne prise parce qu'ils
avaient ,t& trouv6s sur une barque ktrangrre. Jean Le
Vacher, encore simplement vicaire apostolique, obtint
qu'ils ne fussent pas vendus mais mis en dep6t, en
attendant qu'on n6gociat avec la Cour de France. Il fit
m&me porter la lettre adress6e au roi par Vaillant, ce
qui etait dejt delivrer un des principaux d6tenus.
Deux autres s'6taient echapp6s a la nage sur des
vaisseaux de France. Il fut convenu que l'on echan-
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gerait les vingt-deux qui restaient contre vingt-deux
janissaires turcs qui 6taient en France et dont on
avait donn6 les noms. A la place de quelques-uns de
ceux-ci, on envoya des Maures invalides. Jean Le
Vacher va dire auk 6chevins de Marseille ce qui en
advint :
a Alger, le 21 fevrier 167b.

a Messieurs,
a Les Turcs que vous avez envoyis de la part du Roi
arrivirent ici le quatorzieme de ce mois, a l'exception
d'un vieux, age, dit-on, de plus de quatre-vingt-dix
ans, qui est mort dans le passage. J'ai rendu votre
lettre au Dey, auquel elle a it6 trbs agr6able. II a
n6anmoins 6t6 extremement irrit6, et tout le Divan,
de ce que, des Turcs qui ont &t6renvoyes, il ne s'en
est trouv6 qu'une partie de ceux qu'ils avaient
demand6s a M. Arvieux lorsqu'il 6tait ici, et que les
autres aient 6t6 retenus sur les galeres, pour lesquels
on a renvoye des Maures invalides. Ils avaient delib6r6 de retenir les plus considerables des Francais,qui etaient ditenus ici, et de renvoyer les autres en
France; ou bien de les vendre tous, et de 1'argent qui
proviendrait de leur vente acheter autant de Francais
invalides et les renvoyer en France; ce que, par la
mis6ricorde de Notre-Seigneur, j'ai empchb, 'leur
reprtsentant que ce proc6de ne pourrait produire
qu'un tres mauvais effet i la paix 6tablie et conserv6e
depuis tant d'ann6es entre la France et ce royaume,
et que, s'ils le trouvatent bon, j'ecrirais en France et y
enverrais un r6le des Turcs qu'ils avaient demand6s
au sieur Arvieux, ouf on reconnaitrait ceux qui avaient
6t6 envey6s et ceux qui ont 6t6 detenus, pour lesquels
on a renvoy6 des Maures invalides; et notre invincible Monarque ayant, par ce moyen, &t6 inform6
qu'on aurait, en ce rencontre, agi contre ses ordres et
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son intention, il en ferait justice indubitablement; ce
qu'ils trouverent bon. Par ce moyen et une donative
qu'il a fallu faire de 729 pieces de hait a la paie
des soldats, irritis de ce que leurs camarades avaient
Ati retenus et qu'on avait renvoy6d
leur place des
Mauresinvalides, tousles Francaisqui taient d6tenus,

et trois jeunes matelots de Provence nouvellement
pris sur une barque g6noise repassant en France,
apres avoir &t6 pris par les Majorquins, m'ont 6t&
remis, lesquels repassent a Marseille sur la presente
barque qui en a apport6 les Turcs.
4 J'ai envoye a M. le marquis de Seignelay un r6le
des Turcs que le Dey et le Divan ont demandes a
M. Arvieux, et (dit) comme ils pr6tendent incessamment que ceux qui ont &t6 retenus soient renvoyds
ici au plus t6t, avec tous ceux de ce pays qui ont fui
d'Espagne et d'Italie en France et qui ont 6crit y avoir
6t6 retenus et mis sur les galeres.
t J'ai, Messieurs, depuis le depart de M. Arvieux
de ce pays, entretenu la plupart de ces pauvres
Francais qui repassent en France, tant pour le vivre
que pour le vetir, parce que les Turcs ne leur ont rien
subministr6 pendant lear d6tention, de sorte que, pour
leur subsistance (et) des dettes que quelques-uns ontcontractees, et pour avoir contribue (de) 224 piastres
a la donative faite pour obtenir leur libertY, j'ai
avanc6 67o pieces de huit. Je ne crois pas, Messieurs,
qu'en servant le public par les fonctions indignes

d'une personne de mon caractire, en 1'absence d'un
consul, pour pouvoir conserver la paix,si consid6rable
a votre commerce, vous permettiez que je souffre la
perte de cette somme. J'espeEe que vous la rendrez au
superieur de notre maison, le sup6rieur de la Congregation de la Mission a Marseille, et que vous m'en
ferez avisec par la. premiere commodite.
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, Les corsaires dudit (lieu d'ici) ont pris l'ann6e
pr6c6dente environ quinze cents chretiens de diff6rentes nations, la plupart portugais. N'6tait la paix
que nous avons, (ils) nous auraient apport6 grand
nombre de bitiments francais qu'ils ont rencontrbs,
auxquels ils n'ont rendu aucun acte d'hostilite.
a Un envoy6 de Hollande est arriv6 ici depuis
quelques mois pour demander la paix, laquelle il n'a
pu obtenir, quelque instance qu'il ait. faite et quelques
donatives tres considerables qu'il s'est offert de
donner pour ce sujet. Le Dey lui a, depuis quelques
jours, ordonn6 de se retirer. II en a avis6 M. le prince
d'Orange et Messieurs des Ltats qui l'ont envoye. II
n'attend que leur reponse et quelques vaisseaux de
sa nation pour se rembarquer.
a Je suis tres cordialement, en l'amour de NotreSeigneur et de sa tres sainte Mere, Messieurs, votre
tres humble et tres obbissant serviteur.
c Jean LE VACHER, vicaire apostolique.

Suit la ccNote des d6penses faites par nous, Jean
Le Vacher, vicaire apostolique, pour la provision de
• la tartane du patron Antoine Veneau, de Martigues,
sur laquelle ont pass6 les vingt-deux Turcs envoybs
par Messieurs les &chevins de la ville-de Marseille et
repass6 les passagers francais d6tenus en cette ville
d'Alger ,,.
Ces provisions enbacalau ou morue, en biscuit, couscoussou, riz, huile et beurre frais, montent A la somme
de a piastres vingt-trois, neuf sous et cinq deniers qui
font septante livres, huit sous et trois deniers )>.
Puis vient le c R61e des captifs dilivres par les soins
du P. Le Vacher n. (Chambre de commerce de Mar-

seille, A. A., article 467.)
Les passagers dont il. vient d'6tre question avaient
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&t6 conduits a Alger contre la foi des trait6s, qui
portaient qu'aucun Francais ne pouvait etre fait
esclave par les Algeriens; mais ceux-ci s'obstinaient,
malgr6 les reclamations des consuls, Aregarder comme
de bonne capture les Francais qu'ils trouvaient sur
des navires 6trangers. On se preoccupait en France
de ces infractions. La lettre suivante, adressee a
Colbert le io juillet 1675, se rapporte A cet 6tat de
choses. Comme elle est anterieure a la pr6cedente, ii
y est parle des prisonniers franqais non encore
d6livrss :
" Monseigneur,
" Le sieur Gabaret, chef
d'escadre -des arm6es
navales du roi, arriva, le cinquieme de.ce mois,devant
cette ville avec quatre vaisseaux. Sit6t qu'il eut mouillI
il envoya A terre le sieur de Freville, son lieutenant,
avec une lettre adress6e a M. Arvieux, consul, que le
Dey a oblig6 de repasser en France sur la fin du mois
d'avril dernier. Je recus cette lettre en 1'absence dudit
sieur consul, et ayant, par elle,reconnu que ledit sieur
Gabaret d6sirait, coriformement Ases ordres, &treinform6 de ce qu'il y avait a faire en ce pays pour le service du roi, je crus, pour ne pas commettre l'autorite
de Sa Majeste et me procurer la libert6 de pouvoir
aller trouver ledit sieur Gabaret, qu'il 6tait exp6dient
de representer au seigneur Dey que ledit sieur n'6tait
venu ici que pour y faire de 1'eau et prendre quelques
rafraichissements qui lui manquaient pour n'avoir pu
toucher.en aucun lieu depuis son depart de la Rochelle;
ce que je lui fis dire par ledit de Fr6ville lorsque je
le lui fus presenter. Ce que ledit seigneur ayant
entendu,dit que le sieur Gabaret 6tait le tres bien venu,
et il offrit de lui faire donner tout ce qu'il aurait de
besoin, pourvu qu'il ne re&t aucun esclave en ses vaisseaux. A quoi le sieur de Fr6ville r6pondit qu'ils en
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avaient une expresse d6fense du roi. Ledit sieur de
Freville se rendit ensuite au bord de M. Gabaret, oiL
itant arrive le sieur Gabaret salua (la ville) de neuf
coups de canon et les forteresses de la marine lui
r6pondirent de quatre tla balle.
a Le lendemain matin, je fus trouver M. Gabaret,
accompagn6 du truchement. I1 eut la bonti de me
montrer les ordres par lesquels il uIi 6tait enjoint de
s'informer, de M. le consul Arvieux, de ce qu'il y avait
A faire pour le service du roi en ce pays, et de n'y
demeurer que quatre jours. Je lui reprisentai comme,
sur la fin du mois d'avril dernier, le Dey avait oblig6
ledit consul de repasser en France, et, qu'avant son
depart de cette ville, il avait avisd la Cour de ce qu'il
y avait a faire ici pour le service de Sa Majest6, ayant
avise de toutes les contraventions faites aux trait6s de
la paix par les Turcs de ce pays, la pr6tention qu'ils
ont de faire esclaves tous les Francais qu'ils trouveront sur des bitiments 6trangers, soit qu'ils soient passagers ou de l'6quipage, comme ils ont fait depuis
plus de deux ans. Je lui t6moignai que, ee qu'il serait
expedient de faire ici pour le .ervice du roi, serait
d'obliger les Turcs a la restitution des Francais et
des facultes qu'ils leur ont prises contre les traites et
de confirmer lesdits traites. Ledit sieur Gabaret me
repondit qu'il n'avait pas cet ordre et qu'il ne pouvait
rester ici que quatre jours. II n'y en a demeur6 que
trois, s'6tant remis la voile pour se rendre incessamment a Tunis.
( La nuit du jour que ledit sieur Gabaret arriva ici,
cinq esclaves procurerent fuir aux vaisseaux du roi,
deux desquels furent repris par des p&cheurs maures
qui les reporterent le lendemain au Divan, et les trois
autres arriverent auxdits vaisseaux demi-morts. Us y
furent recus pour leur conserver la vie et,le lendemain,
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M. Gabaret me les renvoya accompagn6s du sieur de
Friville, son lieutenant. J'en fus incontinent aviser le
seigneur Dey et le suppliai de ne pas permettre qu'il
fit fait aucun mauvais traitement a ces pauvres gens
pour s'etre voulu de la sorte procurer la libert6; ce
qu'il me promit de faire et il I'a exicute. 1I resta beaucoup idifii de 1'exacte observance que le sieur Gabaxet a timoignee aux ordres du roi en cette rencontre.
t Deux Franaais n6anmoins,du nombre de ceux qui
furent pris en la compagnie de M. Vaillant et qui sont
encore d.tenus en cette ville, ont fui sur les vaisseaux
de l'escadre de M. Gabaret. Sit6t qu'on m'en a donni
1'avis,je 1'ai, par une lettre expresse, timoign6 au dit
sieur Gabaret et supplii d'en vouloir faire la perquisition en ses bords, et, les ayant trouvis, me les renvoyer, pour emp&cher les mauvais traitements que la
passion des Turcs, irritbs de leur fuite, ponvait faire
A leurs camarades, comme il est arriv6, parce que ces
deux Francais n'ont pas 6t6 renvoy6s, et que mon dit
sieur Gabaret s'est remis a la voile sans avoir fait
aucune r6ponse a ma lettre.
a Ces pauvres Francais d6tenus, Monseigneur, sont
encore au nombre de vingt et un. Ils ont souffert beaucoup et souffrent encore par une detention si rigoureuse qu'on ne leur permet pas la sortie de leur prison,
laquelle est librement conced'e a tous les esclaves
pour se procurer de quoi pouvoir subsister. J'ai, depuis
le d6part de M. Arvieux, subministr6 & la plupart de
ces pauvres gens de quoi vivre, parce qu'ils sont tres
pauvres et que les Turcs ne leur donnent rien. Ils
attendent tous la libert6 de la pikt6 de votre Grandeur par 1'envoi des Turcs de ce pays d6tenus a Marseille, les noms et le nombre desquels ont 6t€ donnis
aux sieurs Arvieux et Vaillant pour vous les faire tenir.
u M. de la Tour a, depuis quelques jours, pass6 du
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Bastion en cette ville pour remedier aux affaires desa
Compagnie. Les personnes qui avaient pr&t ici
quelques sommes pour la Compagnie dudit sieur, auparavant et apres son etablissement au Bastion, ayant su
son arrivee en cette ville, l'ont incontinent 6t6 trouver.
pour exiger leur remboursement. Et parce qu'il n'a pa
leur donner satisfaction, il a, pour la conservation du
commerce de sa Compagnie, et contraint d'envoyrr
en France le petit bitiment sur lequel il a pass6 du
Bastion en ce pays, pour demander du secours g ses
associes, lequel s'il n'est promptement envoy6, ledit
sieur est en danger d'encourir quelque mauvais traitement en sa personne et sa Compagnie de perdre le
Bastion. J'ai cru, Monseigneur, etre de mon devoir
de donner cet avis a votre Grandeur,de qui je suis,en
l'amour de Notre-Seigneur et de sa tres sainte Mere,
avec un tres profond respect, Monseigneur, le tr.s
humble et tres obbissant serviteur.
-

J.

LE VACHER, vicaire apostolique.

K D'Alger, ce to juillet 1675.
u J'oubliais de temdigner & votre Grandeur que le
gendre du Dey est devant Oran depuis environ un
mois. I1 le tient bloque par mer et par terre et espere
le prendre. Mais tous ceux qui connaissent la force de
cette place ne sont pas de cette opinion.
(Affaires
itrangeres,Cartonaffaires religieuses et missions dans les
ltats barbaresques, I66o a 1806.)
(A suivre.)
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
19. Soutermann

(Charles), coadjuteur, d6ecd6 le

31 mars 1925, a San Jos6, So ans d'Age et 21 de

vocation.
20. Viera (Dominique), pr&tre, 20 mars 1925, Valde-

moro; 73, 57.
21. Pages (Jean), pretre, 16 avril 1925, Tunis; 58, 38.
22. Molony (Charles), pr&tre, 22 avril 1925, German-

town; 41, 16.
23. Walshe (Joseph), pretre, to mai 1925, Mill Hill;.

75, 53.
24. Jaso (Florentin), prdtre, 3 mai 1925, La Laguna;

64, 46.
25. Vichambre (Louis), coadjuteur, 19 mai 1925,
Buenos-Aires; 58, 24.
26. Almeida (Jean), pr&tre, i" juin 1925, Cazaga;

53; 34.
27. Moore(Jean), pr&tre, 3juin 1925, Brooklyn; 66, 45.
28. Rieux (Auguste), pr&tre, 17 juin 2925, Buenos-

Aires; 85, 65.
29. Beaubois (Leopold), pretre, 23 juin 1925, Paris;.
72, 52.
30. Mac Carthy (Daniel), pretre, 25 juin 1925, Dublin;

64, 43.
3r. Montagne (Jules), pr&tre,.14 juillet 1925, Buenos-

Aires; 8o, 61.
32. Nufio(Cecilio), pr&tre, 2aout 1925, Madrid; 52, 38.

33. Szinck (Alexandre), pretre, 16 aoft 1925, Budapest; 56, 16.
34. Coll (Gaspard),
3o, 14.

pretre,

16 aoft 1925, Palma;
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35. Kostanjsek (Michel), coadjuteur, 30 aout 1925,
Ljubljana; 70, 48.
36. Celada(Angel), pretre, 23 septembre 1925, Paredesde-Nava; 32, 17.

37. Pirichon (Jean), pr&tre, 6 octobre, Paris; 75, 55.
38. Kramer (Georges), clerc, 9 octobre 1925, Perryville.
39. Cellerier (Jean), pretre, 18 octobre 1925, BuenosAires; 75, 54.
40. Barisione (Jean),
Genes; 7r, 34.

coadjuteur, 14 octobre 1925,

NOS CHERES S(EURS
-Gabrielle Rondier, A Clichy; 86 ans d'Age, 63 de vocation.
Marie Zendou, 4 Ismailia; 76, 55.
Francoise Marty, b Bordeaux; 70, Si.
Jeanne Gelet, a Bordeaux ; 72, 43.
Marie Jaspierre, & Paris; 69, 42.
Marguerite Durand, I Versailles ; 78, 57.
Antonina Ganci, a Catane ; 74, 46.
Dina Mazzi, a Sienne; 26, 4.
Marie Lafont, a Clichy; 80, 50.
Seraphine Maillet, a Libourne ; 82, 6o.
Marie Bourgain, a Arras ; 62, 32.
Marie Metail, a Largentiere; 62, 41.
Rende Dorgigne, a Clichy ; 85, 64.
Fleurie Delorme, a Criel ; So, 59.
Maria Amici, a Castiglione (Italie); 70, 49Maria Marcolli, a Turin; 83, 55.
Maria Micciche, Casamicciole; 58, 34.
Josefa Martinez, k Madrid; 76, 57.
Maria Bengoechea, A Badajoz ; 79, 5.Concepcion Arrieta-Mascarua, a Madrid; 69, 42.
Anna Hlavaty, & Nitra (Tch6co-Slovaquie); 42, 23.
1milie Baldet, a Kiukiang (Chine); 59, 39.
Marie Bories, A Montolieu; 43, 12.
Marie Chanu, k Montolieu ; 74, 54.
Frangoise Bonnel, A Montolieu; 73, 48.
Anne Chaunac, a Valenciennes ; 76, 53.
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Marie Duthoya, a Lorca (Espagne); 77, 49.
Micaela Lizaso, a Carabanchel (Espagne); 63, 38.
Louise Batiles, h Valdemoro (Espagne); 67, 45.
Candida Gimeno, a Valdemoro (Espagne); 63, 45.
Isabel Peloa, a Valdemoro (Espagne); 78, 6o.
Micalea Oses, a Valdemoro (Espagne); 72, 52.
Florentina Vazona, a Valdemoro (Espagne); 68, 47.
Baltasara Angulo, k Salamanca (Espagne); 65, 33.
Marie Machado, I Cali (Colombie) ; 37, 17.
Gertrude Hinterkircher, Mullanphy (Etats-Unis); 69,49.
Marie Mac Dermott, b Dorchester (Etats-Unis); 76, 58.
Sara Mac Cafferty, k Funchal ; 64, 33.
Anne Amorim, a Rio de Janeiro; 84, 64.
Marianna Simoni, a Jesi (Italie) ;69, 37.
Immacolata Cicalla, a Cagliari (Italie); 65, 38.
Marguerite Bostvironois, a Gentilly; 87, 63.
Suzanne Lagarde, Montolieu; 61, 39.
Madeleine Bayard, h Montolieu ; 87,6t.
Marie Gellet, a Montolieu; 54, 32.
Marie Adamolle, a Grand'Combe; 71, 41.

Anne Oviste, k Aumale; 78, 56.
Catherine Roche, k Aniche; 82, 62.
Beatrice Barros-Gomes, h Algrange ; 58, 39.
Ester Mancini, a Sienne ; 9o, 68.
*Emilie Duchatel, i Valenciennes ; 76, 52.
Marie Gobert, a Clichy; 73, 49.
Agathe Schmidlin, i Clichy ; 75, 48.
Louise Auzolles, a Le Chambon ; 75, 52
Magdalena Polzer, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 24, 4.
Honorine Matkowska, k Sambor (Pologne); 64, 3o.
Marguerite Hafenscherer, Truava(TchCco-Slovaquie) ;55, a5
Hedwig Culen, a Malacky (Tch6co-Slovaquie); 41, 21.
Maria Nicora, k Turin ; 32, 6.
Th6rese Barozzi, a Govone (Italic); 3o, 7.
Marguerite Gomeriel, & Royan; 77, 53.
Henriette Soubrie, a Grenoble; 55, 36.
Thdosine Allirot, a Toulouse; 8o, 56.
Fanny Perre, a Broumana; 58, 30.
Jeanne Gondry, a Bordeaux;6o, 35.
Louise Bone, a Stryj (Pologne): 59, 30.
Turin ; 86, 67.
Cicile Peghini &k
Anna Sbrolli, a Orvieto (Italie); 73, 49-
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Elena Brizuela, a Buenos-Ayres; 5r, 19.
Francisca Otagui, a Madrid; 61, 43.
Marie Villain, i Poix-du-Nord; 71,48.
Jeanne Montariol, k Cahors; 32, 5.
Anne Chauvel, a Rennes; 28, 5.
Josephine Audouin, a Chateau-l'Eveque;36, 6.
Julie Domonkos, A Piliscsaba (Hongrie); 62, 39.
Marie Maguire, a Rochester (ttats-Unis); 70, 48.
Catherine Forrest, k Saint-Louis (Etats-Unis); 70, 48.
Rose Gallea, a Scarnafigi (Italie) ; 40, 22.
Lucie Orizei, A Turin; 76, 49.
Honorine Lagrange, A Paris; 58, 37.
Marie Euvrard, H Lagny; 68, 46.
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